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A PAINT MINE FROM THE EARLY UPPER PALAEOLITHIC AGE 
NEAR LOYAS (ЙUNGARY, COUNTY VESZPRÉM) 
SITE AND EXCAVATION OF T H E PAINT MINE N E A R LOVAS 
In the spr ing of 1951, t h e Veszprém Museum 
was informed of the discovery of prehistoric bones 
in the vicinity of Csopak. The finds were en t rus ted 
to the cus tody of M. Csordás, an official of the 
Sta te Fores t ry Comission of Bala tonfüred. On re-
ceiving this notif ication, Gyula Mészáros v is i ted the 
offices of the Forestry Commission on Apri l 2, 1951, 
examined t h e material which promised t o b e a palae-
olithic find of outs tanding interest, t ak ing i t over 
on behalf of t h e Bakony Museum, Veszprém. 
The collection consists of tools and f r agmen t s 
of tools m a d e of the bones and antlers of herbi-
vorous animals characteristic of the pleistocene. 
According to M. Csordás7s account , the bone objects 
had been unea r thed in the dolomite qua r ry belong-
ing to the village Lovas on Lake Ba l a ton (the 
site is called «Mackó» in local parlance), a t a dep th 
of 3—4 met res , from a red-coloured layer , while 
quarrying t h e dolomite gravel. The dyeing effect 
of the minera l material was such tha t t h e imple-
ments used in quarrying were stained red . 
The site discovered while quarrying t h e dolo-
mite weather ing product lies between t h e villages 
of Felsőörs a n d Lovas (in County Veszprém), to 
the W - N W of the former, N W of the K i r á lykú t 
Well, at a d is tance of 1200 metres. 
Around L a k e Balaton there are six triassic 
«Hauptdolomi t» plateaux of varying size ; the 
most impor t an t of them rises along t h e Felsőörs 
highway, reaching across t h e forests of Felsőörs, 
Csopak, Bala tonarács , and Balatonfüred as f a r as 
t h e Balatonszőllős—Pécsely basin.1 This p la teau 
rises 280—290 metres above sea level. The dolomite 
runs approximate ly in s t ra igh t direction f r o m east 
to west and is nearly horizontal in dip (Fig. 1). 
The terrain is va r iaga ted and comparat ively well 
ar t iculated by t h e valleys of s t reams running 
approximately f rom north to south and draining 
the water f rom the district into Lake Bala ton ; 
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Fig. 1 
The Lovas Pa in t Mine and its Neighbourhood 
among them are the steep, rocky K i rá lykú t Valley, 
t h e Nosztor Valley lying west of the site (near 
Csopak), etc. 
1
 L. Lóczy : A Balaton környékének geológiai képződ-
ményei. A Ba la ton tud. tanulmányozásának eredményei 
(Geologic Format ions in the Area of Lake Bala ton . Results 
of a Scientific Study of the Balaton) . Vol. 1/1, Budapes t 
1913, p. 172. 
1 Acta Arcbaeologica V/1—2, 
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T h e site itself, t h e dolomite gravel quar ry , is 
a steep-walled pi t , 3—4 metres deep, i ts ent rance 
being 200 metres east of the Veszprém—Csopak 
h ighway. In 1951, a t the t ime we examined it , 
its area covered 3600 square metres. Red bedd ing , 
containing l imonite, has repeatedly been found in 
the quar ry ; it has been dug out and used fo r 
paint ing houses and for ornamenta t ion . 
1. THE EXCAVATION OF PIT NO. 1 
While examining the site, it has been estab-
lished t h a t the wall of the pit containing colouring 
m a t t e r had been dug under while quar ry ing dolo-
mite , t he wall h a d caved in, and most of the 
debris had been carried away. A t the t ime of our 
subsequent examinat ion it was, therefore, difficult 
to ascertain the original features of the site. The 
qua r rvmen present repor ted t ha t dur ing 1950 they 
came upon an unusual ly large cavi ty, 5—6 metres 
in d iameter and abou t 5 metres in depth , which 
was filled with a crumbly, red-coloured mater ia l , 
finer in grain t han the dolomite gravel. This layer 
was easily separated f rom the ha rder dolomite 
wall. Digging downwards in this apparent ly arti-
ficial, crateriform cavi ty, beginning f rom a depth 
of some 3 metres animal bones, f r agmen t s of antlers 
and a boar 's tusk had been unear thed . No other 
extraneous mat te r or striking fea ture , besides these 
bones, had been observed ; nei ther stone imple-
ments nor hear th h a d been found , though there 
were sporadic finds of pieces of charcoal. 
I t would have been impor t an t to clarify t h e 
relative position of this prehistoric pit to t h e 
ground level, t h e si tuat ion, shape, and measure-
ments of the sha f t leading down or, a t least, i t s 
precise ex tent . B u t informations on these po in t s 
lack precision. This is unders tandable since t h e 
workers engaged in quarrying dolomite gravel pa id 
no special a t t en t ion to the red layer which c a m e 
to the surface ; th is neglect is explained b y t h e 
fact t h a t red l imonite nests, wi thout any finds, 
had been found previously on the terri tory of t h e 
gravel pi t . 
The only th ing we could do was to examine 
thoroughly the l imonitic m a t t e r found in the p i t , 
which had been mixed and tu rned over previously. 
Only a few pieces of broken cortices were f o u n d , 
with old traces of breakage. We wish to point ou t , 
in this connection, t h a t among the implements 
handed in there were several broken specimens 
showing fresh t races of f rac ture . The missing p a r t s 
of these implements could not he traced. 
2. EXCAVATION OF PIT NO. 2 
Together with t h e examinat ion of the site of 
pit No. 1, we under took a close inspection of the 
whole terri tory of the gravel quarry . On the nor thern 
wall of this extensive system of pi ts th in layers 
of l imonite came repeatedly to the surface wi thout , 
however, showing any traces of prehistoric finds. 
B u t in the northern sector of most recent working, 
a t t he tapering end of the pit , in the upper th i rd 
of a perpendicular, 3 metres high dolomite wall 
a nest-like red s t reak, 1 m deep, 1,20 m wide was 
discovered, under a layer of h u m u s 50 — 60 cm 
in depth . 
The stratification of the red sediment , different 
in character f rom t h e undis turbed layers of gravel, 
warned us tha t in this layer we m a y expect to 
discover prehistoric finds. 
This point of the gravel qua r ry is s i tuated to 
the N E of last year ' s site, at an angle of 50 degrees 
and a distance of 17 metres. 
B y the time this new cultural layer was discov-
ered, a considerable quan t i ty of dolomite weathering 
product , containing limonite, had been found a t 
the foot of t h e wall rock, an indication t h a t t h e 
red mineral m a t t e r has recently been quar r ied . 
On examining the fresh mound , we found in i t 
a piece of charcoal as well as the f r agmen t of 
a rib belonging to a fairly large mammal . 
We immedia te ly s tar ted the work of excava t ion , 
par t ly s tanding on a ladder and digging in a per -
pendicular direction, par t ly b y means of a t r e n c h 
measuring 2 b y 3 metres and dug f rom the sur face . 
The dip, in shape originally like a swallow's 
nest, gave way to the pick easily and kept ex tend-
ing in depth and wid th . The loose sediment which 
filled it seemed to crumble of itself, the pick was 
used only to scoop it out . Bu t before the b o t t o m 
of the surface t rench could reach the level of t h e 
layer which contained the colouring ma t t e r , be-
neath , a t t he side of the wall rock, progress in t h e 
hi ther to loose soil was suddenly checked. A f t e r 
proceeding inward in a horizontal direction to 
a depth of some 60 centimetres, the t rough-shaped 
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cavi ty , constant ly extending in size, became boun-
ded b y a hard dolomite ceiling, 70—80 cm in 
thickness, which bar red the way to fu r the r explo-
Fig. 2, 1). This shaf t cannot be explained as the 
result of a casual caving in. The internal sides of 
the shaf t were worn, nor could we find any broken 
3 4 
Fig. 2 
1. Southern sha f t of pi t no. 2 wi th l ayers and t r aces of fire ( l a t t e r indicated by a r rows) ; 
2 — 3. L a y e r s of pi t no. 2; 4. P i t no. 2 a f t e r t h e excava t ion , w i t h profiles b and с preserved 
ra t ion in the upward direction. This horizontal 
s tone bridge was broken towards the middle by 
a slanting shaft , 60 cm in diameter a t the upper , 
80 cm in diameter a t the lower end (Fig. 3 and 
debris inside t h e cavity, such as would have resulted 
f rom a sudden collapse. The layer of colouring 
ma t t e r under the shaft was jus t as homogeneous 
as under t h e ceiling. (Incidentally, signs of a ceiling 
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having fallen in have, in fac t , been observed 
elsewhere dur ing the f u r t h e r course of our exca-
vations). 
The cave then widened to a wid th of 2,30 
metres , the sediment being about 1,5 metres deep. 
Here finds were unear thed in succession. In the 
direction of the shaft-opening, towards t h e middle, 
30 centimetres above t h e bedrock the first bone 
implement was found : a scraper m a d e of a r ib , 
17,7 cent imetres in length , sharpened a t bo th 
ends. Soon af terwards there came to the surface 
another implement made of a rib, a ver tebra of 
a herbivorous animal, t he f r agment of a ver tebra , 
NW 
roomy b y this t ime, laying bare t h e successive 
layers, working in the mids t of t h e slanting wall 
rocks, slightly inclining towards N W . The rock-
cornice s t re tching above us on the lef t proved to 
be only 60—70 cent imetres in wid th . The wall 
bordering the interior was broken off perpendic-
ularly ; t h e dolomite debris mixed wi th humus 
which h a d accumidated above i t t h rea tened to 
topple in, wi th i ts porous mater ia l , and block all 
f u r t he r work . 
We now decided to cont inue digging f rom the 
surface. B u t since our first t rench (marked with 
dot ted lines on Fig. 4, 1) had not s t ruck rock so 
Fig. 3 
Section of t h e southern s h a f t of pa in t -p i t no. 2; 1 — 8. F inds of i m p l e m e n t s and hones 
pa r t of the leg-bone of a fowl, and pieces of char-
coal. Wi th t h e exception of the broken ver tebra 
which came f rom the luyer mixed wi th dolomite 
debris, all these finds were embedded in the lowest 
layer, 50—80 centimetres in thickness, dark red 
in colour, occasionally shading off into purple. 
Finally, a t the meet ing point of the nor th-
western perpendicular wall rock and the adjoining 
port ion of t h e ceiling, closely clinging to the lower 
pa r t of the ceiling, the th in black s t reak of a former 
hear th was stretching, 50 centimetres in length, 
towards t h e opening of t h e shaf t . F rom the west , 
i. e. f rom the direction of t h e pit in the dolomite 
quarry, t h e layer of the hea r th was observable a t 
a width of 10—15 cent imetres , while towards t h e 
east it disappeared in a nar row cleft in the dolomite. 
Meanwhile, t he deepening of the upper t rench 
had to be abandoned, lest the f l imsy, j u t t i n g 
dolomite cornice should topple down. So we contin-
ued digging in the inter ior of the cave, fa i r ly 
far anywhere , we t h o u g h t it be t t e r to proceed 
along t h e wall of the broken ceiling on the le f t 
which h a d been discovered in the course of the 
internal excavation, in a nor th-western direction, 
digging a t rench 1 me t r e wide. B u t this measure-
ment of the trench could no t be main ta ined af ter 
the first 3 metres, because the wall rock, besides 
the gradual rise of the uneven b o t t o m level, was 
slowly tu rn ing in a slight arch inwards, in a nor th-
ern direction. At a d is tance of 4,5 metres our 
t rench, dug in the direct ion N W — S E , me t in i ts 
nor th-eas tern sector the south-western wall rock 
a t a sharp angle, t he dep th of t h e layer being 
1,5 metres . The cave t h u s proved to be, in all 
probabi l i ty , a fallen-in mine or, a t least, an arti-
ficial pi t ; t he next t a sk was to ascertain i ts ex ten t 
towards t h e east. Accordingly, the digging of the 
t rench was continued, passing the interior edge of 
the shaft-opening, along t h e inner wall of the broken 
ceiling in the SE, while keeping to the direction 
A PAINTJ[MINE FROM T H E EARLY U P P E R PALAEOLITHIC AGE 5 
of the fo rmer sector. S t a r t i ng from the sha f t , the 
wall rock stretched here towards the eas t , bu t 
1. Ske t ch and sections of p i t no. 2; 2. 
only in i ts lower par t , because at a dis tance of 
1 met re ano ther rock-cornice was discovered. Bu t 
this niche was not large, ei ther (Fig. 4, 2, a t the 
south-western end of Sect ion A, marked wi th an 
arched do t t ed line). B y using this me thod tve 
obtained a section 6 me t r e s in length and , on an 
average, 2,5 metres in he igh t . 
In the profile of Sect ion A generally the same 
succession of layers could be observed as in the 
entrance port ion, in t h e cave under the shaf t -
opening. (See Fig. 5 and 2 — 3 on Fig. 2.) The layers 
were as follows : 1. a l ayer of humus, 30—50 cm 
deep ; 2. dolomite wea ther ing product mixed with 
humus, wi th an average thickness of 20—25 cm ; 
3. below it about 50 cm of pure dolomite weather ing 
product , t he lower pa r t of the layer being already 
coloured red ; 4. a layer 70—80 cm thick, consist-
ing of more finely grained dolomite gravel, entirely 
permeated b y red colouring mat te r . Layer 3 did 
not yield any finds ; even in Layer 4 it was 
an exceptional occurrence when we came upon 
one or two fragments of unprocessed bone (ver-
tebra , knuckle , heel bone) and some pieces of 
charcoal. 
The bone tools and s tone implements, as well 
as the b tdk of the charcoal remains, were found 
in the c rumbly mat ter of the thickest , da rk red 
layer (Layer 5) covering t h e bedrock. W i t h regard 
to the composition of th i s layer, here again the 
dolomite weathering product was found to pre-
domina te . 
Cross-sections along sections A and В 
On completing the excavat ion, the pit proved 
to be of an irregular ground-plan, abou t 20 square 
metres in area ; i t s lowest layer has yielded 61 
bone implements , 7 f ragments of tools made of 
ant lers , 64 f ragments of cortices (most of them 
being f ragments of tools). In addi t ion , we found 
a m u c h smaller n u m b e r of stone implements and 
their f ragments : a smooth-worn, slipper-shaped 
large wedge, used for quarrying s tone ; a spear-
poin t shaped like a laurel leaf, and 17 stone flakes. 
These objects were found in profus ion in the 
purplish-red layer and in the gaps of the uneven 
bedrock, so t h a t the map indicat ing the finds 
finally became overcrowded. 
Below the lowest layer of pure pa in t there was 
only solid bedrock, with smaller or larger t roughs 
and benches on its surface (Fig. 4). A few imple-
men t s were hiding even in these indentat ions. 
B u t t h e layer of pa in t did not ad jo in immediately, 
w i thou t any t ransi t ion, the rock in situ : the space 
be tween the two was filled by a few centimetres 
of f lour-l ike yellow powder, the weather ing product 
of t h e matr ix . 
The succession of layers observed a t the begin-
ning of the excavation in the «shaf t» (Section C) 
and in the profile of Section B, as described above, 
p roved to be valid for the whole ter r i tory of the 
p i t . T h e only deviat ion was t ha t , a t t he beginning 
of t h e excavation, t races of burn ing wi thout finds 
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(Fig. 5, Layer 4) could be observed a t the foot of 
the ceiling on the le f t side (Fig. 2, 1, t he place 
indicated by arrows), as well as a t the meeting 
point of profiles b and c, at a depth of 70 centimetres, 
Fig. 5 
Idea l succession of layers f r o m the south-eas tern corner of 
the p i t . 1. Humus , 2. do lomi te weather ing p roduc t , 3. s l ight ly 
coloured dolomite wea ther ing p roduc t , 4. layer of hea r th , 
5. red-coloured dolomite weather ing p r o d u c t , wi th lumps of 
dolomi te , and 6. dark- red l aye r of pa in t , wi th bone imple-
men t s and pieces of charcoal 
at the boundary of the dolomite weathering p roduc t 
and the upper red layer. I n addit ion, lumps of 
fallen-in dolomite, even larger blocks, were fre-
quent ly found, especially in Layer 4. 
The excavation has yielded t h e following p ic ture 
for the s t ructure of the pit (Fig. 4) : 
Af ter measuring the layers observed in the 
profile of Section A, we excava ted profile a of the 
p i t , stretching f rom NE to SW, thus reaching the 
nor thern wall of the pit . Be tween the two wall 
rocks, the level of the bedrock, rising gradual ly 
in a north-western direction towards the surface, 
forms a na tura l passage downwards . 
At the meet ing point of profiles b and c, t h e 
black blot of the hear th ment ioned above was 
discovered, wi th a diameter of 60 centimetres , 
7—8 centimetres in thickness (shaded blot on 
Fig. 4, 1 ; between Layers 3 and 5 on Fig- 5). 
Profile b passed through t h e lowest rock-cornice 
of the north-western wall of the quarry (only 
70 centimetres f rom the b o t t o m ; Fig. 4, 1). 
Profile d bridged over the end of the bulge of 
t h e quarry towards the N E , connecting t h e wall 
rocks in the N W and the SE . The steep wall in 
t h e N E extended only 30 cent imetres beyond the 
line of profile d. 
Finally, along the whole south-eastern wall of 
t h e pit , a range of rock-cornices, about 30—70 
centimetres in wid th , could be observed. The cor-
nice is vaul t -shaped, it seems to incline in an arch 
towards the interior of the pi t , b u t its width extends 
only to 30—70 centimetres, a f t e r which i t breaks 
off abrupt ly , wi th a dented f racture (Fig. 4, 
Section A). 
On the wall opposite this t runcated vau l t , at 
t h e northern side of the pit , t h e adjoining ceiling-
wall is missing ; instead, the level of the bedrock 
is gradually rising towards this wall (see Section 
A in Fig. 4). Hence it is obvious tha t the cavi ty 
of the quarry had never been overarched b y a com-
plete ceiling, only by a cornice-shaped vau l t . Since 
dolomite has an easily crumbled, friable consis-
tency, the edge of the rock-cornice kept breaking 
off, scattering the interior of the pit wi th fresh 
rubble. 
3. THE CONFIRMATORY EXCAVATION OF 1952 
I n the au tumn of 1952 the authors of this 
article undertook a t r ia l -excavat ion in the area 
between pits nos. I and I I , at the place where 
the surviving t runca t ed wall of pi t no. I was 
s tanding ; here, a t the foot of the wall, a nar row 
t rench was dug. This trial-digging has proved 
successful. Under the foot of t h e wall rock a t r ian-
gular fissure, 1,5 metres long, 50—70 centimetres 
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high, was found, wi th a blind ending towards the 
SW b u t extending to the surface in t h e direction 
of N E . These small remains of cul tural layer were 
also found to contain archeological mater ia l identi-
cal wi th the finds unear thed in the two large pi ts 
(Fig. 6). The site is s i tuated at a dis tance of 14,5 
metres f rom pi t no. 2, 23 degrees towards the SW. 
The shape is a scalene triangle, the base measuring 
140 centimetres , t he two sides 260 and 300 centi-
metres , respectively. 
In the course of the excavation t h e s t ructure 
of the southern corner of pit no. 2 could not be 
fully ascertained, because a t the t ime of the dis-
covery of the site, this par t had already been 
damaged. P a r t of the material had been carried 
away, the wall rock (and possibly t h e ceiling t h a t 
m a y have adjoined it) had been knocked down. 
By way of tes t imony, we lef t in tac t a salient, wi th 
Succession of layers , conf i rmatory excavation of 1952 
a basic area of 100 by 70 b y 100 centimetres, in 
the b—c profile of pit no. 2, showing the ideal 
succession of layers ; bu t , owing to circumstances 
beyond our control, this profile has since been 
destroyed. 
I I 
D E S C R I P T I O N O F I M P L E M E N T S 
1. SCOOPING-TOOLS MADE OF ULNAE 
Megaloceros u lna sin., 410 m m long ( P l a t e I , 3 a n d 
Fig. 7). On the dorsal half of t he tuber olecrani an approxi-
ma te ly rec tangula r port ion has been removed . The t ip of 
the processus anconaeus has been cut o f f ; of t he incisura 
semilunaris , only a smal l por t ion of the p rox imal surface has 
been preserved ; except for this , all the a r t i cu la r surfaces 
t he t h u m b , while t h e r ight hand gripped the tool w i t h the 
whole palm a t t h e point where t h e incisura semilunaris h a d 
been removed ( Inven to ry no. P h . 53/2). 
Megaloceros u lna dext . , 246 m m long (Plate I I , 6). The 
olecranon had been removed, t he f rac ture being a t r ight 
angles to the l eng th of the i m p l e m e n t , with uneven edge: 
F ig . 7 
are missing. The imp lemen t is longer than t he original length 
of the u lna , because t he bone had been severed, not a t t h e 
point of ossification wi th the radius , h u t beyond a s t r ip 
of the vo la r half of t he radius . The ossified surface has been 
carved smooth . A t t h e distal end of the tool , t he r e is a medio-
la te ra l ly f l a t t ened t ip ending in a rounded shape. 
The whole surface of t he u lna bears m a r k s of processing. 
Rougher incisions due to prel iminary processing are clearly 
dist inguishable on t he olecranon, in the fo rm of dorso-volar 
and t r ansversa l scratches ; t hey may also be followed along 
the whole leng th of the u lna in the form of t ransversa l or 
longi tudinal incisions. Even the roughnesses on the point 
of t he s tone i m p l e m e n t used as working tool have lef t tlicir 
clear m a r k s . In the course of t he ensuing finer finish the sur-
face h a d been scraped smooth , t hus obl i terat ing a considerable 
pa r t of t he rough scratches . Near the t ip of t h e tool one m a y 
observe finer, longi tudinal scratches caused b y use. 
Wi th regard to t he use of t he implement , pract ice demon-
s t ra tes t h a t i t m u s t have been held in bo th hands : the l e f t 
hand res t ing on t he tube r olecrani, where t h e rec tangular 
excision m a d e room for the p a r t between t h e forefinger and 
t he pa r t s of t he u lna ar t icula t ing wi th the capi tu lum radii 
have likewise been removed, so t h a t , wi th the dorsal edge 
held upwards, and gripped in t h e whole of the r ight pa lm , 
the tool fits t h e hand perfect ly. On this implement , too, 
the scratches of prel iminary processing are clearly distinguish-
able, especially in the pa r t cut o u t f rom the radius, on which 
four slanting lines had been incised. The t ip of the tool had 
been rounded off. I n i t s lower t h i r d , the implement is sharp-
ened both on t he dorsal and the vo la r side, so t h a t i t r eminds 
one of a two-edged knife wi th a b l u n t point ( Inven t , no. 
P b 53/6). 
Megaloceros u lna dext . , 229 m m long (Plate I I , 3). The 
distal end of th i s f r agmenta ry tool is missing. The olecranon 
and par t of t he ar t icular surfaces are in tac t , the processus 
anconaeus had been removed, toge ther with the dorsal edge 
of the olecranon. Around t he f r agmen ta ry distal port ion 
one m a y see t races of finer processing (Invent , no. P b 53/7). 
Megaloceros u lna sin., 351 m m long (Plate I , 2). The 
distal end of t he implement is b roken , defective. The olecranon 
is in tac t b u t , beginning f rom t h e processus anconaeus , the 
whole ar t icular surface has been removed wi th a sharp 
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Fig. 8 
1. Stone chisel or pounding-stone f r o m pi t no. 2. 2. Chisel made of cor tex , conf i rmatory excavation of 1952 3. Awl 
made of cor tex, conf i rmatory excava t ion of 1952 4. Tool made of red-coloured u lna , f r o m pit no. 2 5. Awl made of 
p seudometapod jum, wi th marks of t h e processing s tone implement 6. Pick-head m a d e of an t le r , cessing stone im-
p lement (Nos, 1 — 4 half the a c t u a l size, nos, 5 — 6 magnif ied about 2,5 t imes) 
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r ec t angu la r incision, so t h a t t he surface is formed in several 
p laces by t he spongiosa. On t h e medial surface of the olecranon 
severa l longi tudinal , pa ra l l e l scratches m a y be observed ; 
s imi lar scra tches appear elsewhere, too , on the body of t he 
i mplemen t . The bone h a s been well preserved, the surface 
of t he media l side is en t i r e ly f resh and undamaged , on the 
l a t e r a l side the re are defec t s which remind one of local corro-
sion or solut ion. U n f o r t u n a t e l y , a l l t r aces of staining were 
so carefu l ly removed dur ing the process of prepara t ion t h a t 
i t is impossible to ascer ta in whether t he unevenness of sur-
face is no t due to t r aces of burn ing . The implement was 
found b y q u a r r y m e n whi le excavat ing p i t no. I ; hence 
t he r e is a possibil i ty t h a t i t m a y h a v e been embedded in 
t he p i t high enough to be af fec ted by t h e precipi ta t ion oozing 
i n to the ground. This supposi t ion is, however , contradic ted 
b y t he c i rcumstance t h a t t he edge of t he local in jur ies ' 
sha rp , the bone round t h e m is in tac t a n d in good condit ion. 
We shal l l a t e r r e tu rn to t he possibil i ty of in jury b y fire 
( I n v e n t , no . P b 53/1). 
F r a g m e n t of Megaloceros u lna dex t . , 208 m m long 
( P l a t e I , 5). D i s t a l f r a g m e n t of a scooping implement , with 
a p a r t carved f rom the r ad ius forming hal f of the tool. The 
f r a g m e n t is n o t f l a t and two-edged, like mos t of the similar 
i m p l e m e n t s : i t s cross-section is an i r regular pentagon, wi th 
t he f o r m e r , somewhat concave, surface of the medul la ry 
cavi ty of t he r a d i u s fo rming t he base of the pentagon, the 
section of t he rad ius wa l l forming t he two diverging surfaces 
on the sides, while t he two upper , converging surfaces are 
fo rmed by t h e ridge of t h e u lna a t t a ched to i t . Traces of 
separa t ion should appear on the two lower, diverging sur-
faces , b u t these h a v e worn off for the m o s t pa r t during use, 
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leaving an uneven , b lu r r ed surface, wi th m a r k s of sharper 
incisions here and there . T h e technological methods of pro-
cessing bone will be discussed more fu l l y l a t e r on ( Invent , 
no . P b 53/18). 
Megaloceros u lna d e x t . , 250 m m long (Fig. 8, 4). The 
o lecranon has been rough ly removed , toge ther wi th t he 
p rox ima l hal f of t he incisura semilunaris , while the res t 
of t h e a r t i c u l a r surfaces are in tac t . The shor t tool has not 
been supp lemen ted by a n y p a r t f rom the radius . The body 
of t h e tool is s t rongly f l a t t e n e d along t he dorso-volar axis, 
t he t ip is finely rounded. T h e prosector has lef t this imple-
m e n t in i t s original red colour ( Invent , no . P b 53/3). 
Megaloceros u lna d e x t . , 285 m m long (P la te I I , 2). The 
olecranon is f a i r ly i n t ac t , t h e a r t icu lar surfaces, beginning 
f r o m t h e processus anconaeus , have been removed and 
incorpora ted , in a s l ight ly arched line, into the body of 
the hone. The s t rong, longi tud ina l grooves made in processing 
are clearly visible where p a r t s of the bone h a d been removed. 
The f l a t , round t ip is s l igh t ly damaged , showing dents due 
t o use . The surface of the bone is in f r e sh , i n t ac t condition 
( Inven t , no. 53/4). 
Megaloceros u lna d e x t . , 208 m m long (P la te I I I , 5). 
Bo th the volar and the dorsa l edges of the olecranon, together 
wi th the processus anconaeus , have been removed, the other 
p a r t s are i n t a c t . The t ip has been damaged . The implement 
fits much b e t t e r into t he l e f t hand t h a n in to the r ight one 
( Inven t , no. P b 53/12). 
Megaloceros u lna sin., 257 m m long ( P l a t e I I I , 1). The 
u p p e r p a r t of t he o lecranon has been removed by a rough 
s t roke , running obl iquely f r o m the dorsa l edge to the volar . 
The a r t i cu la r surfaces are i n t ac t . The l eng th of the imple-
m e n t has been de te rmined b y i t s jo int ing wi th the r ad ius ; 
t h e fo rmer ossification sur face has only been roughly smoothed 
down. The surface of t he bone is in f r e sh , good condition, 
t h e t ip is fa i r ly sharp , ova l in cross-sççtjon ( Inven t , no. Pb 53/9). 
Megaloceros u lna dex t . , 247 m m long (P la te I , 1 and 
Fig. 9). I n t he case of th i s implement , practical ly t h e whole 
surface of t he u lna has been processed. The olecranon has 
been removed, along lines obliquely running upwards both 
f rom the volar and dorsal direct ions, whereby an obtuse 
angle has been formed in the middle , laying bare t he medul la r 
cavity. All a r t i cu la r surfaces have been carved off ; a t the 
point of the incisura semilunaris a project ing, hook-shaped 
p a r t has been scooped ou t of the spongiosa ; t h i s p a r t , if 
the tool is held in the r ight band l ike a pistol , gives good 
support to the middle finger. Traces of carving are clearly 
visible around the removed par t s . T h e t ip is somewhat thick 
ami b l u n t ( Inven t , no. P b 53/8). 
Megaloceros u lna dex t . , 165 m m long ( P l a t e I I I , 7). 
The o lecranon has been removed a long the line of t he pro-
cessus anconaeus . The line of severance shows t races of 
a stone imp lemen t . By means of s t rong, obl ique stroke 
extending f rom the dorsal to the vo la r side, the t i p h a s been 
shaped fa i r ly sharp , while f l a t t en ing i t f rom the two sides. 
A t the f rac turc- l ine of t he removed olecranon t he spongiosa 
have been scooped out fa i r ly deep. I n t he placc of t he la tera l 
a r t icular surface adjoining the cap i tu lum radi i t he r e is 
a cortex-defect (perhaps due to a fistula), with s l ight ly callous 
edge ( Invent , no. P b 53/11). 
Megaloceros u lna sin., 224 m m long (Plate I I I , 2). The 
tuber olecrani of the juveni le an imal shows signs of imper fec t 
ossification ; t h e cap i tu lum ulnae is in tac t , t h e t i p is f l a t 
and rounded. The surface of the bone is intensely and evenly 
corroded, p robab ly precisely because of i t s juvenile charac te r 
( Invent , no. P b 53/10). 
Megaloceros u lna sin., 178 m m long (P la te I I I , 4). The 
tuber olecrani and the dorsal edge of t h e olecranon, toge ther 
wi th t he incisura semilunaris , are missing. Traces of a s t rong 
severing s t roke are observable on t h e la tera l side. On the 
media l a r t i c u l a r surface adjoining t h e cap i tu lum radii , 
a pathological resorpt ion of the bony t i s sue may be observed ; 
i t seems t h a t t h e absence of the t u b e r olecrani was d u e not 
to human in te r fe rence , b u t a disease of t he bone. T h e in jured 
t ip is in tense ly f l a t t e n e d and rounded (Invent , no. P b 53/14). 
Megaloceros u lna dex t . , 206 m m long ( P l a t e I I I , 3). 
The olecranon has been removed in t h e same way as in the 
case of imp lemen t no. P b 53/11. A t t h e distal end of the 
incisura semilunaris the re is cor tex resorption of t he size 
of a bean, w i t h cal lous edges. The spongiosa have n o t been 
removed where the olecranon had been broken off. The t ip 
is f l a t , ending in a poin t . Like m o s t tools made of r ight 
u lnae , th i s one, too, fits t he l e f t h a n d b e t t e r ( Inven t , no . Ph 
53/15). 
Megaloceros u lna dex t . , 215 mm long (Pla te I I , 1). A badly 
damaged implement ; i t s pa r t s a round the t ip m a y have 
broken off in t h e course of the excavat ion . The dorsa l edge 
of the olecranon is missing, toge ther with t he processus 
anconaeus and t he incisura semilunar is . The o the r pa r t s 
are fa i r ly i n t a c t , wi th occasional damages . The sur face of 
the bone is in good preservat ion ( Inven t , no. P b 53/13). 
Megaloceros u lna dex t . , 182 m m long (P la te I I I , 6). The 
larger p a r t of t he olecranon has been removed in t h e same 
way as in the case of imp lemen t no. P b 53/12. The a r t i cu la r 
surfaces are i n t ac t . The t ip is rounded , with chips a n d dents 
due to use ( Invent , no. Ph 53/20). 
Megaloceros u lna dex t . , 185 m m long (P la te I I , 4). The 
whole olecranon has been removed, together wi th al l the 
a r t icu lar surfaces. Along the rough f r a c t u r e there are occasional 
m a r k s of the ca rver ' s tool . The t ip is wel l finished, mode ra t e ly 
rounded ( I n v e n t , no. P b 53/16). 
Megaloceros u lna sin., 209 m m long (Fig. 11, 1). A f rag-
m e n t a r y tool , cut out f rom s t rong ly cemented dolomite 
breccia. The ob jec t was unea r thed a t t h e t ime of t h e confir-
m a t o r y excava t ion of 1952. As f a r as one could judge f rom 
i t s f r a g m e n t a r y condit ion, t he a r t i cu la r surfaces were in tac t , 
only t he dorsa l edge of t he olecranon had been r emoved . 
The sides of t h e shor t body of t he imp lemen t m e e t a t an 
acute angle in t he m o d e r a t e l y rounded t ip . The exac t posit ion 
of t he tool a t t he t ime of i t s d iscovery is known : i t was 
lying hor izonta l ly , wi th t he side since cleared turning upwards . 
On t he volar ha l f of i t s surface t he r e are several m a r k s of 
burning ; these were b lack with soot and scorched. F l a t 
holes, scarcely one m m deep have fo rmed in the places which 
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had been bu rn t . Holes of a similar s t ruc ture appear a lso 
e. g. on implement no. P b 53/1 ; here , again, the den t s a re 
observable only on one side of the tool . Unfor tuna te ly , t h e 
Megaloceros (?) u lna sin., 172 mm long (P la te I , 4). 
A f r a g m e n t a r y imp lemen t ; t h e handle p a r t is missing, 
only t h e t ip end is ex t an t . The t ip is unevenly tapering in 
1 2 
Fig. 10 
1. Ornamen ted tool made of u lna , from pi t no. 1 ; 2. Same tool , wi th o rnamenta t ion restored (Actual size) 
res torer was working on this implement while we were away : 
he presumably removed the discolouring. A t p re sen t i t 
cannot be definitely established, only jus t ly surmised, t h a t 
these damages, too , are the resu l t of burning ( Inven t , no. 
P b 53/22). 
shape. The pa r t where a spl in ter had broken off has subse-
q u e n t l y been processed, or it m a y have become worn azain 
while used in digging the coloured ear th ( Invent , no. Pb 53/17). 
Megaloceros (?) u lna sin., 200 m m long (Pla te I I , 5). 
As in t he case of implement no. P b 53/17, the handle has 
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Fig. 11 
1. Tool made of u l n a , with cemented rock and t r aces of burning, f rom pit no. 2; 2. Bone spear-hcad from p i t no. . 
(Actual size) 
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broken off. The tip accidenta l ly formed b y t he f rac tu re also 
shows signs of wear ; p resumably , th is t i p was also used 
for work . The ordinary working edge has been very careful ly 
f l a t t e n e d and given a round ish tip. The too l could no t have 
been long in use, because t he grooves m a d e in the course 
of carv ing arc still c l ea r ly dist inguishable on the surface 
( I n v e n t , no . Pb 53/21). 
Megaloceros u lna d e x t . , 96 m m long (P la te I, 6). This 
is t h e broken-off t ip of an implement m a d e of an u l n a . 
The l a t e r a l surface of t h e tool is cor roded, as in t he case 
of t oo l no. P b 53/10 ; hence i t mus t h a v e been made of the 
bone of a juvenile an ima l . On i ts media l surface the re are 
i nden ta t ions , probably due to burning ( Inven t , no. P b 53/19). 
T h e to t a l number of implements m a d e of ulnae is 22. 
Of t h e s e , 13 implements a re made of r ight-side ulnae, 9 of 
l e f t - h a n d ones. The tools were obviously m a d e for use wi th 
one h a n d or with b o t h h a n d s . Implemen t s belonging to t he 
l a t t e r ca tegory are s t r ik ingly large, t he i r ex t r a size being 
due t o t h e circumstance t h a t , together w i t h the ossification 
a rea , a smal le r or larger p a r t of the r ad ius has been added 
to t h e u l n a . 
I m p l e m e n t s made of left-side ulnae suit the r ight h a n d 
m u c h b e t t e r t h a n those m a d e of right-side ulnae. This is 
not o n l y our conclusion, b u t represents the experience of 
the m a k e r s of these too ls . This is shown b y the f ac t t h a t 
in t h e case of the 9 too ls m a d e of left-side ulnae, the heads 
of 2 imp lemen t s are en t i re ly unwrougli t , in 2 cases the a r t i -
cu la r su r faces have been l e f t in tac t , w i t h some carving on 
t he t u b e r olecrani, while of the 3 in tensely processed pieces 
2 were m a d e for use w i t h b o t h hands, a c ircumstance which 
necess i t a t ed a great dea l of t rans format ion in the bone 
m a t e r i a l . By contras t , in t he case of t h e 13 tools made of 
r ight-s ide ulnae, 4 pieces have been rad ica l ly rewrought , 
on 5 i m p l e m e n t s the o lecranon has been shaped to sui t t he 
h a n d , on 2 more pieces t h e ar t icular surfaces show m a r k s 
of i n t e n s e carving — t h e bone has in no case been l e f t 
unprocessed . 
A l l implements , especial ly those for use wi th both hands , 
sui t t h e hand excellently and are fit for a serious exert ion 
of force . They must have been used to dig t he compara t ive ly 
loose e a r t h with a m o v e m e n t directed upwards . This is 
shown b y the c i rcumstance t h a t the dorsa l edge, tu rned 
u p w a r d s , is always m o r e worn round t h e t ip t h a n t he 
volar edge. 
Bone implements m a d e of ulnae a re no t unknown f r o m 
the Pa laeo l i th ic Age. In Hungary , i t is t r u e , the only piece 
known so f a r is an awl found in Szelim's Cave2 ; even th is 
is t h e p roduc t of some l a t e r prehistoric cu l tu re , and has 
e r roneous ly been defined as belonging t o t he Palaeol i thic 
Age. On t he other h a n d , t h e Upper Pa laeol i th ic sites ab road 
— Pete rs fe l s , 3 Kesslerloch,4 presumably one of the 'poinçons 
à t ê t e ' found at La Ferrassie 5 (to ment ion only a few exam-
ples) — are well-known for the f requent occurrence of imple-
men t s made of u lnae . Beginning f rom the Mesolithic Age, 
these implements accompany the development of the younger 
prehistoric cul tures , appearing with ever greater f requency 
among thei r tools . 
The question m a y now arise whe ther the u lna imple-
men t s found at Upper Palaeol i thic sites m a y not be r ega rded 
as mining tools in genera l , carried b y their owners to the i r 
dwellings. The quest ion m u s t be answered in the nega t ive , 
on t he ground of t he following considerations : 1. such tools 
usua l ly have a cyl indrical t ip ending in a point , hence t h e y 
are awls used for punching , not digging ins t ruments ; 2. as 
fa r as we know, t he r e are no remains of paint on t h e m . 
I t is a surprising f ac t t h a t a cul ture characterized b y 
heads shaped like laurel- leaves, as the Lovas cu l tu re is, 
should have so m a n y specific, well finished bone implements . 
Wi th regard to t h e technical capabili t ies of palaeolithic m a n , 
the following general conclusion m a y be drawn f rom th i s 
phenomenon : in t h e Upper Palaeol i thic Age man was ab le 
to produce and « invent» so quickly and perfectly the tools 
needed to supply m a t e r i a ] needs t h a t he could respond, as 
i t were « immedia te ly» , wi th the mos t sat isfactory techno-
logical solution. This capaci ty for quick response, accompanied 
pa r t ly by the presence of the necessary raw mate r ia l s (in 
th is case the Megaloceros bones), p a r t l y by the absence 
of the idea of p r iva te p roper ty in palaeoli thic society, m a d e 
it unneccessary t o ca r ry tools specifically adapted t o per-
forming a s t r ic t ly l imi ted work to a place — the man ' s dwel-
ling-place — where he could tu rn i t to no possible use . One 
might object to th i s t h a t the tools were in personal use a n d 
presumably stood in ve ry in t imate relat ion (an in t imacy of 
pract ical ly unimaginable qual i ty to us , owing to the animis-
t ic-magical out look of pr imit ive m a n ) to their m a k e r who 
was also their user ; hence — so the a rgument runs — t h e y 
represented a s en t imen ta l value t o the i r owners. This possi-
bi l i ty cannot be denied ; in m a n y cases i t seems to offer 
the only explana t ion for certain manifes ta t ions of palaeo-
li thic life. Bu t in ou r case the mere f ac t of a find of nea r ly 
100 tools , mos t of t h e m in t ac t , nor confined to a def ini te 
cu l tu ra l layer b u t loosely dis t r ibuted in the thick cu l tu ra l 
layers of two p i t s , seems sufficient proof of our view out -
lined above. I t seems, t hey did not t a k e to their (so fa r 
unknown) abodes t h e tools used in mining, not even t h e 
o rnamen ta l ones. Beyond a mere accident , this hab i t seems 
to have been a genera l law in the Palaeoli thic Age, in t he 
case of specific too l s , no t used in everyday life. 
We conclude f r o m the above t h a t the well-known u lna 
implements found a t palaeoli thic sites are not identical wi th 
our tools bu t are p r e sumab ly awls used for punching l ea the r . 
Besides the headed awls m a d e of u lnae , ano the r , radi-
cally dif ferent g roup of tools has been found a t th i s s i te ; 
the length of these implemen t s has been increased b y a p a r t 
cut ou t f rom the radius . These tools are wi thout paral le ls 
both in the Palaeol i th ic Age and in l a t e r cultures. 
1/A ORNAMENTAL TOOL MADE OF ULNA 
Megaloceros u lna s in. , 192 mm long (Fig. 10. Tool wi th 
o r n a m e n t a t i o n and pa in t ing restored : Fig . 10, 2). A bad ly 
d a m a g e d , f ragmentary , o rnamented imp lemen t . The olecra-
non h a s been removed, toge ther with t h e ar t icular surfaces. 
The t i p is broken. The l a t e r a l side shows linear ornamen-
t a t i o n , t h e medial side in tense traces of burning and thick 
grooving consisting of several parallel l ines. On bo th sides, 
t h e sur face has been d a m a g e d in a n u m b e r of places ( Inven t , 
no. P b 53/5). 
T h e o rnamenta t ion of the ulna consis ts of the following 
e l e m e n t s : a line running paral le l with t h e volar ridge, closed 
in b y a scra tch which f o r m s an acute angle wi th the longitudi-
n a l ax is of the i m p l e m e n t . Paral le l w i t h the closing line, 
there is a cont inuous design in the cent re , the two pa ra l l e l 
scra tches a t t he edges being connected by four para l le l lines 
running across t h e d i s ta l p a r t . Inside the main l ines, t he 
3 longi tudinal p a r a l l e l s near the proximal side are connccted 
a t t he end. Pa r a l l e l wi th this group, bu t near t he dorsal 
ridge we see a ladder - l ike ornament consisting of 9 t r a n s v e r s a l 
lines and two long l ines which connect the former ; in t he 
proximal direct ion, th i s o rnamen t is continued in 5 sepa ra te 
para l le l incisions. T h e pa t t e rn would probably run on , b u t 
for the circular , a b o u t 40 m m large damaged surface in the 
middle of the i m p l e m e n t , b lot t ing out both this p a t t e r n and 
the o ther groups of l ines. Near the processus anconaeus the 
t races of 5 para l le l lines are observable , while f rcm the dorsal 
2
 M. Gábori : A pa leol i t ikum cson t ipa ra Magyarorszá-
gon (Bone Indus t ry in Hungary dur ing the Palaeol i th ic 
Age). Arch . É r t . 78 (1951). P la t e I X , fig. 4. 
3
 E. Peters : Die al tsteinzeit l iche K u l t u r s t ä t t e Peters -
fe ls , Augsburg 1930. T a f . X I I I / l . 
4
 J. Nuesch : D a s Kessler loch, Neue Denkschr . d. all-
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end of t h e tuber o lecrani 8 paral le l lines are running t o t h e 
damaged surface, crossed b y paral le l scratches. 
I t is possible t h a t these various groups of lines wou ld 
yie ld , b u t for t he d a m a g e d surface, a homogeneous sys tem 
of o r n a m e n t a t i o n or some stylized design ; h u t wi th t he 
p resen t condition of t h e tool , all ef for ts a t reconstruct ion 
have p roved f ru i t less . 
The lines were f i rs t l ight ly scratched on the surface , 
a f t e r w a r d s deepened b y piercing t iny holes in close succession 
to one ano the r . 
T h e palaeol i th ic sites of Hungary have so fa r yielded 
ve ry few o r n a m e n t e d objec ts , and no t a single s t a tue or 
d rawing m a d e by p r imi t ive man. 6 The str iking pauc i ty of 
a r t i s t i c man i f e s t a t ions is i l lus t ra ted e. g. b y the fac t t h a t 
among some 170 bone implemen t s in t h e í s tá l lóskő Cave 
belonging t o phases I and I I of the Aurignacian per iod 
— a t i m e when palaeol i th ic a r t began f lourishing in t he 
west — on ly one is o rnamen ted in a p r imi t ive way. 
O u r finest o r n a m e n t a l object f rom the palaeolithic age 
is an a m u l e t made of m a m m o t h hone, found in the Magda-
lenian zone of t he J a n k o v i c h Cave and bear ing a ladder-l ike 
o r n a m e n t a t i o n . The same site has yielded a bone rod w i t h 
zig-zag o rnamen ta t i on ; ' the list ends wi th t h e object , a l ready 
men t ioned , f rom t h e í s tá l lóskő Cave — another bone rod 
o r n a m e n t e d with s lan t ing lines.8 
In t h e passage quo ted above Hi l l eb rand tr ies to demon-
s t r a t e t h a t the a m u l e t f rom the J ankov ich Cave represents 
a t r ans i t i on f rom the wes t -European na tura l i s t i c s tyle t o 
the ea s t e rn geometr ic s ty le , f rom a m a n n e r t rue to n a t u r e 
to t h e s tyl ized. Hu t i t ha s since been es tabl ished t h a t mani -
f e s t a t ions of both s ty les m a y he observed b o t h in the eas t 
and the wes t . An object w i t h l inear o rnamenta t ion found 
in Hunga ry a l lows one to d r a w very few conclusions, either 
wi th regard to t h e geographic distr ibution of s tyles or the 
direction in which cul tures w e r e spreading. 
I t seems, on t he other h a n d , t h a t the evolut ion of orna-
men ta l a r t in t h e palaeoli thic age did not follow the deve-
lopment of descr ipt ive a r t f r o m the n a t u r a l towards the 
stylized. The ear l ies t «hun te r ' s marks» , which i t is ha rd to 
separa te f rom a pr imit ive in s t inc t for o rnamenta t ion , are 
seen on Mous te r ian bones a n d consist of pa ra l l e l lines.9 
Similarly, t he Aurignacian i m p l e m e n t s found in the eas tern 
hal f of Centra l Europe — too l s of great an t iqu i ty compared 
wi th those of Wes t e rn E u r o p e — are also o rnamented wi th 
simple lines.1 0 
I t is unnecessary to e n u m e r a t e here a l l those Upper 
Palaeol i th ic ob jec t s with l inear o rnamenta t ion , f r equen t 
and known t h r o u g h o u t E u r o p e , which — f r o m t h e Bri t ish 
Isles to Siberia — bear t e s t i m o n y to the developed inst inct 
for o rnamen ta t ion in pa laeol i th ic m a n , as well as to the urge 
which, born of a f u n d a m e n t a l l y animistic-magical out look, 
was an even deeper source of t h i s kind of ac t iv i ty t h a n a n y 
«inst inct for o rnamen ta t ion» . T h e resul ts of this ac t iv i ty 
fill the m u s e u m s of Europe w i t h a n abundance of creations 
t h a t near ly b a f f l e s classification, by a r t i s t s who range f rom 
early Aur ignacian to l a t e Epipalaeol i th ic . I t seems enough 
to point out he re t h a t among t h e Upper Palaeol i th ic finds 
in Czechoslovakia, so rich in ornamented implements , there 
are objects showing a similar ornamenta t ion as ours and 
possibly point ing to connections in age and origin. The most 
striking ag reemen t is pe rhaps wi th the o rnamenta t ion of 
the m a m m o t h r ibs found a t P redmos t . 1 1 
2. HEADED AWLS MADE OF PSEUDOMETAPODIA 
Megaloceros p seudometapod ium, 95 m m long (P la te I V , 
10). T h e cap i tu lum of t h e bone has been l e f t in tac t , b u t t h e 
whole s u r f a c e shows longi tudinal grooves m a d e by re touch , 
excep t for t he vic ini ty of t h e b l u n t t ip where the grooves 
of process ing have worn off owing use. The t ip is wel l 
finished, ova l in cross-section ( I n t e n t , t o . P b 53/39). 
Megaloceros p seudome tap . , 103,5 m m long (P la te I V , 
7). Same as preceding. Here , too, longi tudinal grooves a re 
observable , especial ly in t he region where t he muscles adhered 
to t h e bone ( Inven t , no. P b 53/40). 
F r a g m e n t of Megaloceros p seudometap . , 88,5 m m long 
(P l a t e IV, 12). The t i p of the tool is b roken off, a shal low 
fu r row is s t re tching a long the l a t e ra l side ( Invent , no. P b 
53/41). 
Megaloceros p s e u d o m e t a p . , 118 m m long (P la te IV, 1). 
A too l wi th undamaged surface and b l u n t t ip ( Invent , no. 
53/42). 
Megaloceros p s e u d o m e t a p . , 118 m m long (Pla te IV, 2). 
A tool wi th in t ac t sur face and damaged t ip . Under t he 
c a p i t u l u m the re is a l a rge , corroded i n j u r y which, except 
for a n a r r o w neck, h a s destroyed bo th t he cortex and t h e 
spongiosa. Such a s h a r p l y delimited defect could hard ly be 
p roduced except by burn ing ( Invent , no. P b 53/43). 
Megaloceros p s e u d o m e t a p . , 105 m m long (Plate IV, 8). 
The cap i tu lum is b roken of f , the t ip ends in a fine pin-point , 
t h e sur face is u n d a m a g e d . Longi tudinal and t r ansversa l 
grooves a round the t i p show t h a t the tool h a d hardly been 
used . Bear ing th i s in view, i t does no t seem an improbable 
suggest ion t h a t the b l u n t tools also had similar fine poin ts 
before being worn off b y use ( Invent , no. P b 53/44). 
Megaloceros p seudometap . , 153 mm long (P la te IV, 6 and 
fig. 8, 5). T h e t ip of the too l , t hough not as fine as t h a t of 
the preceding, is th in and s h a r p , compared wi th o ther speci-
mens of the t y p e . Here , again, t h e sharp longi tudinal grooves 
indicate t h a t t h e tool was in use only for a shor t t ime ( Invent , 
no. P b 53/45). 
Megaloceros p seudometap . , 137 mm long (P l a t e IV, 4). 
The longi tudinal grooves on t h e surface are b lu r red , the t ip 
is somewhat rounded ( Inven t , no. Pb 53/47). 
Megaloceros p seudometap . , 98 mm long (P la te IV, 9). 
The surface is s trongly corroded, practical ly of a spongy 
character . This manifes ta t ion of corrosion cannot a t present 
be accounted for . The t ip of t h e tool is rounded ( Invent , 
no. P b 53/46). 
Megaloceros p seudometap . , 122 mm long (P la te IV, 3). 
The surface is i n t ac t , free of scratches. On account of the 
intense rounding of the t ip t h e medullar cavi ty has been 
laid open ( Inven t , no. P b 53/48). 
Megaloceros p seudometap . , 123 mm long (P la te IV, 5). 
The original red colour of t h e tool has been preserved. Here 
and there , longi tudinal grooves are seen on the surface. 
The t ip is m o d e r a t e l y sharp ( Inven t , no. P b 53/49). 
Tools m a d e of the r u d i m e n t a r y metapodia of Cervidae 
are no t i n f r equen t among t h e implements of t he Upper 
Palaeol i thic Age. Among foreign specimens, i t is enough to 
mention here those found a t Kesslerloch,1 2 where t hey form 
a considerable p a r t of the r ich mater ia l of bone implements 
dating f rom the Magdalenian period, or the tools found in 
the proto-Magdalenian zone of Cave Badegoule, described 
by Cheynier 1 3 as «stylet de r enne appointé». Analogies are 
6
 AU the «idols» or «statues» publ ished so f a r are 
p r o b a b l y only a f r e a k a chance. 
7
 J. Hillebrand: Az 1916. évi ba r l angku ta t á sa im ered-
ményei (Resu l t s of m y Cave Excavat ions in 1916). Bar lang-
k u t a t á s V (1917). pp . 1 0 1 - 1 0 2 , fig. 6. 
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 Ib id . , fig. 13. 
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 Cp. A. Dubois—H. G. Stehlin : La g ro t t e de Cotencher , 
s ta t ion mouster ienne . Mem. soc. pa leont . Suisse, Basel . 52 
(5) (1932), Taf . 15 /1—5; D. Peyrony : La Ferrassie, P ré -
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10
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 J. Nuesch: op. cit . , P l . X I X , figs. 15 — 18. 
13
 A. Cheynier : Badegoule, Arch, de l ' Ins t . de Pa l . H u m . 
Mém. 23 (1949), fig. 18/12. 
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known also f rom Hungary , f r o m the Jankovich Cave ; a f inely 
pointed coun te rpa r t to the tools discussed, f rom the Magda-
lenian zone of t he cave, was published b y Hi l lebrand. 1 4 
We do n o t th ink it in t he leas t confusing t h a t the ana-
logies mentioned above derive from the Magdalenian zone, 
considerably l a t e r in poin t of t ime t h a n t he Lovas find. 
The to ta l ma te r i a l of tools in t he Lovas find, precisely because 
of i t s special dest inat ion, points forward to implements 
used in younger cultures, f r equen t ly passing the l imits of 
t h e Palaeol i th ic Age. 
Pseudometapodia are eminent ly fitted to be worked 
in to tools : t he i r distal ends are taper ing , their capi tula 
a re easily grasped in the h a n d . In connection with this type , 
two questions arise and remain largely unanswered : 1. were 
these awls grasped in the hand during use , or were t hey 
fixed into a helve? True, in no case did we discover marks 
of incision or wear near t h e capi tu lum, such as would indi-
cate fitting in to a helve ; b u t the possibili ty remains t h a t 
fixing into a s h a f t did no t a lways necessarily leave m a r k s 
and incisions on the bone. 2. A t wha t phase of paint-mining 
were these re la t ive ly fragile tools used? The worn s ta te of 
t he tips seems to indicate t h a t the implemen t s were used 
for work requir ing considerable effort , p robably — like the 
u lna tools discussed before — for digging and scooping, 
though p r e s u m a b l y at such points of the pa in t -p i t wher 
the soil was looser and m o r e homogeneous. E v e n so, i t is 
hard to unde r s t and how the br i t t l e pseudometapodia could 
compete w i t h the o ther , considerably s t ronger types of 
implements . 
Wi th r ega rd to the shallow, longi tudinal scratches 
mentioned before we wish t o point out again t h a t these 
did not change the original shape of the bone, wearing and 
disappearing f rom the su r face of the bone in proport ion 
to the wear suffered by t he t ip of the tool (fig. 8, 5). The only 
explanat ion we can give is t h a t the f resh bone, wi th sinews 
and pieces of f lesh still clinging to i t , was scra tched along 
i ts whole l e n g t h with a s tone blade, in order to remove all 
organic m a t t e r into which t he adhesible pa in t -powder would 
have stuck in an unp leasan t manne r . Comparing th is pheno-
menon wi th t he poor s tock of stone implements found at 
the site, p r e sumab ly used only for the most indispensable 
processes of tool-making, one m u s t conclude t h a t palaeolithic 
man carried p a r t of his mining implements , more par t icular ly 
the easily car r iab le awls m a d e of pseudometapodia , in a ready 
s ta te f rom his pe rmanen t dwelling. This supposit ion is rein-
forced by t h e circumstance t h a t in the pi ts — with the 
rare except ion of a few unprocessed pieces of bone — only 
bones used as tools have been found. 
3. TOOLS MADE OF ANTLERS 
The bulk of the bone implements of t he Palaeol i thic 
Age — spear-heads and arrow-heads, awls , per fora ted s taves, 
f l a t skinners, e tc . — were made chiefly of reindeer ant lers . 
B u t in the case of these tools , an t le rs w t r e utilized only as 
r a w mater ia l : they were sliced inlo long s t r ips and tu rned 
in to various shapes by finer processing. Tools preserving 
t he original shape of the an t l e r s or even making the best 
use of knags, twis t s , etc., t hough not unknown in the Palaeo-
lithic Age, p l a y an i m p o r t a n t role chiefly in t he Mesolith-
ic Age, beginning f rom the «Lyngby axe», as hoes, 
picks used for quarrying cher t , etc. A t Lovas , the ori-
ginal shape of the knags has largely been re ta ined in 
the tools m a d e of an t le r s , because of func t iona l suitas 
bility. A m o n g these imp lemen t s we m u s t first discus-
the large pick-like tools m a d e of the t ines of t he giant-
deer. 
a) Picks and Horns Used for Holding Paint 
Megaloceros t ine, 595 m m long (P la te V, 1, a , b). The 
surface of the t ine broken off a t i ts root has been left in tac t ; 
longitudinal scratches only appear on an area 11(1 m m long 
and 15 mm wide, while round the t ip the re are a few t rans-
versal injuries. The tip is intensely worn and defective. The 
tool was, no d o u b t , used as a pick for digging. I t m a y have 
h a d , however, another — per ' iaps even more impor tan t — 
funct ion as wel l . At the unevenly broken root the inner 
spongiosa of t h e antler have been removed to depth of 
19 cm, near ly everywhere as fa r as t he ha rd c o r t e x ; the 
removal was obviously due to artificial intet f'ej enoe. The 
inner cavity is intensely s tained with red pa in t whic became 
pract ical ly absorbed into t he bone. The scooping-out of the 
cavi ty may be due to two reasons : e i ther to fit a helve 
in to it and use i t as a pick, or to hold pa in t in the scooped-
ou t ant ler . The first a l t e rna t ive is contradicted by the unne-
cessary depth of the cavity and perhaps also by the circum-
stance tha t t h e bonds which may have fastened the tool 
to a shaf t have lef t no mark on the tool. The second a l ternat ive 
will be discussed later ( Invent , no. P b 53/30). 
Megaloceros t ine, 470 m m long (P la te V, 2, a , b). I t has 
been cut off, wi th fairly rough strokes, immedia te ly a t the 
edge of the p a r t where t he ant ler b roadens like a pa lm. 
The surface is entirely i n t ac t . The t ip is intensely worn, 
the cortex has been destroyed through wear , in the course 
of fur ther use the less r e s i s t an t spongiosa have also been 
damaged, so t h a t a concave, cup-shaped hollow has formed 
a t the tip rf the a i t l e r . At the root the spongiosa are unevenly 
defective, t o a depth of 30—40 m m ; but the cavi ty is n o t 
deep enough to fit the h e a v y tine into a sha f t ( Invent , no. 
Pb 53/32). 
F r a g m e n t of Megaloceros t ine, 156 m m long (P la te VI, 
1, a, b). B o t h ends of t he tool are defective. P a r t of the 
upper r im (obviously no t ident ical with the root of the tine) 
still shows t h e comparat ively undamaged surface where 
the t ine h a d originally been sawn off. The original length 
of the tool is unknown, because i ts lower end h a d broken off 
on al l sides during the pleistocene. The surface, especially 
on the ou te r , convex side, shows marks of damage , probably 
due to fire. T h e spongiosa have been carefully removed, as 
far as t he cor tex. The in ter ior cavity is in tense ly stained 
with red p a i n t . This an t l e r , like tine no. P b 53/30, was pro-
bably used as a horn containing paint ( Invent , no. P b 53/29). 
Cortices used for holding paint have been described a t 
several pa laeol i th ic sites. A pa in t - tube made of a reindeer 's 
t ine, found a t des Cottés, has been published by Breuil5. 
Several pieces unear thed a t la Quina have been described 
by Mart in 1 6 as tool-shafts . E . Passemard discusses a bird 's 
bone, used t o hold needles or pa in t , f rom the Aurignacian 
zone of Cave Isturi tz.1 7 Obermaier mentions a paint-horn 
made of t h e rad ius of an eagle, f rom Cave Val le . 1 8 
On t h e analogy of these finds, both hollowed-out tines 
discovered b y us may be regarded as paint -horns , with the 
proviso t h a t originally t h e y may have been also used as 
picks, in t h e same way as t h e tools made of an t l e r s which 
have been found in neol i th ic chert-quarr ies in Sweden.19 
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b) Handles of Tools 
Megaloceros tine, 350 mm long (Pla te X, 2, a, b). A handle 
made of the first, bent prong of a broad, shovel-shaped 
ant ler , wi th some of the adjoining f l a t p a r t included. On this 
f l a t area t he spongiosa have been carefully removed and 
a trough with high r ims has thus been obtained, well-suited 
to hold the pick-like tool made of stone or bone. The narrow 
neck below the trough gave good support to the string made 
of sinews or fi laments which bound the tool to the handle , 
though only on one side. On the other side an irregular 
f rac ture justifies the conjecture t h a t there, too, some pro-
truding or hollow par t may have lent support to the string. 
The surface of the tool is uneven ; especially towards 
the end of the antler , injuries due to energetic incisions may 
be observed (Invent, no. Pb 53/27). 
Alces (?) tine, 212 m m long (Pla te X , 1/a, b). The spon-
giosa have been removed at the place where the s traight 
t ine broadens into the shovel-shaped broad pa r t of the 
ant ler . This resulted in a trough 25 m m deep and 50 m m 
wide ; one side of the trough is unevenly broken. The tool 
fixed in the trough could be well fastened onto the neck 
suddenly narrowing below the braces ; judging by the 
depth, or height , or the braces, this tool must have been 
some broad point. Near the neck there are transversal incisions, 
perhaps t he marks of the string used for tying the point to 
the handle. The surface of the implement is, on the whole, 
undamaged, the t ip of the an t le runused (Invent, no. Pb 53/31). 
Megaloceros t ine, 255 m m long (Pla te V, 3). A t the 
u p p e r / f l a t t e n i n g end of t he tine the remaining one of a pair 
of braces is seen ; the other , together with a fair ly large 
portion of the ant ler , has broken off. On account of the 
bad s ta te of preservation, no t races of fastening could be 
observed (Invent , no. P b 53/28). 
The earliest remains of the Palaeolithic Age t h a t may 
possibly be regarded as tool-handles are the hollow bones, 
already referred to, found a t La Quina ; they date f rom the 
middle Aurignacian period but were probably not used as 
tool-handles. The finds a t Yogelherd date from a similar 
period ; here Riek20 describes tool-handles made of ribs 
f rom the Aurignacian zone no. 1. At Predmost , too, handles 
of tools have been found.2 1 Absolon describes tool-handles 
f rom the Magdalenian zone of Cave Pekarna ;22 these m a y , 
however, be r ight ly regarded as tubes of paint , since their 
bore is deep and longitudinal in direction. 
Very interesting spl i t tool-handles, made of antlers , 
have been found a t Ma l ' t a , Siberia, in a zone dating f rom 
Late Aurignacian t imes . 2 3 Judging from the i l lustrat ions, 
some of them seem to agree with our tool-handles made of 
ant lers , a l though in Gerasimov's view (op. cit., p. 69) their 
funct ion was uncertain. 
Tool-handles, chiefly helves of ha tche ts , have been 
described from some of t he Upper Palaeolithic set t lements 
in the Ukraine (Chulatovo, Mezine, Kostienki, etc.), as well 
as f rom Willendorf I I in Austria.24 H a n c a r ascribes t he 
appearance of the composite tools to the new methods of 
work necessitated by t h e building of houses. 
H a f t e d tools, beginning with the «Lyngby axe», reach 
their f lowering in the Mesolithic Age ; this induced e. g. 
Schwantes to regard helved hatchets as the dividing-line 
between the Palaeolithic and Mesolithic Ages.25 This con-
jecture has since been re fu ted by the cumulat ive evidence 
of recent ly discovered arehaeological mater ial ; yet Schwantes 
drew a t tent ion to an impor tan t circumstance, viz. t h a t 
new methods of product ion appearing in the Mesolithic 
Age necessarily created different types of ha f t ed implements 
in such characteristically developed forms t h a t they became 
leading fossils of successive cultures. We have seen t h a t 
in Hanca r ' s view it was t he needs of building t ha t induced 
some Upper Palaeolithic builders of hu t s to develop their 
characteristic hatchets . Speaking of Mesolithic mining, Foss 
and Yelni tsky express t h e view26 t ha t man begins mining 
after having settled down and produced helved striking 
implements . The au thor s obviously mixed u p cause and 
effect. I t is not technical achievements t h a t create special 
methods and processes of work ; the interact ion of the two 
factors is indubitable, ye t the primary importance belongs 
to the needs and requirements : they create the technical 
equipment necessary for carrying out a par t icular kind of work. 
We wish to extend the validity of this principle to the 
whole Palaeolithic Age. I t saves us, on the one hand, f rom 
a false teleological out look while, on the o ther , it inspires 
one wi th a healthy respect for primitive man ' s capacity to 
adapt himself quickly and suitably to all needs t ha t m a y 
emerge. The material proofs of this principle m a y be studied 
a t Lovas where splendid equipment and bri l l iant technique 
were created, pract ical ly out of »nothing«, to meet t he 
needs arising out of min ing . 
c) Picks Made of Antlers 
Megaloceros (?) an t le r , 240 mm long, with a max imum 
width of 53,5 mm (Pla te VI, 6 and fig. 8, 6). An approxi-
ma te ly crescent-shaped slab, cut out from the shovel-like 
cortex of a Megaloceros ant ler . I t s upper side is the in tac t 
surface of t he ant ler , the back side is formed by the interior , 
pa r t ly removed, spongiosa. The outlines of the tool clearly 
show the manner of i ts making : first the desired shape was 
drawn on the shovel, then the surface was repeatedly scratched 
along these lines with a sahrp stone f lake unti l a deep incision 
of 5 — 6 m m was formed. The superf luous bits of ant ler were 
then broken off along these incisions. According to the 
tes t imony of the concave edge of the tool, the long line was 
drawn and incised not a t once, bu t on two separate occasions. 
The sharper t ip of the tool is intensely worn, the b lunter 
t ip only s l ight ly. The implement is too broad and f l a t to 
suit t he palm well. Such pick-like pieces were presumably 
fitted in to helves made of antlers. This view seems to be 
supported by the circumstance tha t the convex edge shows 
signs of hard wear towards the thicker tip (Invent, no. 
Pb 53/35). 
F ragment of Cervida an t le r , 143 m m long, with a maxi-
mum wid th of 24 m m (P la t e VII, 1). The tool is made of 
the cortex of a tine. The surface is in tac t , on the back-side 
there are scraped-off t races of the spongiosa. The maximum 
thickness is 6,5 m m , hence the antler used was probably 
not t h a t of a Megaloceros, bu t of a red deer or moose. On one 
end of t he tool there is a rounded tip, on the other an edge 
struck off a t right angle to the longitudinal axis bu t no t 
used for work. The l a t e r a l edges diverge fa i r ly regular ly , 
both being processed th roughou t their l ength . Towards the 
20
 G. Riek : Les civilisations paléolithiques du Vogelherd, 
près Ste t ten ob Lonetal (Würt tenberg) . Préhist . 2 (1933), 
p. 169 and fig. 8/1, 6. 
21
 К. J. MaSka : Der diluviale Mensch. . . p. 93, fig. d . 
The helve of a ha tche t has been published by Menghin 
f rom the same site. (Weltgeschichte der Steinzeit, Wien 
1931, Tafel 22, fig. 14.) 
22
 К. Absolon—R. Czizek : Paleoli thicky vyzkum jeskynë 
Pekarny na Morave. Cas.-Мог. Zemského Mus. X X I V (1926), 
p. 21, P l a t e IV, figs. 1 0 - 1 1 . 
23
 M. М . Г е р а с и м о в : Обработка кости на палеоли-
тической стоянке Мальта , МИА СССР 2, рис. 3, 5. 
24
 F. НапСаг : Der jungpaleolithische Wohnbau und 
sein Problemkreis, MAGW. 80 (1950), pp . 9 2 - 9 4 and 
figs. 3—5. 
25
 G. Schwantes : Das Beil als Scheide zwischen Paläo-
l i thikum und Neol i thikum, Arch, fü r An th r . N . F. 20 (1923), 
pp. 1 3 - 4 1 . 
26
 M. Ф о с с — JI. Е л ь н и ц к и й : О добывании 
камня и о древнейших каменоломных орудиях на севере 
восточной Европы, М И А СССР 2, стр. 187. 
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middle of t he tool , lustre due t o use m a y he observed bo th 
on the sur faces and the edges , especially on t he l e f t edge : 
th i s is p r o b a b l y explained b y the fact t h a t thee tool was 
fixed in to a handle and k e p t sliding t o and f ro ( Invent , 
no. P b 53/53). 
F r a g m e n t of Cervida a n t l e r , 167 m m long, wi th a maxi-
m u m wid th of 51,5 mm ( P l a t e VI , 3). This tool of uncer ta in 
des t ina t ion m u s t , in a l l probabi l i ty , be included in th is 
group. B o t h endsof the i m p l e m e n t are missing. The surface 
is i n t ac t , on t he hack-side t h e r e are traces of t h e indifferent ly 
removed spongiosa, the l a t e r a l edges are ca re fu l ly wrought , 
mel t ing w i t h slight cu rva tu re into the back-s ide. The two 
l a t e r a l edges s l ight ly converge, runn ing in a s t ra igh t l ine ; 
t he edge on the r i g h t is damaged. On the nar rower side t he 
f r a c t u r e is s t r a igh t a n d worn, whi le t he back-side shows no 
signs of wear : according to the t e s t imony of the spongiosa, 
t h i s edge was not used for work. T h e b roader side is uneven ly 
b roken ( Invent , no . P b 53/36). 
F r agmen t of Cervida an t le r , 63 m m long, with a m a x i m u m 
wid th of 48,5 m m ( P l a t e VI, 2). P r e sumab ly the f r a g m e n t 
of a tool similar t o t he preceding ones ( Invent , no. P b 53/37). 
The picks m a d e of an t le rs , described here , h a v e no 
analogies among palaeol i th ic implement s . This c i rcumstance , 
too , testifies to t he i r special func t ion . 
4. TOOLS MADE OF CORTICES 
a) Spoon-Chisels 
F r a g m e n t of Cervida (Megaloceros ?) m e t a t a r s u s , 166 m m 
long, 41 m m wide (Plate V I I I , 7). The tool was made of 
t he p l a n t a r side of the p r o x i m a l half of t h e me tapod ium. 
A t the d i s t a l end there is a s trong, finely rounded , spoon-
shaped work ing edge. The l e f t edge is f r a g m e n t a r y , the r ight 
por t ion , bes ide the cutt ing edge, is worn off. A t t he proximal 
end of t he bone there is a r o u g h point , due to uneven f rac ture ; 
th is , too , h a s worn off in use (Invent , no. P b 53/81). 
F r a g m e n t of Cervida (Megaloceros ?) m e t a t a r s u s , 155 m m 
ong, 37,5 m m wide (Pla te V I I I , 8). Like t he preceding, a tool 
wi th a chisel- l ike edge ( I n v e n t , no. Pb 53/77). 
F r a g m e n t of a spoon-chisel made of a r ib , 238 m m long 
(P la te V I I I , 5 and P la te I X , 4). In the p re sen t condition of 
t he too l , an incision 135 m m long and 22 m m wide was made 
on t he facies externa, r o u n d e d a t the end. A large p a r t of 
the spongiosa has been r emoved , the edges of t he incision 
have been careful ly processed ; the l e f t r im is sharp , t h a t 
on the r igh t rounded. The chiselling edge, or iginal ly presum-
ably r o u n d , h a d broken off , b u t the point t h u s formed con-
t inued t o be used (Invent, no . P b 53/71). 
F r a g m e n t of a spoon-chisel made of a r ib , 110 mm long 
(P la te V I I I , 4). A tool s imi la r to the preceding, wi th the 
difference t h a t here a s t r ip of the facies i n t e r n a , 62 m m long 
land 20 m m wide, had heen removed. The r igh t portion of 
t he original chiselling edge is undamaged , t he r ight por t ion, 
toge ther w i t h the grip, a r e broken off. The borders of the 
incision a r e finely wrought ( Inven t , no. P b 53/66). 
F r a g m e n t of Cervida (Megaloceros ?) m e t a t a r s u s , 181 m m 
long. Bo th ends of the tool a r e broken. I t s shape approaches 
those of t h e spoon-chisels, b u t since the working edge is 
missing, i t cannot be classed in this group w i t h any cer ta in ty 
( Invent , no . P b 53/78). 
Juven i l e Cervida (?) me tapod ium, 168 m m long (P la te 
I X , 2/a, b). The most b e a u t i f u l l y wrought specimen of the 
whole hoard of too l s ; made of t he me tapod ium of a young 
an ima l . The whole surface has been finely polished. On the 
l a t e r a l side, the sur face has been removed in i ts whole wid th , 
toge the r with t he bone and the spongiosa. In th is w a y a deep, 
t rough-l ike hol low has been formed, wi th the r ims polished 
sha rp . The original edge of the too l , used for chiselling, has 
broken off, the f r a g m e n t a r y edge t h u s formed shows m a r k s 
of use and wear . One might suspec t t h a t t he i m p l e m e n t , 
m a d e of th in-wal led , br i t t le juveni le bone, and processed 
on i t s whole sur face , was used n o t for rough qua r ry ing , b u t 
in some la ter phase of work, af ter t h e pa in t had been quarr ied . 
Th i s view is, howeve r , contradic ted b y the worn condit ion 
of t he broken edge, which seems to po in t to more s t renuous 
use , as well as b y t h e sharpness of t h e bordering r ims which 
character izes m o s t digging i n s t r u m e n t s (Invent, no. P b 53/50). 
An indef inable f r a g m e n t of co r t ex , 49 m m long (P la te 
VI I , 7). The semi-circular edge a n d the processed s t a t e of 
t he la tera l r ims a l low us to class t h e tool in this group ( Invent , 
no. P b 53/96. 3). 
Spoon-chisels were not unknown in the Palaeol i th ic Age. 
A similar tool m a d e of a reindeer 's a n t l e r f rom the Laugerie 
h a u t e was publ i shed e. g. by W e r t h ;27 bu t the m o s t charac-
ter is t ic forms of t h i s type are spoon-chisels chipped f rom 
s tone , belonging t o t h e Kost ienki Group, in a t e r r i to ry 
s t re tching f rom t h e Ukraine to P r e d m o s t and Wil lendorf ;28 
t h e y were p r e s u m a b l y used for wood-work, in connection 
wi th the bui lding of dwellings. F r o m the Mesolithic Age 
the re are even c loser analogies t o t h e tools found by us. 
Smilar specimens were publ ished b y Clark among t he tools 
unear thed a t S ta r Car r ;29 they also occur f r equen t ly in the 
Er teböl le -cu l ture of Scandinavia,3 0 b u t a t these l a t t e r sites 
t h e y a l ready b e c a m e specialized t o o ther , more complex 
me thods of work . 
b) Other 
F r a g m e n t of an indef inable cortex, 125 m m long, 29 m m 
wide ( P l a t e VI I I , 10). A chisell ing or scooping tool made of 
a th ick-wal led bone, e i ther t i p being used for work ( Invent , 
no. P b 53/82). 
F r a g m e n t of an indef inable cortex, 157 m m long, 30 m m 
wide ( P l a t e VI I I , 9). An i r regu la r , massive f r a g m e n t ; only 
the b road , roundish working edge has been processed ( Invent , 
no. P b 53/72). 
F r a g m e n t of Cervida (Megaloceros ?) m e t a t a r s u s , 213 m m 
long, 30 m m wide (P la te V I I I , 6). The tool resembles the 
preceding ones. I t s original roundish edge h a s broken off, 
the p re sen t l e f t t ip represent ing par t of th i s edge. Af te r t he 
b reak t h e chisel continued t o be in use w i t h o u t re-earving 
( Invent , no . P b 53/74). 
Chisels 
Fragmen t of an indefinable co r t ex , 195 m m long (Pla te 
VI I I , 2). An i r r egu la r f ragment showing t races of use on 
b o t h t ips ( Inven t , no . P b 53/80). 
F ragment of an indefinable co r t ex , 170 m m long (P la te 
VI I I , 1). An i r r egu la r f r agment , w i t h one t ip rounded , the 
o the r ending in a rough point ( I n v e n t , no. Pb 53/79). 
F ragmen t of an idefinable co r t ex , 190 m m long (P la te 
VI I I , 3). The lower end of the f r a g m e n t ends in a poin t , 
t h e working edge a t the upper end is unevenly broken. 
The tool m a y h a v e been used as a spoon-chisel ( Inven t , no. 
P b 53/75). 
F ragmen t of an indefinable cor tex , 54,5 m m long. The 
f r agmen t r ep resen t s t he broken-off edge of a mass ive , round-
edged chisel ( I n v e n t , no. Pb 53/83). 
27
 E. Werth: Der fossile Mensch, Ber l in 1921, fig. 311. 
28
 F. Hancar : P rob l eme der jüngeren Al ts te inzei t Ost-
europas , Q a r t ä r 4 (1942), p . 153. 
28
 J . G. D. Clark : P r e l im ina ry R e p o r t of Excava t ions 
a t S tar C a r r . . . Yorksh i r e 1950, P r o c . of Preh . Soc. 9 (1950), 
P l a t e XI I . 
30
 V. Nordmann : Menneskets indvandr ing t i l Norden , 
D e n m a r k s Geol. Undersg . I I I . No . 27 (1936), fig. 117. 
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F r a g m e n t of an indefinable cor tex , 117 mm long (Fig. 
8, 2). A two-pointed f r a g m e n t , both t ips of which show m a r k s 
of use ; i t may have served as a pick. T h e original red colour 
has been preserved ( Inven t , no. P b 53/73). 
F r a g m e n t of an indefinable cor tex , 131 mm long (P la te 
I X , 1). An i r regular ly broken , awl-like too l , pointed a t one 
end ( Invent , no. P b 53/84). 
F r a g m e n t of an indefinable cor tex , or of a rib, 143 m m 
long (P la te I X , 3). A finely rounded too l resembling spoon-
chisels. Only the working edge has been processed ( Inven t , 
no. P b 53/85). 
These tools were only used when occasion arose : t hey 
were no t purposely produced to suit a defini te phase of work, 
b u t were picked out f rom the waste m a t e r i a l or the spl in ters 
of bone split for eat ing, if they proved h a n d y for use. Palaeo-
li thic sites h a v e of ten yielded f r agments of bones wi th more 
or less worn edges. The dispute whether these m a y be regarded 
as bone implemen t s has been largely decided by t he works 
of the Swiss K o b y 3 1 who has convincingly demonst ra ted 
t h a t a t t r i t ion is the result of physico-chemical act ions working 
in the caves.3 2 In the ease of t he Lovas tools the re can be 
no doub t , e i ther , what deformations of the bone surfaces 
mus t be a t t r i b u t e d to solution or other ex te rna l agency, 
wha t changes to the work of m a n . With the exception of 
surfaces worn i n t he course of work, here, too, the bones 
most ly show a sharp f rac ture . I t m a y be t aken for certain, 
on the o ther hand , t h a t bones used as tools were not always 
previously processed ; in the group discussed now we may 
definitely s t a t e t h a t these tools were used wi thout previous 
processing.3 3 
e) Awls Made of Metapodia 
Fragmen t of Cervus elaphus m e t a t a r s u s , 157 m m 
long (P l a t e VII , 2). A n awl made of t h e dorsal side of 
the proximal end of t h e bone. T h e th ick t ip has been 
shaped by rough s t rokes causing sp l in te ry f rac ture ( Invent , 
no. P b 53/51). 
F r a g m e n t of Cervida me tapod ium, 172 m m long 
(P l a t e VII , 3). A r o u g h awl with h a r d l y processed t ip , 
m a d e of bone in a poor s t a t e of preserva t ion (Invent , no. P b 
53/54). 
F r agmen t of Cervus elaphus (?) me ta t a r sus , 186 m m 
long (P la te VII, 4). A well-wrought headed awl, m a d e of 
the p l a n t a r side of t h e proximal p a r t of the me ta t a r sus . 
The whole surface h a s been polished smoo th , the sides are 
finely rounded, the t ip has been shaped taper ing and sharp , 
wi th par t icular care. T h e tool was p r e s u m a b l y not held in 
the hand and used as a digging implement ; i t m a y have 
been a dagger or a pick ( Invent , no. Pb 53/52). 
F r a g m e n t of Capra ibex (?) metapodium, 87 m m long 
(Pla te IV, 11). A headed awl made by spl i t t ing the distal 
end of t he me tapod ium. On t he la tera l side, p a r t of the 
ar t icular surface has been polished off, on t he inter ior side 
the f r a c t u r e h a s been carefully processed. The t ip is broken 
off ( Invent , no. P b 53/55). 
Among palaeoli thic implements , the last-discussed type 
of awls m a d e of metapodia is the most f r e q u e n t . To the 
best of our knowledge, awls m a d e of the p rox imal parts 
of metapodia are either absent or , a t leas t , do no t form a type 
in the Palaeol i thic Age, while occurring f requen t ly in Meso-
li thic t imes. A closely resembling specimen f rom Lammef jo rd 
has been published by Nordmann . 3 4 
5. TOOLS MADE OF RIBS 
F r a g m e n t of a s t r a igh t rib, 99 m m long, with evenly 
rounded t ip (Pla te X I , 13). ( Invent , no. P b 53/58.) 
F r agmen t of a b e n t r ib , 220 m m long, rounded a t bo th 
ends , wi th the tips b roken (Plate XI , 7). ( Inven t , no. P b 53/65.) 
Tool made of the f r agmen t of a r i b , 218 mm long, wi th 
edges worn round a t b o t h ends, and a f r agmen ta ry lower 
t ip (P la te X I , 10). ( Inven t , no. Pb 53/57.) 
F r a g m e n t of a r ib , 235 mm long (P l a t e X I , 12). The 
undamaged capi tu lum was presumably used as a hand le . 
The d is ta l end of the too l shows marks of in tense wear ( Invent , 
no. P b 53/62). 
F r a g m e n t of a r ib , 239 mm long, rounded and worn 
a t b o t h ends (Pla te X I , 11). (Invent , no . P b 53/63.) 
F r a g m e n t of a r ib , 160 mm long ( P l a t e X I , 4). A tool 
m a d e of a double-pointed, broad rib. T h e lower tip is uneven , 
the uppe r t ip has been sharpened b y s trokes converging 
f rom the two sides ( Inven t , no. P b 53/66). 
F r a g m e n t of a r ib , 165 mm long, w i t h t ips bevelled a t 
b o t h ends (Plate X I , 2). (Invent , no. P b 53/64.) 
Tool made of a r i b , 171 mm long, w i t h one t ip worn 
round (P la te XI , 5). ( Inven t , no. P b 53/70.) 
F r a g m e n t a r y tool m a d e of a r ib , 118 m m long, w i t h 
a regu la r , semi-circular chiselling edge ( P l a t e X I , 6). ( Invent , 
no. P b 53/67.) 
F 'ragment of a r ib , 214 mm long ( P l a t e X I , 9). A t the 
lower end, the tip has been shaped by single bevelling. Marks 
of a s tone implement a re seen along t h e line of bevelling. 
The uppe r end is b roken , bu t long i tud ina l grooves l e f t b y 
processing indicate t h a t the tool had another working face 
there . ( Inven t , no. Pb 53/60.) 
Tool m a d e of a r ib, 217 m m long, with a s t rong , rounded 
working edge a t the lower end (P la te XI , 8). ( Invent , no. 
P b 53/61.) 
Tool m a d e of a rib, 177 m m long (Plate X I , 3). A t the 
lower end t he r e is a semi-circular working edge, wi th a protu-
berance of t h e cortex above i t , reminding one of spoon-
chisels m a d e of ribs. The upper , pointed t ip seems to 
have been shaped by deliberate bevelling. ( Invent , no. Pb 
53/68.) 
In t he Palaeol i thic Age ribs were, as a ru le , seldom used 
as raw m a t e r i a l for implements . There are, of course, excep-
tions, such as t he tool-handle, made of a rib, found in Cave 
Vogelherd ( this has a l ready been mentioned), the large 
spear-heads, m a d e of ribs, in »Für s t Johann ' s« Cave a t 
Lautsch, 3 5 or t he tools, rounded at both ends, discovered 
in Cave Bockstein. 3 6 Undoubted ly , tools made of ribs were 
not f r equen t a t t h a t t ime. The following observat ion may 
perhaps account for this f ac t , as well as for t h e f requent 
occurrence of tools made of ribs in the Lovas find. 
In con t r a s t to the Palaeoli thic Age, the bone implements 
of mesoli thic finds show a much wider range of var ie ty , the 
tools being a d a p t e d to the needs of special working processes. 
An examina t ion of mesolithic finds will show t h a t weapons 
(harpoons, spear-heads, etc.) continued to be made , in con-
formity wi th t rad i t ion , of ant lers ; so were h a m m e r s and 
axes, in the making of which the dimensions and the shape 
31
 F. Koby : L 'ours des cavernes e t les paléolithiques, 
L ' A n t h r . 55 (1951), p. 304 foil. 
32
 See also : A. Schmidt: Grundsätzl iches zur sog. proto-
lit l i ischen Knochenkul tu r . , Abh. N a t u r h i s t . Ges. Nürnberg 
X X V I I (1939), pp. 1—31. 
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 I n the course of our Istál lóskő excavat ions dur ing 
recent years we gave a s t rong, thick sp l in ter of a cave-bear 's 
bone t o one of the workers , asking h im to use i t , ins tead of 
the usua l metal scraper, for turning over t h e с лу which had 
2 Acta Arrhaeolngica V/l—2. 
been dug ou t . Af t e r a for tn ight ' s use, the bone spl inter had 
a rounded edge, the shape, s t ruc ture , and lus t re of which 
corresponded exact ly to those of the Lovas bones , used as 
tools only when occasion demanded i t . 
34
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of t he antler becomes the m o s t impor tan t consideration. 
Special »industr ial« tools were made , on t he other h a n d , 
a lmos t exclusively of bones. T h e ant ler is elast ic and more 
easily processed ; t he bone is more rigid bu t also more resis-
t a n t ; i t was, moreover , ava i lab le in much greater abun-
dance to pr imit ive man t h a n an t le r s . This is the reason 
w h y special tools exposed to g rea te r impac t of force (such 
tools were in greater numer ica l demand t h a n weapons) 
were made of bone in mesol i thic t imes ; i t also accounts 
for the same pract ice a t Lovas where we have repea tedly 
pointed out analogies wi th t he Mesolithic Age. These anal-
ogies are due to the fac t t h a t local conditions of product ion 
resembled much more closely those of the Mesolithic t han 
of the Palaeol i thic Age. 
6. MISCELLANEOUS BONE IMPLEMENTS 
a) Digging Tool Made of a Boar's Task 
The tusk h a s been broken off , together wi th a smal l 
f r agmen t of t he l e f t mandible (including the root of P ! and 
hal f of the alveolus of P2) . On t he surface of the mandib le 
occasional in jur ies , due to s tone implements , may be ob-
served. The point of the canine is worn , it s medial side is badly 
damaged, p robably by burning . F o r faunis t ic considerations, 
too, th is implement represents a significant find in t he mater ia l 
unear thed a t Lovas (P la te X I , 1). ( Invent , no. Ph 53/86. 
b) Tools Made of Scapulae 
Fragment of Cervida (Megaloceros ?) scapula (Plate VI , 4). 
The art icular sur faces , toge ther wi th the proximal half of 
t h e spina is missing ; so is t h e whole distal p a r t . On t h e 
l a t e r a l surface, on t he l e f t side of the spina, some grooving 
in an oblique di rect ion m a y be observed. On the media l 
surface , in the region of t he fossa subscapularis , there are 
also some slant ing scratches. F a r t h e r on, in a distal direct ion, 
t l i e sur face i s damaged and worn in severa lp laces .Unfor tuna te -
ly , the margo vcr tebra l i s is en t i re ly missing, so t h a t t he 
funct ion of t he tool cannot be establ ished f rom the m a r k s 
l e f t by use ( Inven t , no. P b 53/33). 
Fragment of Cervida (Megaloceros ?) scapula (Pla te VI , 5). 
A portion of scapula even more defect ive than the preceding ; 
on ly the distal ha l f of the spina and a small p a r t of the adjoin-
ing fossa supra e t in f ra sp inam have been preserved. The 
media l surface is somewhat worn and damaged , bu t t h e 
scapula shows no t races wha teve r of having been processed. 
I t is possible, however , t h a t in t he region of t he margo ver-
t eb ra l i s there m a y have been m a r k s due to wear ( Invent , 
no . Pb 53/34). 
In the stock of palaeol i th ic tools , the scapula v a s used 
only as a pa le t t e — in any case, the scapula unear thed a t 
Abri des Roches has been t h u s described. I t s func t ion in 
the Mesolithic Age is, however , m o s t significant : i t appears 
among the mining tools and , t r u e to i t s name (scapula) , is 
used as a spade. This is how i t ha s been described by Clark 
and Piggot t 3 7 in t he f l in t -mines of Grimes Graves and 
those of Har row Hi l l . 3 8 In t h e f l int-mines a t Cisbury, 
scapulae of ca t t le , pigs, and deer were used for the same 
purpose.3 9 
At Lovas , too, scapulae were p resumably used for 
removing t he loosened ea r th . This is indicated by t he absence 
of any t r aces of rubbing on t h e surface ; the missing ver-
tebral edges would p robab ly po in t in the same direction, 
supposing one were disposed t o regard these scapulae as 
tools, though they show no indub i t ab le marks of use . The 
composition of the whole find which , wi th very few exceptions, 
contains only bones used as implements , as well as the ob-
lique scratches, absent f rom t h e few f r agmen t s of bones not 
used as tools , cer tainly seem to suppor t such a supposition. 
c) Spi 
A speàr-head carved f rom t h e cortex of an an t l e r , 132 
m m long, with a m a x i m u m w i d t h of 9,5 m m (Fig. 11, 2). 
I t is cylindrical in shape, circular in cross-section. The t ip 
is fa ir ly b lunted ; th is seems to jus t i fy t he conclusion t h a t 
pe rhaps secondari ly i t m a y have served as a mining tool — in 
t h e same way as Afr ican negroes up to th is day t ake off 
the i r iron spear-heads and use t h e m as knives.4 0 The finishing 
of the body of t h e spear-head is fair ly rough , the base is 
double-bevelled, t he surfaces converging in the edge (à double 
biseau). The sur face is corroded, the forms are indis t inct , 
somewhat b lur red ( Invent , no. P b 53/23). 
In the pa laeol i th ic finds of Western Europe , double-
bevelled (à double biseau) spear-heads are character is t ic of 
e a r l y Perigordian cul tures . 4 1 Such spear-heads have been 
d) Smaller 
Among the Lovas finds, in addit ion to t he implements 
described in de ta i l , there are a lso f ragments of varying size 
which do not differ f rom the groups enumera ted above . 
-Head 
described b y Peyrony f r om Zone Perigordian I I a t La 
Ferrassie,4 2 b u t Layer E a t I s tu r i t z has yielded similar 
finds.43 
I t would be a mis take to compare our leaf-point cul tures, 
including t h a t of Lovas, wi th t he cu l tu ra l levels of the Palaeo-
l i thic Age in Western Europe , in t he hope of establishing 
genetic connections. The two ranges of cultures sprang from 
different soils, a t different t imes ; the formal agreement of 
certain types of implements canno t jus t i fy the identification 
of the sum to t a l of these cul tures . 
In any case, analogies to t he cylindro-conical spear-
head of Lovas m a y he found m u c h nearer , in the Jankovich 
Cave.44 The finds in this cave, as we shal l see la te r , are closely 
connected wi th those of Lovas . 
Fragments 
For th is reason, and also because of their defective condition, 
we t h o u g h t i t unnecessary to discuss them fu l ly . This group 
contains f r agmen t s made of an t l e r s , cortices, and ribs. The 
37
 J . G. D. Clark-S. Piggott : The Age of the Br i t i sh 
F l i n t Mines, An t iqu i ty (1933), fig. 2/6. 
38
 J. G. D. Clark : Prehis tor ic Europe : The Economic 
Basis , London 1952, fig. 102. 
39
 Ibid., p . 178. 
40
 See e. g. K. Kittenberger : Vadász- és gyű j tőú ton 
Kele t -Afr ikában (Hun t ing and Collecting in E a s t Afr ica) 
Budapes t 1928, p . 163. 
41
 D. Peyrony : De Pér igordien e t l 'Aurignacien, BSPF 
X X X I I I (1936), pp. 6 1 6 - 6 1 9 . 
42
 D. Peyrony : La Fer rass ie , fig. 42/1. 
43
 E. Passemard: Op. c i t . , P l a t e XXI /1 . 
44
 J . Hillebrand: Az 1913. évi ba r l angku ta t á sa im ered-
ményei (Resul t s of my Cave Excava t ions in 1913), Barlang-
k u t a t á s I I (1914), fig. 1/1. 
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ools described above , p lus the group ment ioned here, br ing 
t he t o t a l number of bone implements found a t Lovas to 
over a hundred. 
We mus t , however , ment ion two unprocessed spl inters 
of bones, nos. P b 53/98 1 and 2 (Pla te VII , 5, 6), since bo th 
of t h e m show m a r k s of burning. When describing the various 
tools , we have a l r eady mentioned t h a t occasionally on the 
surface of the bones there are circular, dark-coloured, 1 — 2 
m m deep injuries , covering a smal l area ; these injur ies 
p r o b a b l y resul t f r o m burning. 
The pieces of charcoal in the pi ts are a lways combust ion 
p r o d u c t s of soft p ine . Should a bone f a l l in to t he glowing 
embers of a pile of pine-logs, i t s surface would cer ta inly 
show deep burns , b u t n o t on such a l imi ted , smal l area. On t h e 
o t h e r hand , if a s m a l l live coal of a burning pine-log were 
t o f a l l onto a f resh bone , i t would cool before i t could bu rn 
i ts way in to the bone. In tense , deep burns , localized to a sma l l 
a rea , can be produced only by a mate r ia l h o t t e r t h a n t he 
glowing embers of wood ; sucb a ma te r i a l is s tone hea ted 
t o glowing. One seems j u s t i f i e d in conjectur ing, there fore , 
t h a t palaeol i th ic m a n a l ready used fire in the Lovas pa in t -
mine in order t o separa te solidly conglomerated rock ,cement -
ed by l ime- tufa . He b rough t t he rock t o glowing b y a fire 
of pine-logs, t h e n poured cold wa t e r on i t . I t was t h e chips 
of stone spl i t t ing off during t h i s process t h a n burnt t he tools , 
a lways on the i r upper side. The only implement l i f t ed in 
i t s original posi t ion, tool no. P b 53/22, made of an u lna , 
also supports t h i s view. Only such a use of fire explains t he 
comparat ive f requency of charcoal in t he Lovas mine, wi th-
out the presence of spl i t and gnawed-off f r agmen t s of 
bone which one expects to find a t palaeoli thic h e a r t h s ; 
i t also explains why contiguous t races of hear ths , w i t h t he 
except ion of those on the section of Fig. 5, were found in 
narrow places, in t he dolomite fissures, where the l ight ing 
of fire would otherwise ha rd ly be expected. Our conclusion, 
therefore , is t h a t the palaeol i th ic qua r ryman at Lovas tvas 
already acquainted with the method of splitting rock by the 
use of fire. 
STONE IMPLEMENTS 
a) Laurel-Leaf Spear-Head 
A tool made of grey horns tone , 62,4 m m long, 35 m m . 
wide, wi th a m a x i m u m thickness of 12,8 m m (P la t e X I I , 
4/a—b). The t ip is b roken off, the base has been rounded ; 
owing to imper fec t f inish, the surface of the former plan 
de frappe and r e m n a n t s of the convex bulbus are st i l l observ-
able ; hence i t s r a w ma te r i a l was a f l a k e , no t a nucleus . 
The cross-section of t he spear-head is plano-convex, t he 
finish on the f r o n t side is modera te ly convex and regu la r , 
on t he back side f l a t t e r and executed in a rough-and-ready 
way. The s t ra ight edges show t iny m a r k s of secondary incision 
on the f ron t side. W i t h regard to i t s morphological charac ter , 
t he tool corresponds exac t l y to t he leaf-points of t he Trans-
danubian group of the Szeleta culture,4 5 more par t icu lar ly 
to the laurel-leaf points unear thed a t t he Jankovich Cave.4 6 
The qual i ty of finish is, however , impaired by t he poor , 
uneven raw mate r i a l . 
The Lovas spear-head migh t be compared with t h e tools 
found a t some Moravian, Aus t r i an , and Polish s i t e s ; t he 
people connected with these sites have been shown by 
G. Freund to have lived dur ing WI / I I Inters tadial , 4 7 b u t to 
have already been in possession of bone implements . We are , 
however, pr imar i ly concerned wi th similar finds f rom H u n -
garian sites, since these are more helpful in establishing the 
da te of the paint -mine ( Inven t , no. P b 53/24). 
b) Processed Flakes 
Massive f l a k e m a d e of semi-opal , 38 m m long, 26 m m 
wide, 19,5 m m th i ck . A t r i angu la r , nucleus- l ike f r agmen t , 
wi th f l a t bu lbus , having a s l ight ly elaborated scratching-
edge on one side. ( P l a t e X I I , 2 / a - b ) . ( Invent , no. P b 53/25. 1.) 
Blade-l ike f l a k e made of semi-opal, 59,3 m m long, 
16 m m wide. P r o b a b l y a was te p roduc t obtained dur ing 
tool -making , with unspl in te red edges (P la te X I I , 6). ( Inven t , 
no. P b 53/25. 2.) 
F r a g m e n t of s i l ica ted m a r l , 39,5 m m long, 25,4 m m 
wide. A rough, t r i a n g u l a r piece of was te m a t t e r , wi th sharp 
edges (P l a t e X I I , 9). ( Invent , no. P b 53/25. 3.) 
Semi-opal f r a g m e n t , 34 m m long, 19 m m wide, 15,3 m m 
th ick . A f l a k e wi th a b road base, the four edges running into 
a po in t . There are no t races of secondary processing (P la te 
X I I , 1 / a - b ) . ( Inven t , no. P b 53/25. 4.) 
Semi-opal f l a k e , 34 m m long, 23,2 m m wide. A f l a t 
f r a g m e n t , roughly q u a d r a n g u l a r in shape, wi th sharp edges. 
A t t he joining of t he edges there is re touch due to use (P l a t e 
X I I , 11). ( Invent , no . P b 53/25. 5.) 
Semi-opal f r a g m e n t , 27,5 m m long, 22,5 m m wide . 
A quadrangu la r , f l a t f l a k e , wi th the negat ive of a bu lbus . 
The plan de frappe fo rms an obtuse angle wi th the longitudinal 
axis of the tool. On the edge opposite the base there is f l a t 
re touch , about 7 m m long, made f rom the back side (P l a t e 
X I I , 8). ( Invent , no. Pb 53/25. 6.) 
Semi-opal f l akes , 30 to 40 m m long. These was te pro-
ducts have i n t a c t edges and sharp t ips (P la te XI I , 5, 7, 10). 
( Invent , no. P b 53/25. 7, 8, 9.) 
Semi-opal f l a k e , 31,5 m m long, 17 m m wide. A f l a t , 
shapeless, no tched f lake ; in the notching there is very 
delicate, pearl-l ike re touch , due to use (P la te XI I , 3). ( Inven t , 
no. P b 53/25. 10.) 
Besides those described here we have found some 8—10 
more f lakes , mos t ly made of semi-opal, a l l of them wi thou t 
special character is t ics and wi thou t finer processing. W i t h 
the exception of t he laurel-leaf point , all the stone imple-
men t s h i the r to described were used only when occasion 
demanded it : t h e y were n o t tools prepared beforehand. 
But the re touches due to use show t h a t t hey were employed 
as working implements . Bccause of their good edges and 
poin ts they m u s t have proved useful in making bone 
implements . 
c) Stone Chisel or Rubbing-Stone 
A piece of sands tone , 210 m m long, 91 m m wide, 50 m m 
th ick (Fig. 8, 1). A s l ipper-shaped stone, f l a t on the b o t t o m , 
45
 L. Vertes : I s t á l lóskő : őskőkori k u l t ú r á k Magyar-
országon a würm in te rs tad iá l i sban (Istál lóskő : Palaeol i thic 
Cul tures in H u n g a r y during Wurmian In te r s tad ia l ) (now 
pr in t ing) . 
46
 J. Hillebrand : A ba jó t i Jankovich-bar langban végzet t 
k u t a t á s o k eredményei (Resul ts of the Excava t ions in t he 
Jankovich Cave, a t Ba jó t ) , Ba r l angku ta t á s I I I (1918), Fig. 4, 
below and Fig. 5, above on the l e f t and below on t he r ight ; 
same author. Az 1916. évi ba r l angku ta tása im eredményeiről 
convex on the uppe r side, wi th polished surface ; one of 
the ends forms a roundish edge, the o the r is chippcd off 
(On t he Resu l t s of m y Cave Excava t ions in 1916), f ig . 3 ; 
same author, Az 1917. évben végzet t ásatásaim eredményei 
(Resul ts of m y Excava t ions in 1917), f ig. 1, picture in the 
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 G. Freund : Die Bla t t sp i tzen des Paläol i th ikum in 
E u r o p a , Bonn 1952. The finds t h a t call here for consideration 
are the leaf-points f rom Layer 5 of Willendorf II a t P r edmos t , 
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The bot tom and the edge show intense marks of wear . Origi-
nal ly , we took i t for a stone used for pounding pa in t ; this 
view was contradicted by the circumstance t h a t the red 
colouring ma t t e r of the mine did no t get rubbed in into 
i ts t iny rubs and holes. A closer inspection has revealed 
t races of wear on the roundish edge ; under a binocular 
microscope these marks proved to be scratches paral lel to 
t he longitudinal axis of the implement . The wear and chips 
c) Stones Used for 
Chert-pebbles of a smaller dimension (half a fist in size) 
show marks of wear and injury on some points of their sur-
* 
On the basis of the copious material of bone 
implements we mus t briefly summarize t h e obser-
va t ions we have made concerning the technology 
employed by primit ive man when making these 
tools. 
The first th ing to strike one is t ha t , on practi-
cally all tools, marks of the processing implement 
m a y be observed in the form of carved surfaces 
(facets) of varying width ; benea th these, one may 
of ten see furrowed, sharp scratches due to an even 
rougher previous processing. (See Fig. 8, 5 and 
P l a t e IX , 4.) Such marks could have only been 
caused by stone implements . Facets , as a rule, 
are only absent where the tool h a d worn off during 
use. Otherwise, even f lat , smooth surfaces seem 
to be planed, r a ther than polished. P lan ing , in 
th is case, designates the action when a sharp-edged 
b lade , set at an obtuse angle t o the piece about 
to be processed, is used for scratching and peeling 
a surface, much in the same w a y as t h e sharp-
edged metal plate in the hand-planes of present-
d a y joiners is working. In the case of cylindrical 
objects, wi thout f l a t surfaces, notched blades were 
probably used for the same purpose, t h e depth 
of the notching was in direct proport ion to the 
d iameter of the object to be processed. An exami-
na t ion of the surface of t h e Lovas^bone spear-
head has led us to the conviction t ha t cylindrical 
surfaces, too, af ter being shaped b y notched blades, 
were subsequent ly planed in t h e way described 
above. 
Not one tool bears indubi table marks of polish-
ing, in the str ict sense of t h e word, done with 
s tone or any o ther mater ial . 4 9 Gerasimov also 
records t ha t a t MaFta no rubbing-stones or definite 
t races of polishing have been found.5 0 
4 8
 0 . da Veiga Ferreira : Noticia sobre um pilao de 
minérios préhistorico, Estudos No tas e traballos do Ser-
vico de Fomentario Minério 5 (1949), fasc. l — 2, pp . 44—48. 
49
 While describing the tools, we remarked abou t spoon-
chisel no. Pb 53/50 t h a t i ts whole surface had been polished. 
on the opposite end resulted f rom fo rc t fu contact 
with a hard object . Veiga has published a similar tool 
f rom a prehistoric t in-mine ;48 this tool was made of 
volcanic rock, and corresponds in principle to our imple-
ment . In quarrying the strongly cemented rock this im-
plement was probably used as a wedge, with a possible 
secondary funct ion as rubbing-stone (Invent , no. Pb 
53/26). 
Breaking of Pounding 
face. They were presumably used for chipping off f lakes of 
chert ( Invent , no. 53/94. 1 — 3). 
* * 
Our conclusion is t h a t the bone implements 
found at Lovas cannot be described as polished : 
t hey are carved or planed. 
Another observation refers to the severing of 
tines and cortices. On the plates i l lus t ra t ing 
Gerasimov's above-quoted article sharp, clear cuts, 
made apparen t ly by axes, m a y be observed ; such 
marks may have easily been made b y t h e cut t ing 
edges of t h e hand-axes described in t h e same 
article. By way of contras t , the cu t t ing surfaces 
of our finds do not show pronounced facets : 
t hey are shat tered, uneven f ractures , point ing to 
the applicat ion of force ra ther t h a n to the use of 
tools with cut t ing edges at this par t icu lar phase 
of work. 
Nor do we find among the stone implements 
such types as could be used for t h e cut t ing of 
fair ly thick bones or antlers. This c i rcumstance 
m a y be explained b y the conjecture t h a t while 
small awls were b rought to the mine in a ready 
s ta te f rom dwellings s i tuated a t nearer or more 
remote distances (greater distances are indicated 
b y the fac t t h a t an awl made of the me tapod ium 
of a wild goat , nat ive to mounta ins , has been found 
on the dolomite p la teau of Lovas, only slightly 
elevated above sea level), larger implements were 
made on the spot, w i th the help of rough stone 
tools not made expressly for this purpose bu t 
used when occasion called for i t . 
The pauc i ty of s tone implements seems to be 
a t t r ibu tab le to the circumstance t h a t bulkier imple-
ments , sui table for cut t ing, would have meant 
a heavy burden when proceeding to the place of 
work a t the pits. I t m a y be asked, on t h e other 
h a n d , whence the cortices and the unwrough t ant-
lers were brought to the site. If our a rgumen t 
But polishing, in this case, means ra ther uniform scraping 
which does no t make the surface of the bone glossy ; however 
smooth the surface is, it shows the fine, sharp grooves caused 
by planing. 
" Г е р а с и м о в : op. cit., p. 73. 
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concerning the heavy stone implements is valid, 
it would be unreasonable to suppose t h a t heavy 
bones, collected in the course of time in t h e lairs 
of primitive man , would have been carried in 
a raw condition to the mine. There is, however, 
another consideration : t he fact tha t they showed 
such a marked preference for the bones of the 
Megaloceros, an animal not easily hunted, makes 
it unlikely tha t prehistoric men should have left 
the acquisition of their mining tools to the chance 
of a successful hun t on the i r way to the mine. 
This contradict ion might be resolved by the con-
jec ture tha t their dwellings were situated near the 
mine ; this, however, is counteracted by the pre-
sence of the Capra ibex metapodium, perhaps also 
of the smaller stone implements used for making 
mining tools. The provenance of the raw mater ia l 
of the bone implements m u s t thus be lef t open, 
though we hazard the s t a t emen t tha t larger tools 
were probably made in the immediate vicini ty of 
the mine f rom the stock of raw bones, with the help 
of the fewest possible stone implements. 
Wi th regard to the technique of making bone 
implements , an interest ing sidelight is obtained 
f rom tool no. Pb 53/35, already discussed ; here 
the outlines »drawn« on the raw mater ial were 
deepened by successive strong scratches or chi-
selling unti l the bone, t hus weakened, would break 
off easily along the desired line (Fig. 8, 6). The 
same method was probably applied when they 
wished to cut out f r o m antlers th in , longish bits, 
the basic forms of spear-heads. I n this case two 
paral lel furrows were made in t h e bone, and the 
piece thus surrounded was then chipped off.51 The 
same technical method is indicated by implements 
found a t different palaeolithic and mesolithic 
sites.52 Some of the stone implements found at 
Lovas are suited to th is method , par t iculary the 
t r iangular f lakes ending in sharp points or having 
a somewhat curved, beak-shaped point . 
Our conclusion is t h a t the r a t h e r poor stock 
of s tone implements, found in t h e pits, together 
wi th the pounding-stones and the sharply f ractured 
pieces of local dolomite (these l a t t e r were presum-
ably also used), was sufficient to make the bone 
tools employed in the mine. 
I I I . T H E A G E OF T H E LOVAS KIND 
Before establishing the place of the Lovas find 
in the chronology of the Palaeolithic Age, we mus t 
examine two problems : how long was t h e mine 
in use? do the finds derive f rom one cul ture or 
several cultures? 
Some light on the first problem is t h rown by 
the position of layers in P i t no. I I , as мге11 as by 
the distr ibution of finds wi thin the layers. The bulk 
of the tools was embedded in the »pure« colouring 
m a t t e r of Layer 5, dis t r ibuted between the bedrock 
and the top of the layer, i. e. in an area near ly 
1 met re high. With in the layer the dis t r ibut ion 
of the various types of tools was homogeneous. 
Such a s i tuat ion could come about only if at 
different t imes several pi ts were dug in to the 
coloured soil ; some of these pits reached rock 
bo t tom. The tools were lef t in the pits which were 
soon filled up wi th loose ea r th . All this mus t have 
taken place r a the r quickly because the m a t t e r 
found in Layer 5 is homogeneous, free of stones, 
impuri t ies , and strat if icat ion. Having regard to 
5 1
 M. M. Г e p а с и M о в : op . cit . , p. 73, fig. 6. 
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 See e. g. R. R. Schmidt: op. cit. , P la te X X I V / 8 a ; 
J. Nuesch: op. cit . , P la tes X I I - X I I I ; J. G. D. CA ark : 
conditions prevailing in the pleistocene, the speed 
of the deposition mus t be measured by years, if 
not b y decades. The surface of t h e coloured layer 
is comparat ively even, it must h a v e become level 
a f t e r the falling-in of the pits. 
Layer 4 is divided by a sharp boundary-l ine 
f rom the layer of pa in t (Fig. 2, 2—3). Red colouring 
m a t t e r is still present in this layer, i t also contains 
some unwrought pieces of bone ; y e t its format ion 
is posterior to the flourishing of the mine. If mining 
was still carried on, i t was f rom t h e sides of the 
pi t , f r o m the upper levels tha t pa in t was obtained, 
wi th the help of considerably fewer implements. 
Nevertheless, the tools found in th is layer corre-
spond, in point of typology, to those of Layer 5. The 
use of the mine definitively closes with Layer 
3 which contains nei ther colouring ma t t e r (except 
for a slight staining a t the bot tom) nor finds. The 
q u a n t i t y of mat te r in Layers 2 and 3, to some extent 
also in Layer 4, indicates the q u a n t i t y of pa in t 
dug out and removed f rom the p i t . This quan t i ty 
Pre l imina ry Repor t on Excava t ions a t S tar Carr. 1949, 
P la tes X , XIV, and X V . 
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Fig. 12 
1. Tetrao sp„ f ragment of f emur . 2. Rangifer tarandus L „ f r a g m e n t of an t l e r . 3 Megaloceros giganteus B l m b juve-
nile too th . 4. Megaloceros giganteus B l m b . , p h a l a n x I . S. Equus sp„ calcaneus, 6 Megaloceros giganteus B l m b . , p h a -
lanx I I . 7 — 8. Megaloceros giganteus B lmb. , ver tebrae 
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is fa i r ly considerable : the basic area of the pi t 
is 20 square metres, t h e thickness of Layers 2—4, 
t a k e n together , is abou t 1 metre . On an average, 
one th i rd of the m a t t e r consists of dolomite. Calcu-
la ted on these da ta i t tu rns out t h a t the ma t t e r 
l i f ted out f rom P i t no. I I alone (0,6 m 3 /m 2) repre-
sents 12 cubic metres of pa in t . 
Our observations thus show t h a t the mine was 
in use for a relatively short period when implements 
belonging to the same type were used for excava-
t ing t h e paint . I t also follows f r o m this t h a t the 
tools were in the possession of t h e representat ives 
of one and the same culture, and t h a t the sub-
sequent filling-up of t h e pits hid t h e m from men of 
la ter ages. 
The relative chronological determinat ion of our 
find is comparat ively easy, and res ts on sure foun-
dations, in spite of the pauci ty of typologically 
assessable objects . This is due, chief of all, to the 
sharply delimitable characteristics of finds belong-
ing to the leaf-point culture of Transdanubia ; 
these characterist ics enable us, a t t he same t ime, 
to fit the Lovas f ind with approximate precision 
into the absolute chronological system of the pleis-
tocene, even if the site itself failed to furnish us 
wi th sufficient da ta to establish the chronology. 
B u t before utilizing the lessons of analogy, let us 
see whether the find can be da ted on the basis 
of the local da t a alone. 
The mater ia l of the Lovas find has the. following 
features w hich may help us in determining chronol-
ogy : 1. faunis t ic da ta , 2. d a t a derived f r o m 
an thraco tomy, and 3. the results of pétrographie 
and geologic observation. 
1. FAUNISTIC DATA 
Of the 81 bone implements described here the species 
of 56 could be determined. The distr ibution of species in 
these 56 cases was as follows : 
Megaloceros : 40 pieces 
presumably Megaloceros : 6 pieces 
Alces : 1 piece 
Cervus elaphus : 2 pieces 
Cervida (?) : 5 pieces 
Capra ibex : I piece 
Sus scrofa : 1 piece 
The bones not processed as tools are as follows : 
Megaloceros giganteus Blmb. , juveni le t oo th (Fig. 12, 3). 
Megaloceros giganteus Blmb. , p h a l a n x I (Fig. 12, 4). 
Megaloceros giganteus Blmb. , p h a l a n x I I (Fig. 12, 6). 
Megaloceros giganteus Blmb. , ve r t eb rae (2 pieces) (Fig. 
12, 7, 8). 
Rangifer tarandus L . , f r agment of an t l e r (Fig. 12, 2). 
Equus sp. calcaneus dext (Fig. 12, 5). 
Tetrao sp., f r a g m e n t of femur d is t . (Fig. 12, l ) 5 3 
W h e t h e r one regards the general p ic ture of Wurmian 
fauna or the geographic local l'acies, t h e faunis t ic view pre-
sented here shows s t rong dis tor t ion, wi th man 's selective 
p a r t p laying a decisive role in i ts composition. 
5 3
 The determination of the bone mater ia l was made 
by our palaeontologist fr iend, D. Jánossy, to whom we 
express here our sincere grati tude. 
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 The following sites have yielded Megaloceros remains, 
ar ranged in chronological order : 
Subalyuk, upper layer (WI) 
T a t a (WI) 
Herman Cave (early Wurmian in ters tadia l , so-called 
WI/ I I ) 
Diósgyőr Cave (early Wurmian inters tadial) 
Kiskevély Cave, brown layer (early Wurmian intef-
s tadial) 
Berva Cave, light brown layer (ear ly W urmian inter-
s tad.) 
Rock-Shelter a t Berva völgy (ear ly Wurmian inter-
s tad.) 
Szeleta, »proto-Solutrian« (early Wurmian interstad.) 
Bal la , »proto-Solutrian« (early Wurmian interstad.) 
Rock-Shelter a t Csákvár , Solutreo-Aurignacian (middle 
Wurmian interstad.) 
Szeleta, »middle Solutrian« (middle Wurmian interstad.) 
The selective role played by m a n and birds of prey 
mus t be t aken into account even in r ich cave-faunae con-
sisting of 40—60 species : t he caves contain bones of ani-
mals accessible to man or serving as specific food to certain 
genera of p reda to ry animals. The fauna-ensemble found 
a t t he sites of primitive man ref lec ts his menu-card r a the r 
t h a n a complete picture of »bio-« and »thanato-coenosises« 
This holds t r u e to an even greater degree about the Lovas 
find : the bones here were collected by man, wi thout t he 
help of birds of prey ; they are not remains of repas t s , b u t 
tools used for carrying out par t icular processes of work. 
Bearing a l l th is in mind, we are st i l l enti t led to draw 
certain conclusions from the remains of bones. The bones 
of t he Megaloceros are not inf requent on the sites in our 
count ry ; b u t t he finds usually consist of few pieces. This 
is no m a t t e r for surprise in caves on hills of medium height 
where e lements of forest fauna predominate : with ant lers 
spanning as m u c h as 4 metres , the giant-deer is certainly 
no t a forest ranger . During the greater p a r t of the Wurmian 
period, the rea l home of the Megaloceros mus t have been 
the Balaton d i s t r i c t , a grassy steppe, perhaps wi th occasional 
copses at the t ime. 
With regard to the Bükk Mountains, remains of the 
Megaloceros have been found here pr imari ly in the inter-
s tadial sediment of caves ;54 their occurrence in glacial 
Büdöspest, »late Solutrian« (middle Wurmian inter-
stad.) 
Rock—Schelter a t Ballavölgy, yellowish-brown layer 
(W I I + I I I stad.) . The data have been taken from an article 
by M. Mottl : Die Interglazial- und Interstadialzeiten im 
Lichte der Ungarischen Säugetierfauna, K. Ung. Geol. Ans t . 
Annales X X X V (1941), pp. 1—33 ; most of the da ta on 
the Sus scrofa also go back to this article. For a valuation 
of the age see L. Vertes : Istállóskő : őskőkori kul túrák 
Magyarországon (Istállóskő : Palaeolithic Cultures in Hun-
gary) ; in cont ras t to earlier determinations of age i t is 
established here, in agreement with several foreign scholars, 
t h a t »Solutrian« cultures in Hungary cannot be identified 
with those of Western Europe ; hence the terms »early 
Szeleta culture« and »developed Szeleta culture« are recom-
mended. On the terr i tory of Hungary, the former is parallelled 
in time with Aurignacian I , the l a t t e r wi th Aurignacian II . 
For morphological considerations it seems necessary to 
distinguish in t he Szeleta-culture of Hungary two subdivi-
sions, connected with the Bükk and the Transdanubian 
districts, respectively. The temporal parallelization of the 
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layers (Subalyuk, Ta ta , Bal lavölgy) is r a the r excep t iona l : 
3 glacial l ayers as opposed to 10 in te rs tad ia l . W i t h regard 
to the Megaloceros phalanges we wish to r e m a r k here t h a t 
t he specimens found at Lovas were broken open b y m a n in 
t he same way as those found a t Kesslerloch.5 5 
The o ther species wor thy of not ice is t he Sus scrofa 
L. I t is usua l ly regarded as an a n i m a l charac ter i s t ic of in ter-
glacial periods o r , a t the l a t e s t , of t he in ters tadia l , 5 6 though 
remains of t h e wild boar have been found a t several sites 
in sediments da t ing from the ice-ages.67 
Apar t f r o m finds dat ing f r o m R/W in te r s tad ia l , the 
wild boar is known in H u n g a r y in Layer W I a t Suba lyuk , 
as well as those layers of I s t á l lóskő and the Caves of Diósgyőr 
and Bervavölgy which da te f r o m the first half of the inter-
s tadia l . No t races of the Sus scrofa are known f rom the 
second hal f of t he in te r s tad ia l or f rom W I I + I I I s tadial . 
The o ther faunis t ic e l emen t s do not cont r ibute to the 
de te rmina t ion of age. We on ly wish to r e m a r k about the 
Capra ibex t h a t t he presence of i t s bones in th is place is an 
e loquent t e s t imony to h u m a n act iv i ty : t hey had been 
b rough t to the Bala ton p l a t e a u presumably f rom the Bakony 
Hi l l s or f r o m an even g rea t e r dis tance. 
2. THE EVIDENCE OF PALAEOBOTANY 
According t o the results of the examinat ions made 
b y P. Simoncsics (see the n e x t volume of the Acta 
Arch . Hung.) , a l l pieces of charcoal examined b y him 
are remains of t he Pinus silvestris. The exclusive use 
of this kind of pine is again due to the select ive ac t iv i ty 
of man . 
The resinous wood of t he piue burns easily, bo th in 
d ry and wet condition. The q u a r r y m a n who, besides warming 
his hands a t t h e fire, wanted t o use i t also for » indus t r ia l 
purposes«, m u s t have selected the pine del ibera te ly from 
the kinds of wood at h i s d isposal . 
Wi th regard to c l imat ic conditions, t he appearance of 
t he Pinus silvestris on the Ba la ton p l a t e a u suppor ts the 
in te r s tad ia l age of the find. During the in te rg lac ia l periods 
i t would p re sumab ly have been difficult for pr imit ive man 
to col lect pine-wood in th i s d is t r ic t , while in the stadial 
— as is shown by the Ságvár finds58 — t h e appearance of 
some o the r kind of pine, of Alpine cha rac te r , is more likely. 
3. GEOLOGIC AND STRATIGRAPHIC EVIDENCE 
The »Haup tdo lomi t« p l a t e a u a t Lovas is covered to -day 
b y a layer of h u m u s scarcely 30—40 cm deep. A t each smal l 
elevat ion, the crumbling dolomite rocks appear benea th the 
soil, forming ba re stretches where grass is h a r d l y able to 
grow. But even th i s thin covering of humus is sufficient to 
hide entirely f r o m the surface t h e nests of l imonite ; t h e 
soil shows no m a r k s of staining b y t he intense red colouring 
m a t t e r below i t . In the pits, too, t he nests of l imoni te were 
only revealed dur ing the quar ry ing of dolomite in our d a y s . 
In the course of our surveys of t h e ter ra in , we found more 
or less pronounced limoiiitic beddings a t several places 
where the soil h a d been art if icially laid open ; b u t not a single 
bedding has been traced through t h e staining of the undis turb 
cd layer of h u m u s . The very fac t t h a t pleistocene man 
was able to discover the pa in t -mine , is sufficient ground 
for supposing t h a t , a t the t ime of t h e discovery, the l imonit ic 
m a t t e r showed on the surface ; in other words, a t the t ime 
when t he pa in t -mine was discovered — geologically, th is 
t ime obviously coincides with t he ut i l izat ion, i. e. the quar ry-
ing operat ions in the mine — t h e dolomite p l a t eau had no 
l aye r of h u m u s to cover i t . 
We have examined the sed iment in the pi ts f rom the 
viewpoint of h u m u s content . According to t he t es t imony 
of finds contained in it and the r e su l t s of micromineralogical 
observat ion, t h e sediment was n o t in i ts original posit ion 
b u t has been repea tedly d is turbed and is mixed with allo-
geneous m a t t e r . I t has been establ ished t h a t i t does no t 
contain a t all h u m u s or organic m a t t e r ; hence a t the t ime 
when the mine was in use, the dolomite p la t eau m u s t have 
been bare or covered with m a t t e r containing no humus . 
Of the pleistocene soils which conta in no h u m u s or, a t mos t , 
only a modicum of organic m a t t e r , loess deserves p r imary 
considerat ion. Even under present condit ions which are 
ex t remely favourable to t he format ion of h u m u s , the pro-
duct ive soil is very thin ; hence under W u r m i a n conditions 
t he degradat ion of soil in th i s place m a y be discounted. 
To ascer ta in the qual i ty of the ea r th covering the area 
we subjected t he red sediment to micromineralocal ex-
aminat ion 5 9 . 
»The m a t t e r of Layer 5 in the pa in t -mine pit a t Lovas 
consists of red clay, wi th macroscopic f r agmen t s of dolomite: 
The composition is as fol lows : 
CaCO., : 74 ,3% 
Fe(OH) 3 : 16,8% 
Si0 2 : 6 ,7% 
heavy f rac t ion : R 0 % 
coal, hone : E 2 % 
The dis t r ibut ion of t he heavy f ract ion in the order of 
f requency is as follows : 
cpidote 
zoisite 
aug i te 
b rown tourmal in 
ru t i l e 
i lmeni te 
zircon 
CaC0 3 is very finely grained calcite, p resumably deriving 
f rom crumbling dolomite. Dolomi te is present only in larger 
f r agments . Fe(OH) 3 consists of l imonite wi th colloidal grain-
ing. The quan t i t y of the c lay minera ls is of subsidiary signi-
Transdanubian group with the corresponding Aurignacian 
layers is not complete ; yet in the case of t he leaf-point 
cul ture of the Jankovich Cave, for instance, i t m a y j u s t l y 
be supposed t h a t i t lasted f rom the very beginning of the 
inters tadial un t i l the second W u r m i a n s tadia l . The same 
s tudy endeavours to establish a twofold division of Wur-
mian in H u n g a r y , instead of t h e former t r ip le division. 
Hence in t he present s tudy t h e usual t e rm » W I / I I in-
ters tadial« is replaced by the designation »Wurmian inter-
stadial«. 
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./. Nuesch: op. cit., P l a t e 21. 
56
 «A lerakódások ál la tvi lága» (The Fauna of Deposits) , 
in the monograph on Subalyuk, Geol. Hung. 14 (1938), p. 273. 
57
 This refers par t icular ly to Western Europe where the 
m a n of Magdalenian cul ture ac tua l ly gave a powerfu l repre-
sen ta t ion of t he wild boar on his cave pain t ings , as e. g. a t 
A l t ami ra (see H. Kiihn : Die Malerei der Eiszei t , München 
1922, P l a t e s I V - V ) . 
58
 D. Laczkó — I. Gaál F. Hollendonner—E. Hillebrand : 
A ságvári felső diluviális lősztelep (The Upper Diluvial 
Loess Site a t Ságvár), Arch . É r t . 44 (1930), pp . 2 1 3 - 2 2 2 . 
59
 The examinat ion was made by J á n o s Kiss , Lecturer 
a t the Ins t i t u t e of Mineralogy and Pe t rography , University 
of Budapes t . 
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ficance. The origin of t he rock m a y be derived f rom t w o 
directions : 
a) Weathering p r o d u c t of carbonaceous rock (dolomite-
limestone). 
b) Mixture of t h e weathering p roduc t s of ine tamor -
phic rock. 
On account of t h e residual character of the carbonaceous 
part icles, they m a y be supposed to derive f rom thoroughly 
washed bauxi te . 
I t m a y be definitely established t h a t the rock does n o t 
consist of clay bu t is a mix ture of the weathering p roduc t s 
of very finely grained calci te-dust (dolomite-dust) and epi-
metamorph ic rock, s ta ined by l imonite with colloidal 
graining«. 
The presence of h e a v y minerals suppor t s our view con-
cerning the pa r t p layed by loess in the origin of the sediment . 
The proport ion of loess in the format ion of the sediment 
is indicated by the percentage of Si02 (6,7) : having regard 
to the fac t t h a t loess in Hungary has an average qua r t z 
content of 40 — 50 per cent. ,6 0 this contr ibut ion seems v e r y 
slight.6 1 Af te r the opening of the pi t , no intense accumulat ion 
of loess seems likely, even if (as we tried to prove) the mine 
was in use only for a shor t t ime ; the loess could have been 
carr ied or scattered in to the pit only f rom its immedia te 
neighbourhood. 
On the basis of t he foregoing, the da te of the opening 
of the mine mus t be assigned, within Wurmian in te rs tad ia l , 
to the t ime following immediate ly upon the rule of t h e 
eas ter ly winds,62 t h a t is, the second half of the first phase 
of the in ters tadia l age ; according to the most recent absolute 
chronological table, ca lcula ted by Bacsák, th is would give 
80 ООО В. С. ( ± 5000).63 
A comparison wi th the Transdanubian group of t he 
Szeleta cul ture in no w a y contradicts th is determinat ion 
of age. The site which yielded the r ichest mater ia l of finds 
in this group is the Jankovich Cave : the layer , a t l eas t 
5 met res deep, which conta ins here remains of the Szeleta 
cu l ture , m u s t have p r e s u m a b l y formed during a long t ime 
even if the process of deposit ing was fas te r t h a n usual , owing 
to a wicle shaf t opening on the ceiling of the cave.64 He re 
too, however, the Szeleta layers were closed before the begin-
ning of Wurmian I I s tad ia l . Similar observat ions have been 
made a t other sites of th is group, furnishing more eas i ly 
accessible chronological evidence. 
I t is wor th r emark ing t h a t , to the best of our know-
ledge, no t races of p a i n t were found a t any of these si tes. 
IV. T H E ROLE OE R E D P A I N T I N 
We have a l ready stressed the fact tha t the 
Lovas find, in i ts un i ty as a harmonious whole, 
appears unexpectedly, out of nothing, as it were. 
The stock of implements found at other palaeolithic 
sites, of the same age and culture as Lovas, serves 
almost exclusively the fundamenta l aims of self-
60
 A. Vendl : Geológia (Geology), Budapes t 1951, p. 330. 
6 1
 If the mat r ix is dissolved in hydrochloric acid, t h e 
residuum is less t h a n 1 per cent. Hence qua r t z could n o t 
get into the sediment in th is way. 
62
 P . Kriván : A pleisztocén földtör ténet i r i tmusai . Az ú j 
szintézis (The R h y t h m in the History of the E a r t h dur ing 
the Pleistocene : A New Synthesis), MTA Alföldi kongr . 
Budapes t 1953, pp. 71 81. 
6 3
 Gy. Bacsák : A Milankovich-elmélet védelme (In Defence 
of the Milankovich-theory), P la te 2, pr int ing. 
64
 J . Hillebrand : Az 1916. évi ása tása im eredményeiből 
(From the Resul ts of m y Excavat ions in 1916), p. 101. 
65
 M. Moid : F a u n e n , Flora und K u l t u r des ungarischen 
Solutréen, Quar tä r I (1938), p. 42. 
To sum up : t he age of t he paint -mine a t Lovas m a y 
presumably be assigned to the f i rs t th i rd of W u r m i a n inter-
s t ad ia l , in any case to i ts ice-free phase ; i ts cu l ture may 
be identified with those of the Jankovich Cave, the Rock-
Shelter a t Csákvár,6 5 the Kiskevély Cave,66 the Szelim Cave 
Fig. 13 
Sites of the Transdanubian group the of Szeleta culture 
1. Kiskevély Cave, 2. Caverne no. I I a t Pilisszántó, 3. Bivak 
Cave, 4. Jankovich Cave, 5. Rock-Shel ter a t Csákvár, 6. Szelim 
Cave, 7. Lovas , and 8. Dzerava skala 
(already ment ioned) , the Caverne no. II a t Pilisszántó,6 7  
the Bivak Cave,6 8 and finally wi th t he finds discovered in 
the lowest layer of Dzerava skala (Pá l f fy Cave) ;69 th i s last 
site lies outside the boundaries of H u n g a r y b u t the mate r ia l 
of finds is the same. We propose t o give these the common 
designation of the Transdanub ian group of the Szeleta 
cul ture (Fig. 13). 
T H E L I F E OF P A L A E O L I T H I C MAN 
preservation : i t consists of articles of hunt ing ans 
clothing and t h e tools used to produce these 
articles. As against this, t he Lovas find consistd 
of tools suited to quarry red pain t — a pure ly 
«luxury» article, according to our present outlook. 
The quan t i ty and perfect finish of the tools, 
66
 ./. Hillebrand : A kiskevélyi bar langban 1912. évben 
végzet t ásatások eredményei (Resul ts of the Excava t ions of 
1912 in the Kiskevély Cave), Bar l angku ta tá s I (1913), 
pp. 1 5 3 - 1 6 3 . 
67
 L. Vértes : L ' abr i II de Pi l isszántó, Orsz. Te rm. Tud . 
Múz. É v k . I (1951), pp. 2 2 3 - 2 3 1 (in this publicat ion the 
find has wrongly been assigned to Magdalenian I). 
68
 This cave was excavated in 1953 by L. Vértes and 
D. Jánossy: the sys temat iza t ion of t h e mater ia l is in progress . 
The archaeological ma te r i a l includes a laurel-leaf point and 
bone implements . 
69
 J . Hillebrand: Az 1913. évi ba r l angku ta tása im ered-
ményei (Resul ts of m y Cave Excava t ions in 1913), p. 118 
fo i l . ; Fr. Prosek : Vyzkum jeskinë Dzerave skaly v Malvch 
Karpa t ech , Arch. RÖzhl. I l l (1951), pp. 2 9 3 - 2 9 8 . 
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together wi th the difficulties involved in obta ining 
the raw mater ia l (the bones of at least 13 Megalo-
ceri ! ) demanded an astonishing degree of con-
centrat ion and exertion of will, t ending to a special 
object , on the par t of primit ive man . Such qualities 
are usually not associated with palaeolithic man 
who is regarded as a being unable to concentra te 
his a t ten t ion , ra ther clumsy and heavy in his 
cerebral activities except those connected wi th 
the fundamen ta l funct ions of self-preservation and 
t h e propagat ion of the race. 
In this respect, the fac t of m a n belonging to 
t h e Szeleta culture quarrying pa in t at Lovas goes 
beyond our conception of primit ive man ' s psychical 
and cultural capacities, and needs some explanat ion. 
W e must show on a few examples, t aken f rom 
archaeology and the life of peoples living at present 
unde r na tu ra l conditions, how pa in t — especially 
red paint — means much more in the you th of 
mankind t h a n a mere «luxury» article.70 
We believe tha t the pa r t p layed by paints 
in less developed societies is too well known to 
require detailed discussion ; hence we will only 
give a few characterist ic examples i l lustrat ing their 
funct ion. 7 1 
The earliest traces of the use of paint by m a n 
reach back to the Mousterian period. We m a y 
refer here t o the classical example of La Ferrassie,72 
where Mousterian Layer (C) contained pieces of 
red ochre and black manganic oxide. Some of the 
stones in th is layer were marked b y formless red 
blots, bu t t h e Neander tha l graves contained no 
pa in t . Okladnikov 7 3 remarks in general about 
Neander tha l man t h a t he used ochre bu t did not 
sprinkle the dead wi th i t . 
70
 Usual ly the word «ochre» is used to designate col-
lectively the red paint used by primit ive peoples and those 
living in n a t u r a l conditions. The pa in t quarried a t Lovas 
is not ochre, in the strict sense of the word, because l imonite, 
its colouring ma t t e r , is cemented by dolomite weathering 
product , not by clay. Nevertheless, for practical purposes 
i t may be identified with ochre, bo th in i ts analogies and 
i t s actual funct ion. 
71
 We wish to thank here our colleagues, T. Bodrogi and 
L. Vajda, for their assistance in collecting the ethnographic 
d a t a . 
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 D. Peyrony : La Ferrassie, p. 21. 
73
 А. П. О к л а д н и к о в : о значении захоронении неан-
дерталциев для истории первобытной культуры, Сов. 
Эти. 3 (1952), стр. 159—180. 
74
 See е. g. L. Didon: L 'abr i Blanchard , Bull. Soc. arch, 
du Périgeux, 1911, p. 241. 
75
 At Ofnet remains of cranial bones were found embed-
ded in ochre (see R. Grahmann : Urgeschichte der Menschheit , 
S tu t tgar t 1952, p. 130). 
76
 At Kost ienki , Gagarino, etc. ; see F. Hancar : Zum 
problem der Venussta tuet ten im eurasiatischen Jungpaleo-
l i thikum, W P Z X X X - X X X I (1940), p. 90, 98. The wide 
But beginning wi th Upper Palaeoli thic times, 
the use of ochre spread also to the rites of burial. 
At some sites paint of different colours, sometimes 
over 10 kg in quan t i ty , was found ;74 moreover, 
the dead are copiously covered with red paint , 
even in cases of par t ia l burial.75 At some Upper 
Palaeoli thic sites ochre was used so lavishly tha t 
the whole cultural layer has been stained an intense 
red.76 A t several sites vessels for holding ochre 
(already mentioned in the description of finds) 
have been unear thed ; the finds also include pieces 
of s tone for grinding red paint , p resumably for 
mixing i t with grease.77 Wi th the close of the 
Palaeolithic Age, t h e use of ochre continues ; it 
actually becomes so wide-spread t h a t occasionally 
it finds place in the designation of cultures, as 
e. g. in the case of the «Ockergrabkultur». 7 8 The 
use of ochre spreads over the whole inhabi ted 
world a l ready in the early phase of prehistory.7 9 
The prehistoric funct ion of ochre is relatively 
well-known. I t s use in burial is an undoubted 
indication tha t ochre played a pa r t in primitive 
cult. Of all paints , it was probably the mos t impor-
t an t in colouring cave paintings. Pieces of ochre, 
shaped like pencils, of ten with holes bored through 
them, alloxving them to be hung up , have been 
found in caves wi thou t mura l pa in t ings ; this 
suggests tha t pr imit ive man cons tant ly carried 
ochre on him (occasionally perhaps as an amulet) , 
using it for the ornamenta t ion of his tools and 
equipment as well as for paint ing the body . 
In dealing with Hungar ian prehistory, Banner 
discusses in some detai l the role of red pa in t and 
refers to its appearance in connection wi th burial 
in a contrac ted position.8 0 He stresses t h e impor-
distr ibution of ochre is shown in A. Tamisier s summary of 
the Upper Palaeolithic oehre finds published in t he BSPF 
between 1939 —1951 (Une inventaire des découvertes d'ochre 
mentionnées de 1939 à 1951 dans le BSPF, B S P F 1953, 
pp. 8 — 9, 282). 
77
 F. Felgenhauer : Aggsbach, ein Fundp la t z des späten 
Paläol i th ikums in Niederösterreich, Mit t . d. P räh . Komm, 
d. Akad. d. Wiss. Wien 4/6 (1951), no. 4616. 
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europäischen Kul tu r , Wien 1949, p. 178. 
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tance of ochre in religious cult, i l lustrating wi th 
rich na t ive e thnographic material the special role 
of red colour in bur ia l customs, some of t h e m 
surviving to this day . 
Red paint figures practically everywhere in 
Hungar i an prehistoric finds ; pa r t ly to pa in t 
vessels8 1 (red being the favouri te colour, used 
almost exclusively), par t ly among the grave goods.82 
Similarly, red pa in t plays wide-spread and 
impor t an t role in t h e life of the peoples of to-day, 
living under na tu ra l conditions ; its funct ions 
may be studied here by the method of direct 
observation. 
I t s most general use is to paint the bodv perma-
nent ly or for special festive occasions, before a f igh t , 
etc., or to use red pa in t for artistic ornamenta t ion . 
In addi t ion, all articles of use are coated with red 
paint in some districts. L. Bird refers in his collec-
tion to the «red pa in t known as Mur (Seleo) in 
t rade. Their wooden implements, carvings, axes, 
in par t icular , are lavishly coated wi th it , obviously 
to pro tec t them f rom insects and f rom cracking».82" 
Bird is probably mis taken when he refers only to 
protection from insects and f rom cracking. On the 
basis of the da ta to be discussed we mus t conclude 
t h a t ochre was supposed to give magical protect ion 
to the implements smeared with i t . 
Another , r a the r curious funct ion of ochre is 
to serve as an article of food. Thurnwald mentions 
t h a t the Papuas eat red clay-balls, known under 
the n a m e of kai.83 There is evidence to show t h a t 
clay is eaten in various areas of the earth for 
different purposes (for pleasure, as a medicine, 
etc.) ; clay used as food is usuallv clay containing 
iron, i. e. ochre.8 4 
This strange cus tom may be pa r t l y accounted 
for by the widely held belief t h a t a considerable 
par t of peoples living under na tu ra l conditions 
regard red as a «holy» colour, red paint as «liolv 
paint». 8 5 
Thurnwald ment ions about the Andamari-neg-
ritos t h a t they ascribe magical power to ochre.86 
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Observations among peoples living under n a t u -
ral conditions have led Laviosa—Zambot t i to 
the conclusion t h a t prehistoric men pu t ochre 
into the graves because red was regarded as 
the colour of resurrection, «propriatore di energia 
vitale».87 
The magic power ascribed to red colour, the 
fact t h a t red was regarded as the colour of life, 
raises red pain t among goods of vital importance 
bo th in prehistoric times and among peoples living 
under na tura l conditions. I t is this quali ty which 
lends such value to ochre t h a t no pains were 
thought excessive in acquir ing i t . 
Howi t t describes the expedit ions organized b y 
certain Austra l ian tribes t o obtain ochre. The 
Dieri under take every year , in Ju ly and August , 
a dangerous journey of 500 k m with this object 
in view. It. is t he strongest a rmed warriors of the 
t r ibe t h a t s ta r t on such expedit ions. The Y a n t r u -
wun ta t ravel a distance of 800 k m to obtain their 
ochre and engage in heavy fighting with the tribes 
on whose terri tories the mines are s i tuated. The 
al ternat ive to fighting is b a r t e r : they can receive 
ochre in exchange for other products f rom the 
tribes owning t h e mines.8 8 Howi t t also mentions 
tha t ihese tr ibes, in their t u rn , exchange the 
valuable paints used for magical purposes. 
Other sources also inform us t h a t certain tr ibes 
in Southern Austral ia invade the terr i tory of the 
mine-owning tr ibes with well-armed groups in their 
quest for ochre, and the weaker p a r t y is compelled 
to endure these raids, yielding to superior force. 
In general, « the rights of the horde over its terri-
to ry can be br ief ly indicated b y saying t h a t no 
person who is no t a member of the horde has the 
right to any animal , vegetable or mineral product 
f rom the te r r i tory except by invi ta t ion or consent 
of members of the horde. . .» 8 9 
Hence all the evidence goes to show t h a t food-
gathering and hun t ing t r ibes — or «hordes» — 
which hard ly passed the stage of primitive commu-
nism, regard e. g. the paint -mines as their s t r ict ly 
86
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delimited group-property, defend it by force of 
arms, and are willing to give up their mining pro-
ducts to strangers only by way of bar te r , in exchange 
for other goods. 
L. Bird mentions about t h e Papuas — it is 
t rue tha t these people live on the more advanced 
economic level of garden tilling — tha t « they get 
the red ear th-paint necessary for smearing their 
bodies f rom the mountainous interior of the count ry 
and are engaged in regular ba r t e r with the inhab-
i tants to obtain these goods».90 
One of the authors of this article has elsewhere 
discussed the possibility of commodi ty product ion 
in Palaeolithic times, together wi th the establish-
men t of regular, non-casual bar te r relations, dealing 
also with problems raised by the Lovas find.81 
In the passage quoted he repeatedly referred to 
t h e a t t i tude of more advanced peoples living under 
na tura l conditions to the ownership of mines ; 
his conclusion was t h a t , parallel wi th the develop-
men t of society, wi thin the larger f ramework of 
a communi ty there are always smaller groups or 
powerful individuals who t ry to acquire proprietory 
rights over the mines. 
We may now add (hat , wi th the loosening or 
dissolution of communal economy, the small groups 
or powerful individuals na tura l ly t ry to lay their 
hands only 011 such values as proved to be valuable 
to the whole communi ty : in a word, on values 
fit to produce profit . 
Let us sum up our conclusions. Among peoples 
living under natura l conditions as well as in the 
case of Upper Palaeolithic man, red pa in t possessed 
a t ranscendental , magical value in the consciousness 
of the communi ty ; for this reason it was placed 
on the same footing as the pr imary necessities of 
life. This explains why prehistoric m a n a t Lovas 
took infinite pains to quar ry paint wi th perfectly 
adap ted tools and, as a corollary, wi th relatively 
perfect methods of work. 
In a previous port ion of our s tudy we have 
endeavoured to demonst ra te in detail t h a t the 
m a n of the Szeleta culture must have worked 
this mine only for a brief time, b u t intensely. 
The abundance of tools as well as the max imum 
depth reached in the pi t tes t i fy to intense exploi-
tat ion wi thin a brief space of t ime ; production 
must have been m a n y times in excess of the needs 
of any palaeolithic communi ty , however large in 
number . The aim followed in product ion was, pre-
sumably , bar te r ; if this is so, the Lovas paint-
mine would represent one of the earliest manifes-
tat ions of production for the marke t — a primitive 
type of commodity production, no doub t , yet 
possessing the essential criteria given to this term 
b\ Marxis t economy. 
V. T H E P A I N T M I N E AT LOVAS AND P R E H I S T O R I C M I N I N G 
Our find represents a highly significant phase in 
the development of man ' s mining act ivi ty ; accord-
ing to our present knowledge, it is the earliest find 
t ha t can certainly be associated wi th a mine. The 
l i terature on the subject contains a number of 
da ta on mining f rom the t ime of the mesolithic 
fl int-mines, but it is surprisingly reticent on the 
subject of mining in earlier t imes. Burki t t suggests, 
on the ground of the morphological fea tures of 
the implements found there, t h a t the working of 
the f l int-mine at Grimes Graves m a y have begun 
as early as the Mousterian period.9 2 Andrée, too, 
admits the possibility, referring to certain features 
of the f l int-mine at Senetière, t h a t the mining of 
f l in t may reach back to the t imes of the Chelles 
90
 L. Biró : Leíró jegyzék (Német-Üj-Guinea) (Descrip-
t ive Catalogue) (German New Guinea) I I I (1901), p. 26. 
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 L. Vértes : Az őskőkor t á r s a d a l m á n a k néhány kérdé-
séről (Some Problems of Palaeoli thic Society), Arch. E r t . 
80 (1953), p. 95. foil. 
or Acheul man. 9 3 Clark and Piggott , 011 the other 
hand , discussing the age of flint-mines in England, 
th ink it hard ly likely t h a t they had been in use 
dur ing the Palaeoli thic Age, since t h e y see no 
faunis t ic or geological evidence for such a suppo-
sit ion.9 4 
There are even fewer da ta to show how palaeo-
lithic m a n was able to get at the pa in ts he was 
making such an intensive use of. 
Thus the earliest mines are known f rom the 
Mesolithic Age when man was no longer con-
ten ted wi th the pebbles of f l int f ound on the 
surface bu t dug in to the depth of the earth to 
bring up damp, easily processed raw material . 
The sys temat ic archeological excavation of meso-
92
 M. C. Burkitt : Our Ea r ly Ancestors , Cambridge 
1926, p. 174. 
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p. 2, п . 1. 
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lithic f l int-mines s tar ted in the last th i rd of the 
last century ;95 since then m a n y interest ing fl int-
mines have been laid open in France, Belgium, 
the British Isles, Sweden, Holland, the Soviet 
Union, Sicily, Poland, Hunga ry , the Uni ted States, 
and North Africa. A no tewor thy economic obser-
vat ion was published by Clark concerning the 
sudden appearance of f l int-mines in the meso-
lithic and early neolithic ages ;9e he connects this 
development with the great ly increased demand 
for stone implements , caused b y the switch-over 
to an early type of clearing agriculture. This 
explanat ion supports our view, outlined above, 
t h a t the needs of society shape the new technologi-
cal methods and processes by which these needs 
can be satisfied. 
Fl int-mines of mesolithic and early neolithic 
t imes were much larger and more developed than 
the Lovas mine. They of ten penet ra ted through 
hard layers of rock, and consisted par t ly of per-
pendicular shaf t s , pa r t ly of horizontal tunnels con-
necting the former. Shaf t s occasionally reaching 
a dep th of 12 —13 metres w ere joined by a network 
of tunnels . The dimensions of the hollowed-out 
galleries show tha t considerable quanti t ies of f l int 
had been excavated. 
The implements in general use in t h e fl int-
mines were the deer-horn pick97 and the fl int-pick, 
ra ther like a hand-axe in shape. Deer-horn picks 
were usually made of the antlers of the Cervus 
elaphus in such a way t h a t some of the knags, 
left intact , formed the points of the pick while 
the body of the antler served as a handle . The 
types of implements used also include spades 
made of scapulae, spoon-chisels, as well as various 
awl-like tools made of bone. 
Some of the f l int-mines continued to be in use 
through several archeological ages ; Clark quotes,97" 
by way of i l lustration, the example of the flint-
mine a t Windmill Hill where traces of different 
ceramic t radi t ions m a y be observed. These indi-
95
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Piggott : op. cit., p. 166). 
" I b i d . , pp.177 —178. 
cate t h a t the mine was used, not only by men of 
different periods, b u t also by dif ferent communities 
living at the same t ime. An examinat ion of the 
products of the f l int-mine a t Grand Pressigny 
would probably lead to similar results ; these 
products , of a dist inctive colour, spread over an 
enormous terr i tory, a sure sign t h a t the material 
had become an article of t rade very early.98 Wi th 
regard to the age of the British mines, the usual 
opinion is tha t t hey reached their flourishing in 
the Neolithic Age.99 
The technical methods employed in fl int-mining 
are relatively little known. Considering the weak-
ness of the implements , the work done here is 
t remendous ; the shape and dis t r ibut ion of shafts 
and galleries point t o a high technical ability. 
Blas t ing rock by means of fire was already known 
at th is early date.1 0 0 
Conditions of work in prehistoric metal-mines 
and salt-mines1 0 1 are considerably bet ter known 
t h a n technical me thods employed in fl int-mines. 
Here , too, the mate r ia l was first heated, then 
suddenly cooled, before the work of hewing and 
removal began, aided by a rich and various equip-
m e n t made of s tone, metal, wood, and leather. 
These miners pene t r a t ed to considerable depths 
below the surface of the earth ; t he mines were 
equipped with passages for vent i la t ion and the 
clearing of smoke. I n the Aus t r ian salt-mines, 
used since the Bronze Age, the leather suits of 
the miners, together wi th the baske ts for t ranspor t -
ing salt , have also come down to us. 
As regards blas t ing by fire, a method well-
known in prehistoric times, Trep tow remarks 1 0 2 
t h a t this technique continued in use f rom 
the beginning of mining until the 17th century 
when explosives came to be used for technical 
purposes. 
Evidence on prehistoric paint -mining is ex-
t remely scanty. There is a reference to a neolithic 
ochre-mine at La Cornetie (Dordogne) ;103 here 
100 до ф о с с — J l . Е л ь н и ц к и й : op. cit., p. 187. 
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Arch., 1951, pp. 10 — 28) ; Ferreira Veiga : op. cit. ; G. Kyrie : 
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102
 op. cit., p. 168. 
103
 I. Dechelette : Manuel d'Archeologie I, Paris 1908, 
p. 567 refers to an ar t ic le , inaccessible to us, by Lagrain 
in Bul l . Soc. hist. Périgord, 1891. 
3 0 GY. MÉSZÁROS - L. V É R T E S 
paint was quarried f r o m a t imbered pi t , 4 by 2,6 
metres in area, f rom neolithic t imes unti l the 
Bronze Age. Mines yielding cinnabar , ochre, and 
haemat i t e are ment ioned from Por tuga l , bu t no 
details on these mines could be procured.1 0 4 A cinna-
bar-mine on Mount Avala, near Belgrade, is 
described by Milojc-ic V.1 0 5 Here, again, fire was 
used to cut a complicated network of shafts and 
galleries in to the rock ; the mine was in use f rom 
the Baden culture un t i l the end of the Bronze 
Age. An article by A. Mochi100 discusses an I tal ian 
cinnabar-mine, bu t this article has also proved 
unobtainable . There are, in addit ion, general refer-
ences to ochre having been quarried »from earliest 
times.«10" 
In format ion on paint -mining by peoples living 
under na tu ra l conditions is equally scanty. Da ta 
referr ing to Australia a n d New Guinea have already 
been quoted ; for t h e rest, we have found only 
sporadic references in the works accessible to us 
to such peoples obtaining paint by mining. There 
is e. g. t h e laconic s t a t emen t t ha t , a t the beginning 
of the last century, t h e Commanche Indians used 
to qua r ry cinnabar, pa in ted their bodies with it 
before going to war , and t raded in it with the 
neighbouring tr ibes.1 0 8 For the purposes of our 
invest igat ion it would be impor tan t t o know what 
implements were used in paint-mining in pre-
historic t imes or among present peoples living 
under na tura l conditions ; but such information 
is unfor tuna te ly lacking. 
Ea r ly prehistoric mining in H u n g a r y is sur-
rounded b y a similar uncer ta in ty . The chalcedony-
mines on Avas Hill, Miskolc, have been described 
by Hillebrand1 0 9 who assigned them to the »Proto-
Campignien« period. Owing to lack of evidence 
and the absence of definite types of implements 
this determinat ion of age can only be accepted 
with certain reservations.1 1 0 
On t h e sides of Avas Hill the moist ear th and 
the banks of andesite and tu fa were broken through 
by sha f t s several met res deep in order to reach 
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t h e layer of chalcedony ; at several places in the 
immedia te neighbourhood this mineral occurs also 
on the surface. Near ly 30 pits have been laid open, 
yielding thousands of stone f lakes on which the 
m a r k s of man ' s hand are shown only by a few 
broken-off face ts or bulbi. The find does not 
include a single mining implement or a definitely 
processed, chipped stone tool. Insufficient faunis t ic 
da t a and the uncer ta in ty of finds, owing to pi ts 
having been dug subsequently in the area, preclude 
t h e possibility of giving an exact determination 
of da te . There is, however, a dist inct possibility, 
rendered more plausible by the results of the Lovas 
find, t ha t the Avas mines had already been used 
b y men of t h e Szeleta culture, continuing to be 
in use beyond t h e Neolithic Age. This conjecture 
cannot , however, be supported b y any concrete 
evidence at present , unless for the fact tha t a very 
high proport ion of the implements of the Szeleta 
cul ture in the Bükk Mountains is made of the 
same material , viz. ash-grey chalcedony ; this 
seems to point to the collecting and purposeful 
selection of the raw material. The quant i ty of the 
raw material utilized makes it , however, unlikely 
t h a t it could have been collected merely f rom the 
surface. 
No other f l int-mines have so fa r been found in 
H u n g a r y and archaeological l i tera ture on this sub-
jec t is correspondingly meagre. There are only 
a few studies in Hungar ian which deal with general 
questions of mining in prehistoric t imes.1 1 1 
B y way of conclusion, we wish to draw cer tain 
lessons, on the basis of the mater ia l culture mani-
fested in the Lovas find, concerning palaeolithic 
society — lessons which go beyond the immediate 
evidence of the material finds. 
We are th inking primarily of questions connec-
ted with product ion , specialization, and p roper ty . 
We agree with Childe's view on prehistoric cultures, 
according to whom the character of a culture m a y 
be expressed in terms of adap ta t ion to a given 
environment . 1 1 2 F rom the viewpoint of the ques-
Y (1928), pp. 53 - 59 ; same author, Neuere Ausgrabungen 
auf dem Avas-Berg bei Miskolc in Ungarn , Eiszeit u . Urgesch. 
VI (1929), pp. 1 3 6 - 1 4 2 . 
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t ion raised here this thesis implies t ha t the forces 
and fac tors inherent in the life of a human commu-
ni ty (moulding the manner of production, mani-
fested in the tradit ions, determining social s truc-
ture), as well as the capacities of man as a bio-
logical un i t , adap t themselves to the envi ronment , 
to the sum to ta l of the exterior milieu, in other 
words, to the conditions fixed by the na tu re of 
the count ry , the climate, the f lora and the f a u n a . 1 1 3 
The resu l tan t of these forces m a y be briefly de-
scribed as the needs of society. 
To make the point clearer let us quote the 
example of the Chellean man . Living under given 
external conditions (favourable climate, eatable 
plants , abundance of game, etc.) and on a given 
level of development (on a low level of biological 
development , in a loose organization of hordes, 
with rud imen ta ry capacity for abstract ion, etc.), 
possessing pr imit ive implements of l i t t le var ie ty 
(judging b y the evidence of his material culture), 
the Chellean man reached the same high degree 
of adap t a t i on as t h e Magdalenian man who is 
characterized by the colourful abundance of his 
tools and the raw materials utilized, b y a high 
degree of development in his social, religious, and 
artistic life : because changing adapta t ion reflects 
the development of his social needs.1 1 3" 
The same holds t rue of groups developing identi-
cal needs within the same period bu t living in 
different conditions of environment , or of groups 
living under similar external conditions bu t en-
dowed wi th different internal abilities. 
To sum up wha t has been said so fa r : in the 
format ion of the character of a culture, besides 
adapta t ion to the conditions of a given external 
envi ronment , the decisive fac tor is always m a n 
himself, m a n living in society. I n our view, the 
inner capacit ies and strivings of society (not as 
regards conten t , b u t simplified in the surviving 
remains of i ts mater ia l culture) are reflected — at 
least in prehis tor ic times — in the requirements 
of society and in the product ive forces which aim 
at sat isfying these social needs. The s ta te of devel-
opment of the product ive forces aiming a t the 
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ilea Thg high degree of the adapt ive capaci ty of t he 
Chellean man is shown precisely by the circumstance t h a t 
his tools became standardized over such a huge ter r i tory 
as t h a t covered by the use of the hand-axe. In a te r r i tory 
of such v a s t ex ten t there can be no question of migrat ion 
or diffusion, only of convergence due to identical conditions. 
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satisfaction of these needs may thus be measured 
by the implements best suited to the external 
environment , viz. t he specialized tools. 
I t was owing to social needs t h a t the man of 
the Szeleta culture had the willingness and capacity 
to quar ry paint , or t h a t man in the Late Meso-
lithic Age was engaged in intensive fl int-mining. 
For this reason, t h e usual list of causes b y 
which the rise of mining is explained is never 
comprehensive. According to Pit t ioni , for instance, 
all t ha t is needed for mining flint is t o have ade-
quate knowledge concerning flint and the ear th 's 
crust and , having found out their characteristics, 
to use suitable tools (e. g. helved tools) in carrying 
out the work. 1 1 4 B u t t h e fact is t h a t all this must 
be preceded by the pr imary need, the demand 
which, tending to the acquisition of a certain kind 
of goods by means of mining, creates suitably 
specialized tools or fits existing tools to carry 
out the work required, 1 1 5 bringing about at the 
same t ime specialization in an individual or a group 
to make possible the product ion of the new article. 
The rise of specialists concentrat ing on the 
product ion of certain types of goods may be 
influenced by geographic environment which offers, 
as it were, suitable r a w material for stone imple-
ments or jewels, or (as in our case) the makings 
of a pa int -mine ;116 b u t such a development may 
be due solely to the rise of social need, indepen-
dent of environment , when the group in question 
specializes on the product ion of articles from raw 
material found in abundance everywhere. In our 
case we have to deal with the first al ternative 
which is, in any case, more f requent . 
I t s t ands to reason t ha t articles wanted b y 
those who are unable t o procure t h e m immedi-
ately, i. e. the products of locally specialized groups, 
represent value not only to these external groups 
but , retroactively, unde r the effect of demand, 
to the producers as well. This gives us a chance 
to get a t least an indirect glimpse into t h e s t ructure 
of early Upper Palaeoli thic society, t h e questions 
of ownership, bar te r , and production, problems 
we have already touched in the preceding chapter . 
Wien 1952, p. 88. 
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ДЬ. МЕСАРОШ — Л. ВЕРТЕШ 
I n a p p l y i n g t h e a b o v e a r g u m e n t s t o o u r p a r t i c -
u l a r c a s e w e w i s h t o r e p e a t b r i e f l y t h e p o i n t m a d e 
e l s e w h e r e 1 1 7 t h a t v a l u a b l e , u n u s u a l , n o t e a s i l y 
a c c e s s i b l e p r o d u c t s , i n c l u d i n g p a i n t , a r e c o n d u c i v e 
t o d e v e l o p i n g t h e i d e a o f p r o p e r t y , p r e c i s e l y b e c a u s e 
b e i n g r e g a r d e d as v a l u a b l e g o o d s o f v i t a l i m p o r -
t a n c e , t h e i r a c q u i s i t i o n is m a d e i m p e r a t i v e b y 
t h e s u p r e m e d e m a n d o f soc i a l n e e d . T h i s c o m p e l s 
c e r t a i n g r o u p s t o e n g a g e i n m i n i n g , o t h e r g r o u p s 
t o a c q u i r e f r o m t h e f o r m e r t h e g o o d s p r o d u c e d . 1 1 8 
P r o p e r t y d e v e l o p i n g i n t h i s w a y c o u l d b e , f o r t h e 
t i m e b e i n g , o n l y p e r s o n a l o r g r o u p p r o p e r t y . T h e 
d i f f e r e n c e s a n d a g r e e m e n t s b e t w e e n t h e s e k i n d s 
of o w n e r s h i p f o r m t o o c o m p l i c a t e d a q u e s t i o n t o 
b e d i s c u s s e d h e r e i n d e t a i l . T h e e s s e n t i a l f e a t u r e , 
c o m m o n t o p e r s o n a l a n d g r o u p p r o p e r t y is t h a t 
i t c a n n o t b e i d e n t i f i e d w i t h a c c u m u l a t i v e p r i v a t e 
p r o p e r t y w h i c h m a k e s p o s s i b l e t h e e x p l o i t a t i o n of 
i n d i v i d u a l s ; f o r t h i s v e r y r e a s o n t h e r i g h t s of 
o w n e r s h i p a r e n o t s h a r p l y d e l i m i t e d b e t w e e n t h e 
i n d i v i d u a l a n d t h e g r o u p . 
W e h a v e t h u s c o m e t o t h e c o n c l u s i o n t h a t 
a t L o v a s a g r o u p of s p e c i a l i s t s i n m i n i n g w e r e 
e n g a g e d i n p r o d u c i n g p a i n t b e y o n d t h e i r o w n 
r e q u i r e m e n t s , w i t h t h e p u r p o s e of e x c h a n g i n g i t 
w i t h n e i g h b o u r i n g g r o u p s ( t r i b e s ? ) , t h e p r o d u c t s 
f o r m i n g t h e g r o u p ' s p r o p e r t y b e c o m i n g t h e s u b j e c t 
o f a r e g u l a r b a r t e r a r r a n g e m e n t , a s f a r a s t h i s 
w a s p o s s i b l e u n d e r p a l a e o l i t h i c c o n d i t i o n s . I n o u r 
v i e w , t h i s s t a t e of a f f a i r s c r e a t e d o n l y t h e t e c h n i c a l 
f o u n d a t i o n s f o r t h o s e s o c i a l f a c t o r s a n d f u n c t i o n s , 
v i z . p r o d u c t i o n f o r t h e m a r k e t a n d t h e e x c h a n g e 
o f g o o d s , w h i c h l a t e r o n , w h e n p r o d u c t i v e f o r c e s 
r e a c h e d a h i g h e r l e v e l o f d e v e l o p m e n t , b e c a m e 
t h e m a i n s p r i n g of t h e p r o g r e s s i v e g r o w t h of 
s o c i e t y . 
Д Ь . М Е С А Р О Ш —Л. В Е Р Т Е Ш 
Л И М О Н И Т Н Ы Й К А Р Ь Е Р Р А Н Н Е Г О П Е Р И О Д А В Е Р Х Н Е Г О П А Л Е О Л И Т А 
В О З Л Е С. Л О В А Ш ( В Е Н Г Р И Я ) 
(Резюме) 
Весной 1951 г. музей в г. Веспрем получил извещение, 
что на доломитном, триасовом плоскогорье, лежащем к 
северу от озера Балатона, возле с. Ловаш при добыче 
камня были обнаружены кости древних животных. 
По поручению музея, музеолог Дь. Месарош собрал 
найденный материал и произвел раскопки на его место-
нахождении. 
В свое время при добыче щебня там были найдены 
гнездообразные, красные залежи лимонита, но о наход-
к а х костей до сих пор никаких сведений не поступало. 
Из раскопок Месароша, равно как и из раскопок, произ-
веденных в 1952 году д л я выяснения стратиграфических 
условий местонахождения, было взято свыше 100 орудий, 
изготовленных из костей животных, характерных для 
ледникового периода. Они были изготовлены, повидимому, 
д л я добычи ярко красного красильного материала. 
Кроме них было обнаружено и несколько орудий из 
роговика и полуопала. 
Находки доставлялись из двух красильных зале-
ж е й . О первой мы имеем только скудные сведения, так 
как ее разработка была у ж е закончена до прибытия 
археолога, но часть находок все же сохранилась . Дан-
ные другой залежи (яма № II) были вскрыты раскоп-
ками почти полностью (см. рис. 2 5). 
Лимонит находился во впадение неопределенной фор-
мы длиной в 7 м. и шириной в 6 м., глубина которой мес-
тами доходила до 2 м. Впадина или яма , наполненная 
красильным веществом, никогда не была покрыта, а 
над ней, на юговосточной стороне возвышался свод. 
На противоположной стороне дно ямы постепенно 
поднимаясь — достигало поверхности земли. Отдельные 
слои з а л е ж и оказались, следуя сверху вниз, все более и 
более неровными. Было констатировано наличие следую-
щих слоев (см. рис. 5) : 1) гумус, 2) щебень, 3) щебень 
со слабой красной окраской, 4) тонкий слой очага без 
костей, 5) яркокрасный щебень с обломками доломита 
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и некоторыми необработанными костями и 6) тёмнокрас-
ный, гомогенный слой красильного материала с костя-
ными орудиями и кусками древесного угля. При раскоп-
ках в 1952 году были констатированы приблизительно 
те же самые слои и в сохранившейся части ямы № I. 
Неровности, наблюдаемые в нижнем слое, содер-
жащем красильный материал, свидетельствуют о том, 
что ямы несколько раз вырывались в рыхлой почве для 
добычи красильного материала. Орудия по окончании 
работы оставались в ямах и были покрыты обвалившими-
ся обломками доломита. 
Найденные костяные орудия за исключением 
одного — оказались забойными инструментами. Они 
были изготовлены из костей (в большинстве случаев из 
локтевой кости) или рогов гигантского олена (Megalo-
ceros). Головная часть кости служила рукояткой, а 
дистальный конец в отточенном виде рабочей поверх-
ностью. Иногда встречались орудия несколько удли-
ненные вследствие того, что к изготовлению их приме-
нялась и часть лучевой кости, сросшейся с локетвой. 
Среди орудий (22 экз.), изготовленных из локтевых 
костей, оказались как одноручные, так и двухручные 
экземпляры (см. табл. I—III, рис. 7, 9, 12). 
На одном из экземпляров, изготовленных из лок-
тевой кости, видна линейная орнаментика (рис. 10). 
Поверхность кости, к сожалению, настолько повреж-
дена, что невозможно было восстановить орнаментику 
во всей полноте, но все же удалось установить, что пред-
мет был украшен мотивами, известными из европейского 
палеолита. Орнаменты напоминают узоры, находящиеся 
на мамонтовом бивне из Пшедмоста. 
Очень характерными являются шилья с головками 
(poinçon à tête), изготовленные из костей пясти гигант-
ского оленя. К этой группе могут быть отнесены 10 
орудий, охарактеризованных тем, что при выделке их 
подлинная форма не изменилась. Поверхность кости 
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была очищена скребком от остатков ж и л и мяса, а конец 
оформлен согласно требованиям утилизации (см. табл. 
V и рис. 8, 5). 
Немало орудий было изготовлено из рогов гигант-
ского оленя. Среди них встречаются кирки, концы ко-
торых сработаны (табл. V, 2а-Ь). И з отростков рогов была 
изъята губчатая внутренность - в одном случае до 
глубины в 19 см. Эти предметы служили хранилищем 
д л я добытого красильного материала (см. табл. V, 1а-Ь ; 
VI, 1а-Ь). Отростки применялись и к изготовлению 
черенков д л я орудий. С этой целью у основания рога 
был сделан паз перпендикулярно к продольной оси 
(табл. V, 3 и X), к которому прикреплялась кирка , вы-
точенная из плоской части рога (табл. VI, 2, 3, 6 ; VII, 
1 и рис. 8, 6). 
Множество орудий было излотовлено из компакт-
ного костного вещества конечностей. Самыми характер-
ными среди них являются ложкообразные долота (табл. 
VIII , 4, 5, 7, 8 и IX, 2а-Ь, 4 и т. п.). Долото- и шилообраз-
ные орудия были сделаны т а к ж е из ребер и пястных 
костей гигантского оленя (табл. VII, Vi l i , IX и XI). 
Обращают на себя внимание орудия из бивня каба-
на (табл. XI , 1), равно к а к и несколько лопато- или 
заступообразных орудий из лопаток (табл. VI, 4, 5). 
Среди находок имеется только один объект, который 
не был рабочим орудием. Это — цилиндрический нако-
нечник копья с тупым острием, основание которого 
сжато с двух сторон (à double biseau, см. рис. 11/2). 
Он известен и из раннего периода перигордийских куль-
тур, но, конечно, это сходство не может быть рассматри-
ваемо как доказательство генетической связи. 
Помимо тщательно отделанных костяных орудий 
было обнаружено и множество необработанных, а все 
же отработанных костей, которые применялись, по-
видимому, в качестве случайных орудий. Среди них 
особого внимания заслуживают экземпляры, на которых 
наблюдаются небольшие, но глубокие (1 2 мм.), темные 
пятна ожогов. Эти пятна встречаются только на одной 
стороне костей (табл. VII, 5—6). При более подробном 
обследовании выяснилось, что ожоги появились от со-
прикосновения с раскаленным материалом, степень на-
грева которого превышала температуру горящего сос-
нового угля : повидимому, пятна получились от раска-
ленных осколков пород. Поэтому можно предполагать, 
что первобытный человек, проживавший когда-то в 
районе с. Ловаш, у ж е пользовался огнем, применяя его 
и к расколу пород. Этим объясняется и факт, что в очаж-
ном слое не было костей, представлявших собой харак -
терные остатки пищи около очагов эпохи палеолита. 
Среди каменных орудий самым интересным является 
наконечник копья в форме лаврового листа, обработан-
ный с обеих сторон техникой, столь характерной для 
культуры Селета, считавшейся раньше солютрейской 
(табл. XII/4a-b). Остальные орудия из камня (табл. XII ) 
обработаны небрежно или ж е представляют собой совер-
шенно необработанные осколки, которые только слу-
чайно были использованы в качестве орудий. 
Наконец, надо упомянуть и о каменном долоте из 
песчаника или о трущем камне для удаления шерохо-
ватостей (рис. 8/1), равно к а к и о нескольких ударных 
орудиях из кремня. 
В связи с костяными орудиями возможно было 
установить, что они были изготовленя не шлифовкой, 
а скорее резьбой или обтеской. Плоские роговые орудия 
изготовлялись, повидимому, постепенным обрезыванием 
(рис. 8/6). 
* 
А что касается возраста находок, прежде всего 
надо подчеркнуть, что орудия были изготовлены челове-
ком той же самой культуры, а именно в течение очень 
короткого времени, следовательно карьер находился в 
использовании недолго. Несмотря на это, из него было 
добыто сравнительно много красильного вещества : 
12 м3 только из ямы № II. 
Находки могут быть датированы и на основании 
наконечника в форме лаврового листа. Они являются 
современными с находками, обнаруженными в пещере 
Селета, т. е. они представляют собой межстадиальный 
период Вюрма I— II. Естественно-исторические данные 
отчасти подтверждают, отчасти же уточняют это. 
И з обследования костей находки получилась сле-
д у ю щ а я фауна : 
гигантский олень 45 экз. 
гигантский олень (?) 6 » 
обыкновенный олень 2 » 
олени неизвестного вида 5 » 
лось 1 » 
северный олень 1 » 
козерог 1 » 
лошадь 1 » 
куропатка 1 » 
Все древесные угли оказались остатками сосны. 
Материал, наполнивший яму, был подвергнут анализу 
с точки зрения химии и минералогии. Его состав дал 
следующую картину : 
Ca С 0 3 74 ,3% 
Fe (ОН )з 16,8 » 
Si0 2 6,7 » 
тяжелые ископаемые 1,0» 
уголь, кость 1,2 » 
Среди тяжелых ископаемых встречались (по количе-
ственному порядку) : эпидот, зоизит, авгит, бурый турма-
лин, рутил, ильменит и циркон. Допустимо, что материал 
произошел из промытого боксита. Ввиду наличия тяже-
лых ископаемых и S i0 2 можно предполагать, что в проис-
х о ж д е н и и сыграл роль и лесс. 
Сличая все наши сведения с данными столь тща-
тельно изученного отечественного Вюрма, наши находки 
могут быть датированы концом первой трети межста-
диального периода Вюрма I—II, или, в ы р а ж а я с ь иначе, 
80.000 ( ± 5.000) г. до н. э. (по Миланковичу) . 
* 
Теперь является небезынтересным коснуться во-
проса : какую же роль играло в жизни первобытного 
человека красящее вещество красного цвета, добывае-
мое им с большим трудом и при помощи соответствую-
щих орудий. Было ли оно исключительно предметом 
роскоши или же имело какую-нибудь другую ценность, 
ради которой человек, пользующийся готовыми дарами 
природы, не жалел труда, связанного с добычей? 
Если мы — ж е л а я получить ответ на этот вопрос — 
рассмотрим жизнь примитивных народов, то увидим, 
что красный цвет и вместе с тем и красная краска играют 
большую роль почти у всех, независимо от географиче-
ского положения и образа жизни. Множество этногра-
фических данных свидетельствует о том, что красный 
цвет у большинства примитивов является святым. Он 
считается цветом жизни, жизненной энергии, бессмер-
тия. Верования, связанные с этими представлениями, 
придают охре такую важность в оценке некоторых от-
сталых племен, что они стремятся добыть ее во что бы 
то ни стало, не страшась никаких опасностей. У нас, 
к сожалению, мало сведений о красочных копях, нахо-
дящихся в имении теперешних примитивных народов, 
но все ж е знаем, что они ревниво хранят их и готовы 
защищать их, если нужно, и с оружием в р у к а х . 
На основании археологических находок допустимо 
предположение, что охра играла подобную же роль 
и в жизни первобытного человека. Ею пользовался еще 
и неандерталец, и с тех пор нам неизвестно ни одной 
культуры, среди памятников которой не встречается 
красной краски. 
Подытоживая сказанное, можно установить, что 
красная краска не была туалетным реквизитом д л я пер-
вобытного человека, а — учитывая приписанное ей 
кудьтическое значение — жизненно важным материалом. 
Поэтому-то и приступил первобытный человек, прожи-
вавший в районе с. Ловаш, к его добыче. 
» 
3 Acta Archaeologica V/1—2. 
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До открытия местонахождения в с. Ловаш, крем-
невые карьеры мезолита считались самыми древними 
копями. О том, что кремень добывался еще и в палеолите, 
мы не имеем никаких сведений, подтвержденных вещест-
венными или стратиграфическими доказательствами. 
Потребности общества определили период, в кото-
ром люди приступили к добыче необходимых им иско-
паемых. Запросы принудили людей создать подходящие 
орудия, и научиться пользованию ими. Таким образом, 
специализировались одинокие трудящиеся или же груп-
пы рабочих по добыче при примитивном разделении труда, 
свойственном палеолиту. 
В отличие от других даров природы эпохи палео-
лита, продукты, приобретенные добычей, не были до-
ступны для каждого члена общества. Они были доступны 
только для тех, для кого приобретение их оказалось 
возможным при данных географических условиях пле-
мени. Однако, потребность появилась у всех. Поэтому 
продукт представлял собой специальную ценность не 
только для чужих, но под возвратным действием спроса 
и для забойщиков. 
Ценные продукты, в том числе и красная краска, 
способствовали возникновению понятия собственности. 
Будучи жизненно ценной, она возбудила общественную 
потребность. Это принудило некоторые группы заняться 
ее добычей, а другие старались приобретать ее от них. 
Собственность сперва имела персональный или 
групповой характер. Оставляя в стороне теперь раз-
личие и сходство этих видов собственности, требуется 
подчеркнуть, что они не были тождественны с частной 
собственностью, которая, скопившись, дает возможность 
для эксплуатации людей. С другой стороны, граница 
между индивидуальной и групповой собственностью 
также не была резко очерчена. 
Имея в виду все это, можно установить, что одна 
группа людей, проживавшая когда-то в районе с. Ловаш, 
сверх своей потребности занималась добычей краски и 
уступала избыток другим, вследствие чего постепенно 
развивался — в рамках первобытной экономики по-
стоянный обмен продуктами. Таким образом, созда-
лась чисто техническая возможность на возникно-
вение и развертывание общественных факторов и функ-
ций, т. е. производства товаров и товарообмена, ко-
торые затем при более высоком уровне развития средств 




HALLSTATTZEITLICHE HELMFUNDE AUS UNGARN 
In der urgeschichtlichen Li te ra tur findet m a n 
zahlreiche Hinweise auf die ungarischen und sieben-
bürgischen Helmfunde . Neuestens ha t sie G. Mer-
ha rd t in einer zusammenfassenden Studie eingehend 
besprochen.1 Von ungarischer Seite finden wir eine 
kurze zusammenfassende Beschreibung in dem drei-
bändigen Werke J . Hampels.2 E r erwähnt folgende 
Helme : Endröd-Flussbet t des Körös (Kom. Békés), 
Ha jdúböszörmény (Kom. H a j d ú ) , Sáros (Kom. 
Nagyküküllő). I m zweiten B a n d seiner Arbeit finden 
wir einen Hinweis auf den K n a u f eines Helmes des 
grossen Bronzefundes von Szenterzsébet (Kom. 
Szeben).3 Einen Helm unbekannten Fundor tes 4 
und einen Miniatür-Helm bezeichnete Hampel als 
»unbest immbare« Gegenstände. I n der jüngeren 
Bronzezeit und in der Hal ls ta t tzei t finden wir in 
vielen Gräbern kleine Nachbildungen der als Bei-
gaben bes t immten Gegenstände. Es sei z. B. auf 
die Miniatűr-Waffen von Piliny hingewiesen.5 
Seit Hampel haben ungarische Forscher die 
weiteren Helmfunde des Karpa thenbeckens nicht 
zusammenfassend veröffentl icht . Anregung zu dieser 
Arbeit gaben einige seither beschriebene und neues-
tens zum Vorschein gekommene Helme. 
HALBKUGELFÖRMIGE H E L M E 
Kiskó'szeg (Kom. Baranya) 
Beim Rigolieren eines Weingartens kam im J a h r e 1910 
«am nördlichen Teil einer sieh vom nördlichen Gebiet von 
Kisköszeg nach Süden ausbreitenden Hügelkette» ein Bronze-
fund zum Vorschein, der von dem Sammler J . Frey jun . 
erworben wurde. E r selbst veröffent l ichte den Fund :6 «es 
wurden noch die Teile von zwei Helmen gefunden, die ich 
wegen ihres schlechten Erhal tungszustandes nicht behal ten 
wollte». Ausser den zwei Helmen gehörten zu dem Fund 
noch Trensen und Trensenknebei, verschiedene Riemenbe-
schläge, ein mi t einem runden Anhänger versehenes Würden-
abzeichen (?), Bronzeringe und ein widderförmiger Anhänger . 
Noch in demselben Jahre wurderr auch Gräber entdeckt . 
Nach J . Frey enthiel ten die Urnen ."sehe und Schmuckstücke 
aus Bronze.7 
Die Funde von Kiskó'szeg gelangten in verschiedene 
Sammlungen. Den Grossteil erwarben ausländische Museen. 
Von dieser Fundste l le s tammende sogenannte präskythische 
Funde beschrieb P . Rcinecke.8 Diese befinden sich im Na tu r -
historischen Museum, Wien. Sie sind mi t den von J . Frey 
beschriebenen und abgebildeten nicht identisch und es ist 
möglich, dass Frey nicht den ganzen Fund veröffentlichte. 
Das Römisch-Germanische Zentra lmuseum erwarb von Kis-
köszeg s tammende Altsachen, un te r anderem auch den einen 
von J . Frey erwähnten Bronzehelm.9 Auch nach P. Reinecke 
ist der Erhal tungszustand des Helmes schlecht, was mi t der 
Beschreibung der Originalpublikation übereinst immt. 
Der Helm ist halbkugelförmig. Oben befindet sich eine 
runde Scheibe mi t einem runden Helmknauf in der Mit te . 
4 3 0 . Bericht d. RGK. S. 4 - 4 2 . 
2
./. Hampel : A bronzkor emlékei Magyarhonban (Alter-
tümer der Bronzezeit Ungarns). Bd. I I I , S. 116 — 117. 
3
 J . Hampel : а. а. O. Bd. II , S. 143. 
4
 J. Hampel : a. a. O. Bd. I , Taf . LXVI , 5 a - b und 4. 
5
 J. Hampel : a. a. 0 . Taf . L X X , 4 - 8 . 
6
 AÉ X X V (1905), S. 1 8 9 - 1 9 1 . 
7
 AÉ X X V (1905), S. 2 5 7 - 2 6 0 . 
Dieser wird an der Innenseite mi t einer kleinen aufgeschobenen 
Scheibe zusammengehalten. Die Löcher über dem Rand 
befinden sich in 4—6 cm Abständen. Durchmesser des Randes : 
19,5 X 23,5 cm, Höhe : 17,5 cm, Höhe der Stange mi t dem 
Knauf über der Scheibe : 3 cm (Abb. 1 ). 
W e n n auch die Zusammengehörigkeit der verschiede-
nen, von Kiskó'szeg s tammenden Funde nicht klar und heute 
rekonstruierbar ist , i s t die V ahrscheinlichkeit sehr gross, 
dass der von P. Reinecke beschriebene Helm tatsächlich 
hier gefunden wurde : er tauchte bald nach seinem Auffinden 
im Ausland auf. P. Reinecke betont die ausserordentliche 
Form des Helmes. Der Helm gehört, auch nach G. Merhardt , 
in die Gruppe der halbkugelförmigen Helme, eben deshalb 
ist der kugelförmige Abschluss ausserordentlich.1 0 Es handel t 
sich lediglich um eine Übergangsform zwischen den halbkugel-
förmigen Kappenhelmen und den glockenförmigen ungari-
schen Helmen. 
Eingehender würdigte die Funde von Kisköszeg noch 
S. Gal lus 1 1 und neuestens J . Harmat ta . 1 2 Die Fundgruppe 
von Stillfried-Kisköszeg-Dälya datiert J . H a r m a t t a folgender-
massen : « . . . ils remontent à une période qui va de la fin 
de H a l l s t a t t В au début de Hal l s ta t t С». G. Merhardt dat ier t 
den kappenförmigen Helm der Byciskala-Höhle in die Periode 
Ha l l s t a t t С : «Kisköszeg dürf te etwas vor dem Beginn 
dieser Zeit zu setzen sein.»1 3 
Die zeitliche Einordnung des Fundes nach J . H a r m a t t a 
und G. Merhardt s t immt im grossen und ganzen überein : 
beide Forscher datieren den Fund von Kisköszeg in die 
8
 Mainzer Zeitschrift , II . (1907), S. 4 0 - 5 3 , Abb. 6. 
9
 Ebendor t , S. 43, Abb. 6. - 30. Bericht d. RGK. S. 8, 
Abb. 6. , 2. 
10
 30. Bericht d. R G K . S. 9. 
1 1
 Diss. Pann. II/9, S. 1 3 - 1 6 und 2 7 - 2 8 . 
12
 A É 1948, S. 1 0 9 - 1 1 1 . 
1 3
 30. Bericht d. R G K . S. 10. 
3 * 
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Zeit vom Ende der Per iode H a l l s t a t t В bis Beginn der 
Periode C. 
Mit dieser zeit l ichen Einordnung h a b e n die beiden For-
scher noch nicht auf wesentl iche Momente hingewiesen. Der 
H e l m von Kiskőszeg scheint einen ä l te ren Typus darzustel len, 
wie der noch zu beschreibende von Ha jdúböszörmény . Der 
Die runde Scheibe des He lmes unterscheidet sich von 
der des Helmes von Kiskőszeg d a d u r c h , dass sie m i t dem 
Abb. 1. Kiskőszeg. Nach G. Merhardt 
F u n d von Hajdúböszörmény s t a m m t aus der Periode Hal l -
s t a t t B. nach P. Reinecke. 1 4 Die Funde von Kiskőszeg werden 
gewöhnlich in die Gruppe der sogenannten präskythischen 
F u n d e eingereiht ; solche fehlen im K o m . Ha jdú . Das zeit-
l iche Verhältnis der sogenannten präskythischen F u n d e und 
der anderen ist ü b e r h a u p t nicht k l a r . Die meisten Funde 
dieser Gruppe s t a m m e n aus sehr zweifelhaften Fundver -
bänden , wie z. B. de r grosse angebliche Depot fund von 
Bla tn ica . Auch die Zusammenhänge der Funde von Kiskőszeg 
sind heute kaum m e h r klarzustel len. 
Flussbett der Donau bei Nagytétény 
(im Süden von Budapest) 
Anfang des J a h r e s 1952 förder te das Baggerschiff bei 
Nagy té t ény einen Bronzehelm und ein Griffzungenschwert 
ans Tageslicht. Zwischen den beiden Gegenständen scheint 
kein Zusammenhang zu bestehen ; deshalb soll an dieser 
Ste l le nu r der H e l m besprochen werden. Die Le i tung der 
s taat l ichen Un te rnehmung überliess den Helm dem Magyar 
Nemzet i Múzeum (Ungarisches Nat ionalmuseum). 
Der Helm ist im grossen und ganzen halbkugelförmig 
(Abb. 2/a). An mehre r en Stellen is t er leicht beschädigt , 
was mi t dem Rollen im Wasser zusammenhängen mag . Über 
dem Rande befinden sich 25 Löcher , die nicht gleich gross 
sind und von innen nach aussen herausgeschlagen wurden. 
Die Entfernung zwischen ihnen wechsel t zwischen 1,5—2,6 
cm. Durchmesser der Löcher : 0,4—0,6 cm. Oben in der 
Mi t te überragt den kurzen massiven S t ab ein kugelförmiger 
Knau f . Dieser wird u n t e n mi t einer f a s t horizontalen, runden 
Scheibe, der auf d e m höchsten Teil des Helmes aufl iegt , 
abgeschlossen. Die Scheibe ist nicht angenietet . U n t e n , d. h . 
im Inneren des H e l m e s is t der kleine s tumpfe S tab durch-
gezogen und mi t einem unregelmässigen, viereckigen Blech-
s tück versehen (Abb. 2/b). Die Befest igung ist der der Schrau-
ben ähnlich, hier h a n d e l t sieh aber n ich t um eine Schrauben-
m u t t e r ; nach der Befest igung des kleinen Bleches wurde 
das Ende des Stäbchens etwas b re i tgehämmer t . 
Abb. 2. Nagyté tény . F l u s s b e t t der Donau 
K n a u f ein Ganzes bi ldet und nicht ein gesondertes S tück is t . 
Die A r t der Befest igung ist wie auf d e m Helm von Kiskőszeg. 
Durchmesser des R a n d e s : 2 2 , 3 x 2 0 , 7 cm, H ö h e : 16,5 
cm, Höhe der Kuge l : 3,5 cm, Durchmesser der Scheibe: 
4,8 cm, Durchmesser des Knaufes : 2,1 cm. 
Der Helm is t f leckig braun , ohne Pat ina . E r gehör t zu 
den best e rha l tenen ungarischen Helmen ; von einigen 
kleinen Ritzen abgesehen, ist er n i rgends beschädigt . 
Die He lme von Nagyté tény u n d Kiskőszeg hängen eng 
zusammen. Sie sind wesentlieh niedriger als die kegel- oder 
glockenförmigen. Die Helmknäufe sind massiv gegossen und 
sie sind nicht du rchbohr t , um einen Helmbusch aufzunehmen, 
wie dies bei den anderen aus U n g a r n s tammenden Helmen 
der Fa l l ist . 
14
 Auch in schweizer P f ah lbau t en kamen ähnliche 
Bronzegefässfragmente wie die von Ha jdúböszörmény zum 
Vorschein : H a l l s t a t t B. Ha l l s t a t t C-Funde fehlen in den 
P fah lbau ten . E. Vogt : Der Beginn der Ha l l s t a t t ze i t in 
der Schweiz. 40. J ah rbuch d. SGU. 1949/50. S. 224— 
225, Taf . X X V I , 3. — G. Merhardt : Studien ü b e r einige 
Gat tungen von Bronzegefässen. Fes tschr i f t RGZM, 1952. 
B d . I I , S. 5. 
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Der H e l m von Nagy té t ény m a g aus der Periode Ha l l -
s t a t t В s t a m m e n . Wann sie in die Donau fiel, i s t in E rmange -
lung von Bei funden nicht b e s t i m m b a r . 
Abh 3. Unbekannte r Fundor t , Ungarn 
Verzierter Helm unbekannten Fundortes (Abb. 3 ) 
J . H a m p e l beschrieb den He lm als «unbes t immbaren 
Gegenstand» und bildete ihn m i t dem B a n d nach oben 
ab.1 5 G. Merhard t reiht ihn in die Gruppe der Kappenhelme. 1 6 
E r ha t t e ursprüngl ich einen K n a u f , was bei diesem Typus 
selten is t . Aus den Publ ikat ionen ist nirgends k lar ersicht-
l ich, dass der H e l m sehr m a n g e l h a f t e rhal ten und ein Gross-
tei l daran moderne Ergänzung i s t . Dies geschah mi t dünnem 
Bronzeblech, worauf die Bruchs tücke des Originals mi t 
Nieten befest igt wurden. E s bl ieben lediglich zwei s ta rk 
beschädigte Stücke erhal ten : Teile der Ka lo t t e und des 
Randes . Die sich berührenden Stel len der beiden Teile sind 
anscheinend nicht erhal ten. An einer Stelle der Ka lo t t e 
kann man fests tel len, das der H e l m wahrscheinlich n icht 
aus zwei Teilen bes tand , sondern ursprüngl ich aus einem 
Bronzeblech getrieben wurde. Die Mit te der Ka lo t t e ist 
durchlocht : der He lm mag einen Knauf gehabt haben ; 
auch G. Merha rd t rekons t ru ie r t ihn in dieser Weise. Die 
Kalot te ist m i t einem fünfzackigen, aus fünf plast ischen 
Linien bes tehenden Stern verz ie r t . Un te r der Ka lo t t e war 
er wohl mi t f ü n f umlaufenden , übe r dem Rand ist er mi t drei , 
ebenfalls umlaufenden plas t ischen Linien verziert . Die von 
aussen nach innen herausgeschlagenen Löcher befinden sich 
in regelmässigen Abständen : 3 cm. Ih r Durchmesser be t r äg t 
3 m m , Höhe des rekons t ru ier ten Helmes : 14 cm, Durch-
messer des R a n d e s : 2 1 x 1 7 cm. Der geringe Umfang des 
Randes lässt ve rmu ten , dass der He lm durch die moderne 
Ergänzung ziemlich s ta rk eingeengt wurde. Die Original-
stücke sind schön l ichtgrün pa t in ie r t . 
Dieser H e l m is t einigermassen al leinstehend und auch 
u n t e r den von G. Merhard t veröffent l ich ten finden wir 
keine Analogie. Von ungar ischen Entsprechungen sei an 
den grossen Depo t fund von Bozsók (Kom. Baranya) hinge-
wiesen, der einige Blechstücke mi t ähnlicher Verzierung 
wie der un t e re Teil des Helmes e n t h ä l t . Aus den Blechstücken 
ist ihre ursprüngl iche Form n ich t feststel lbar.1 7 
15
 J. Hampel : A bronzkor emlékei Magyarhonban . 
Bd. I , Taf . L X V I , 5a—b. 
16
 30. Ber ich t d. R G K . S. 7, Abb . 1, 1 2 - 1 2 a und S. 9. 
17
 J. Hampel : a. a. O. Ta f . C, 23. 
18
 IF. Coblenz : Der Bronzegefässfund von Dresden— 
Dobri tz . Arbei t s - und Forschungsber ichte zur sächsischen 
Bodendenkmalpf lege , 1950/51. S. 1 3 5 - 1 7 4 , Taf . 1 8 - 3 8 . 
— G. Merhardt: Fes t schr i f t RGZM 1952. Bd . I I , S. 29. 
19
 I m F r ü h j a h r 1952 k a m in Opályi (Kom. Sza tmár ) 
A u s ungarischen Fundverbänden kennen wir keine ent-
sprechenden Analogien des Helmes und so is t seine zeit-
liche Einordnung, nu r vom ungarischen Material ausgehend, 
Abb . 4. Ha jdúböszörmény 
unmögl ich . Wir kennen bloss en t fe rn te re Analogien, una 
zwar die Gefässe des Depot fundes von Dresden—Dobri tz . 1 8 
Die Bronzegegenstände befanden sich in einem Tongefäss, 
der m i t einem nach oben gewendeten Siebgefäss bedeckt 
war . In dem Tongefäss selbst lagen sechzehn Bronzetassen 
und ein einhenkeliger Bronzeeimer. Sechs Tassen sind um 
den Omphalos in derselben A r t wie der ungarische Helm 
u n b e k a n n t e n Fundor tes mi t S t e rnmot iv verz ier t . Auf zwei 
Tassen sind die Sterne sechseckig, auf dreien siebeneckig 
und auf einem neuneckig ; auf den meis ten sind sie mi t 
vier plast ischen Linien gezeichnet. Der F u n d e n t h ä l t weiter 
noch m i t Per lenmuste r verzierte und auch unverz ier te Tassen. 
Analogien der le tz teren sind aus mehreren ungarischen 
Depo t funden b e k a n n t . W. Coblenz, der den F u n d veröffent-
l ichte, nenn t u n t e r den Analogien der mi t S ternmot iven 
verzier ten Tassen auch den eben besprochenen H e l m unbe-
kann t en Fundor tes . E r dat ier t den F u n d von D r e s d e n -
Dobri tz in die Periode H a l l s t a t t A (entwickelte Jungbronze-
zeit , n a c h Seger B). Auch bei uns sind Bronzegefässe aus 
ganz f r ü h e n Funden bekannt , 1 9 doch sind die meis ten noch 
unzulänglich veröffent l icht . Wir verfügen über ziemlich wenig 
H a l l s t a t t A-Funde, die gute Analogien zu dem Helm unbe-
k a n n t e n Fundor tes oder dem F u n d von Dresden—Dobri tz 
enthie l ten . Nach der Hal ls ta t tchronologie Ungarns , die sich 
in ers ter Reihe auf die süddeutsche Chronologie (nach P . Rein-
ecke) s t ü t z t , kann der Helm in die Periode H a l l s t a t t A ein-
gereiht werden. 
ein Bronzedepot zum Vorschein. Die Zusammense tzung des 
Fundes is t sehr in teressant . Die Bronzeäxte mi t Nackenscheibe 
sind in der Überzahl . Nach einst immiger Aussage der Arbeiter , 
die den F u n d entdeckten , lag er in einem Bronzegefäss. 
Dieses k a m nur in Bruchs tücken zum Vorschein und die 
Arbe i te r warfen es in die E r d e des Überschwemmungs-
dammes . Der F u n d ist jungbronzezeit l icl i u n d gehör t in die 
Reihe der Depot funde wie Felsőbalog (Kom. Gömör) , usw. 
Siehe H a m p e l , Bronzkor emlékei Magyarhonban . Ta f . XCIV. 
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G L O C K E N F Ö R M I G E H E L M E ( T Y P U S H A J D Ú B Ö S Z Ö R M É N Y ) 
Endrőd— Flussbett des Körös (Kom. Békés)20 
Den Helm beschrieb J . Hampel . «Oben ist ein He lm-
busch t räger befestigt, de r in einem m i t Linien verzierten 
runden Knopf endet u n d durchlocht i s t , u m den Helmbusch 
aufzunehmen.» Das Blech is t beim R a n d dicker (2—3 m m ) . 
Über dem Rand bef inden sich acht Löcher . H : 26,1 cm, 
Durchmesser des R a n d e s : 19x23 ,2 c m . Das Stück ist 
ziemlich beschädigt (Abb. 5, 1 ) . 
Hajdúböszörmény (Kom. Hajdú) 
Der berühmte F u n d k a m im J a h r e 1858 auf dem Gut 
Szent György von P . Esz te rházy zum Vorschein, als nach 
H a m p e l «zwei Bauern von Hajdúböszörmény» auf dem 
Maisacker arbeiteten. N o c h in demselben Jah re gelangten 
folgende Stücke in das M a g y a r Nemzeti Múzeum : ein grosser 
zweilienkeliger Bronzeeimer, zwei Bronzekessel , ein Bronze-
ist verziert) ; noch in demselben J a h r e schenkte der Chefarzt 
Álmos Losoncy ein Schwert , der angeblich ebenfalls aus 
diesem F u n d s t a m m t , und ein sehr schön verziertes Schwert 
mi t Schalenknauf gelangte aus der Sammlung Graffenried 
heim (Abb. 4), eine Bronzetasse, zwei Schwerter mi t Schalen-
in den Besitz des Magyar Nemzeti Múzeum. Einige Stücke 
des Fundes wurden im Reformierten Kollegium in Debrecen 
a u f b e w a h r t . Hampel bildete sechs Schwerter (verschiedene 
Sammlungen) , 2 1 vier Gefässe22 und den Helm ab. 2 3 Hampe l 
beschrieb noch drei Äxte mi t Nackenscheibe von H a j d ú -
böszörmény.2 4 Bei der Darste l lung der Fundums tände sind 
sie nicht e rwähn t . Sie gehören sicherlich n icht zu diesem Fund . 
Bis j e t z t konn te ich n icht entdecken, wo sie (Sammlung oder 
Museum) a u f b e w a h r t werden. 
Über dem Rande des Helmes sind elf Löcher. Der Streifen 
über dem R a n d , in dessen Mitte sich die Löcher befinden, 
ist heute noch anders gefärbt als die übrigen Teile des Helmes. 
Diese Farbe erhielt er von dem an dieser Stelle angenieteten 
Streifen. Wie dieser ausgesehen haben mag, können wir 
knauf und ein Griffzungenschwert . L a u t Aufzeichnungen des 
I n v e n t a r s fan dden F u n d «Ferenc H o r v á t h auf seinem Mais-
acker in Hajdúböszörmény ; er en twende te mehrere Stücke 
und einige befinden sich noch bei denen, die den Fund einge-
sand t haben». Nach H a m p e l lag der Bronzehelm zuobers t 
und die Hacke des B a u e r n stiess zuers t auf diesen Gegen-
s t and . «Seine Unte r suchung for tsetzend, f and er bald einen 
zweiten, daneben sechs grosse Bronzegefässe und da run t e r 
e twas t i e f e r . . . ungefähr dreissig bronzezeit l iche Schwerter , 
die in der schönsten O r d n u n g nebeneinander gereiht waren , 
und zwar so, dass die Spi tze des einen in diese, die des anderen 
in die andere Richtung gelegt war.» N a c h Graffenried en t -
hie l t der Fund u n g e f ä h r zwanzig Bronzeschwerter (Auf-
zeichnungen von J . H a m p e l ) . Ein Teil des Fundes gelangte 
in Pr ivatbesi tz . Einige S tücke , die angeblich zu diesem F u n d 
gehören, erwarb das M a g y a r Nemzeti Múzeum in den ach t -
ziger J a h r e n des vorigen J ah rhunde r t s : 1882 schenkte L. R a y 
ein Vollgr i ffschwert ; 1883 erwarb das Magyar Nemzet i 
Múzeum durch Tausch einen Bronzekessel von der refor-
mier ten Kirche in Ha jdúböszörmény (der Rand des Gefässes 
nach dem Helm von Csönge rekonstruieren. Oben a m Helm 
befindet sich «ein in einem runden Knopf endender Teil, 
der der Länge nach zylindrisch durchlocht ist , um den Helm-
busch aufzunehmen (?)» (Hampel ) . Un te r dem Knauf 
is t der H e l m mi t umlaufenden gepunzten Linien ver-
ziert . I I : 25,4 cm, innerer D u r c h m e s s e r : 2 3 , 8 x 2 0 , 6 cm, 
Dicke beim Rand : 3 m m , Durchmesser des Knaufes : 
3,7 cm. 
E s ist auffal lend, was Hampe l über die Fundums tände 
des He lmes schre ib t : « . . . es war ein Bronzehelm. Seine 
Untersuchungen for tsetzend, fand er bald einen zweiten». 
Dies kann nur so gedeute t werden, dass zu dem F u n d von 
Hajdúböszörmény zwei Helme gehör ten ; wie wir noch sehen 
werden, befanden sich auch im F u n d von Sáros zwei Helme. 
In dem grossen Depot fund der Höhle bei San Canziano 
(Prov. Trieste) , der wahrscheinlich n ich t einen gleichzeitig 
niedergelegten Fund dars te l l t , befanden sich drei Helmauf-
sätze gleicher Form. Diese letzteren sind sicher gleichzeitige 
Stücke. Die beiden Helme des Fundes von Kisköszeg wurden 
berei ts e rwähn t . Einige Funde en tha l t en zwei, sogar drei 
20
 Hampel: а. а. O. Bd . II, S. 2 6 - 2 7 und Bd. I , Ta f . 
X X X I I I , la—b. — . / . Hampel : An t iqu i t é s préhis tor iques 
de la Hongrie. Esz t e rgom, 1876, Taf . X I I , 2. 
21
 J. Hampel : a. a . O. Bd. I, Taf. X X , 2, 9 ; Taf. X X I I I , 
1, 4, 5 ; Taf. X X I V , 3, 5. 
22
 J. Hampel : a . a . O. Taf . LXIV, 1 ; Taf . LXV, 1, 3, 4. 
23
 J. Hampel : a. a . O. Taf, X X X I I I , 2. - Der H e l m is t 
ö f te rs abgebildet : ,J. Hampel : Ant iqu i tés de la Hongrie 
préhis tor ique. Taf. XI I , 1. In dieser Arbei t bildet J . Hampel 
ach t Schwerter des Fundes von Ha jdúböszörmény ab : 
Taf . X I , 3 - 8 ; Taf . X I I , 5,7. 
24
 J. Hampel : A bronzkor emlékei Magyarhonban, 
Bd. I I , S. 4 7 - 4 8 , 
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Helme. Eine zufriedenstellende Erk lä rung dieser Erscheinung 
können wir heu te noch nicht gehen.2 5 
Sáros (Kom. Nagyküküllő) 
Die hier gefundenen zwei He lme wurden in der Fach-
l i t e ra tu r ö f t e r s besprochen. Von den Beglci t funden ist ein 
Teil verschollen. Leider sind die anderen erhal tenen Gegen-
s tände n ich t eingehender beschrieben. Der Depo t fund wurde 
noch Anfang des vorigen J a h r h u n d e r t s gefunden. Nach Gooss 
und Hampel 2 6 kamen im Wald neben dem Dorf zweimal 
Helme, die von Zigeunern ausgegraben wurden, zum Vor-
schein. In beiden Fäl len lagen die Gegenstände in den Helmen. 
Der eine H e l m mi t zwei Lanzen, einem Keulenkopf und 
Sicheln e rwarb Ackner und später gelangte der F u n d in 
das Museum von Nagyszeben. Der andere H e l m , der 30 
Äxte en th ie l t , befand sich in einer Sammlung in Hannover 
und gilt sei ther als verschollen. Ube r den F u n d besitzen 
wir einige Aufzeichnungen von Graffenr ied. Im Museum von 
Nagyszeben werden noch weitere von hier s t ammende Funde 
au fbewahr t . 
Der ä l tes te Bericht über den F u n d s t a m m t aus dem 
J a h r e 1833. Die F u n d u m s t ä n d e sind heute k a u m m e h r mit 
Gewissheit zu rekonstruieren. Es ist möglich, dass die beiden 
He lme neben einander in geringen Abständen in der Erde 
lagen. Dass zu dem einen Helm Sicheln, ein Keulenkopf 
und Lanzenspi tzen, zu dem anderen Äxte gehörten und nur 
diese Gegenstände die Beglei tfunde des einen und des anderen 
Helmes waren , kann heute kaum als nachgewiesen gelten. 
Die Ta t sache verdient immerhin Beachtung, dass auch 
hier zwei Bronzehclme gefunden wurden . G. Merha rd t bildet 
einen aus «Norddeutschland» s t ammenden glockenförmigen 
Helm ab, der einen guten ungarischen Typus repräsent ie r t 2 ' 
und der vielleicht mi t dem einen verlorenen He lm von Sáros 
identisch is t . Nach Aufzeichnungen ungarischer Fachleute 
des vorigen J a h r h u n d e r t s soll der He lm in einer Pr iva t -
sammlung gewesen sein, und der aus «Norddeutschland» 
s tammende He lm wurde als ein Stück der Zschille-Sammlung 
bekann t . Freil ich muss man die Frage stellen, ob die beiden 
identisch sind, was n icht ausgeschlossen ist , weil die beiden 
Helme gleiche Typen darstel len. Beide sind glockenförmig 
(Abb. 5, 2, 3) und haben einen kugelförmigen K n a u f , deren 
unterer le icht kegelförmiger Teil auf dem Helmschei te l auf-
liegt. Über dem Rand sind sie in der üblichen Weise durcli-
locht . Von den Helmen v o n Endröd und Hajdúböszörmény 
unterscheiden sie sich d u r c h die etwas gedrungenere Form. 
Szenterzsébet (Kom. Szeben) 
Im J a h r e 1870 fand M. Zank in der F u r c h e seines Ackers 
einen grossen Depot fund. Das Gesamtgewicht des Fundes 
bet rug 8 q, davon waren ungefähr 6 q rohe Metal lklumpen 
und 2 q bearbei te tes Meta l l , darunter auch sehr viele Bruch-
stücke, beziehungsweise zum Umschmelzen bes t immte Gegen-
stände. Der Finder wollte den Fund bei einem Kupfergiesser 
in Nagyszeben verkaufen . Einige begeis ter te Amateur-
Archäologen nahmen In teresse an dem F u n d , doch konnten 
sie ihn n ich t r e t t en ; Gegenstände des F u n d e s befinden sich 
in verschiedenen Museen : Bruckenthal -Museum, Magyar 
Nemzeti Múzeum, Wien, Segesvár, Zürich usw.2 8 Hampel 
beschrieb den Fund ziemlich genau. Die Sicheln siebenbürgi-
scher Fo rm m i t hakenförmigem Ende sind in grosser Anzahl 
ver t re ten . «Un te r den Sicheln gibt es mehre re Stücke, die 
noch ganz roh sind, wie sie eben aus der Gussform herausge-
nommen wurden und folglich waren sie auch noch nicht in 
Gebrauch.»2 9 Zum Fund gehören noch einige Messerfrag-
mente , Bruchs tücke von Ä x t e n , Bronzegefässen und schön 
verzierten Gürte ln . Er w a r a rm an Schmuckgegenständen 
«mit A u s n a h m e der in schöner Anzahl ve r t r e t enen Ringe». 
Hampe l e rwähnt noch einen innen «hohlen , kegelstumpf-
förmigen» Gegenstand. Durchmesser der Basis : 35 m m . 
«Die äussere Fläche ist u n t e n und über der Mit te mit ein-
fachem roh ausgearbei te tem Muster verz ier t , das auf dem 
oberen Teil aus zwei horizontalen, umlaufenden Linien 
bes teht , zwischen denen halbkreisförmige Löcher zu sehen 
sind. . . . E s h a t den Anschein , dass er a ls Helmschmuck 
diente, der in seinem hohlen inneren Teil als zweiten Schmuck 
auch Federn aufnehmen konnte.» 3 0Dic Abbi ldung des Stückes 
kenne ich n i ch t . Nach der Beschreibung H a m p e l s kann m a n 
einen ähnl ichen Helmaufsa tz vermuten wie die der Helme 
von Lucski und Csönge. D e r Fund von Szenterzsébet ist 
ein Giessereifund. Die Fundzusammenhänge sagen in diesem 
Fa l l wenig, da ausser den v o n den Gussnähten noch n i ch t 
befrei ten Sichcln die anderen Gegenstände z u m Einschmelzen 
bes t immt waren . Auch die grosse Menge des Rohmater ia ls 
deute t auf einen Giessereifund. Das Bruchs tück des Tlclm-
aufsatzes m a g ebenfalls zum Einschmelzen bes t immt gewesen 
sein.3 1 
K E G E L F Ö R M I G E H E L M E 
G. Merhard t unterscheidet in seiner oft z i t ier ten Arbei t 
die glockenförmigen und die kegelförmigen H e l m e nicht. 
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 P. Jacobsthal: E a r l y Celtic A r t . Oxford, 1944. S. 106 
e rwähnt verschiedene keltische F u n d e , die zwei gleiche 
Gefässe en tha l t en . In dem Fürs t engrab von Klein-Aspergle 
waren zwei Tr inkhörner aus Gold (S. I I I ) : « . . . t h e dead 
Gaul was believed to dr ink with a companion, hence so m a n y 
double sets of p la te in the graves». — Auch in ungarischen 
hal ls ta t tze i t l ichen Hügelgräbern sind zwei, sogar drei gleich 
grosse Gefässe gefunden worden, ihre Masse übersteigen 
aber bei wei tem die Grösse der Becher oder Tr inkhörner . 
In einem Grab am Sághegy lagen drei gleich grosse Urnen : 
A É 78 (1951), Taf . X X I I I , 1. - In dem Tumulus bei Mesteri 
wurden verschiedene Gefässe paarweise aufgefunden : A É 78 
(1951), Taf . X X V ; Taf . X X V I , 1, с ; Taf . X X V I I , l a , с, 
— 2a, с. Wol len wir auch die Paa re von Gefässbeigaben, 
oder selbst die Anwesenheit von mehreren gleichen Stücken 
in Gräbern , in ähnl icher Weise deu ten wie J a c o b s t h a l das 
paarweise Vorkommen kelt ischer Gefässe, so können wir das 
paarweise Auf t r e t en von Helmen nicht ebenso erklären : 
es mag sich in diesem le tz teren Fa l l um den Besitz von 
Vater und Sohn oder Mitregenten hande ln . 
26
 K. Gooss : Chronik der archäologischen Funde Sieben-
bürgens. 1876. S. 50. — J. Hampel : Trouvail les de l 'âge de 
bronze en Hongrie . Budapes t , 1886. S. 96. Siehe an dieser 
Stelle die Hinweise auf die ältere L i t e ra tu r ! 
27
 30. Ber ich t d. R G K . S. 8, Abb. 2, 7, 9. 
28
 J. Hampel : A bronzkor emlékei Magyarhonban . Bd. I I , 
S. 143 — 155. Siehe hier die äl tere L i t e r a tu r ! 
29
 A É 111(1870), S. 270. 
Da aber beide Typen verschiedene He lmauf sä t ze besitzen, 
sollen sie hier gesondert beschrieben werden. 
30
 J. Hampel: а. а. O. Bd . II , S. 152 — 153. 
3 1
 In dem grossen F u n d von I spánlaka, der mit dem von 
Szenterzsébet verwandt i s t , befindet sich das Bruchstück 
eines dicken Bronzebleches m i t zwei Löchern am Rand . 
Der Rand des heute f l a c h e n Fragmentes is t bogenförmig. 
Es mag k a u m das Bruchs tück eines Gefässrandes sein, 
sondern s t a m m t wahrscheinlich vom R a n d eines Helmes. 
Der Fund is t in so vielen Sammlungen ze r s t r eu t , dass er 
kaum mehr zusammens te l lbar ist und so können wir auch 
dieses Bruchs tück nur m i t Vorbehal t als F ragment eines 
Helmes bezeichnen. Das Bruchs tück wird im Magyar Nemzeti 
Múzeum a u f b e w a h r t . - In dem von F. Tompa teilweise 
abgebildeten Fund von Jászkara jenő (24./25. Bericht d. 
R G K . S. 108, Taf. 52) bef inde t sich ein Blechstück mi t 
gebogenem R a n d . Neben d e m Rand sind v ier f lache Nieten, 
die auf der anderen Seite herauss tehen, wie auf dem Helm 
von Csönge. Daraus k a n n m a n schliessen, dass die Nieten 
innen noch ein Fu t t e r aus Leder oder anderem Material 
hielten. Das Blechstück ist dicker als die Gefässfragmente 
desselben Fundes , und m a n kann mit Wahrscheinl ichkei t 
annehmen, dass es das Bruchs tück eines H e l m e s sei. Ähnliche 
Nieten an He lmen beschreibt auch G. Merha rd t : 30. Bericht 
d. RGK. S. 7 u n d 9. Der F u n d von Jászkara jenő bestand nach 
Aussage der Finder ursprüngl ich aus 227 Stücken. In das 
Magyar Nemze t i Múzeum gelangten 169 Stücke ; ein 
bedeuten der Teil des D e p o t f u n d e s ist verschol len und so 
bes teht n i ch t mehr die Möglichkeit, das Blechstück zu 
rekons t ru ieren . 
•fe. 
о 
Abb. 6. Goldblechstreifen von Csepin (Länge von Nr . 1 : 46 cm. Länge von Nr . 2a—b : 51 cin) 
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Keresztête (Kom. Abaûj) 
Ende der dreissiger J a h r e fand der Bauer I . Béres auf 
seinem Acker den Bronzefund, zu dem auch ein Helm gehörte . 
E r wurde vom Magyar Nemzet i Múzeum erworben. G. Mer-
h a r d t e rwähnt den Helm in seiner Arbei t . Der kegelförmige 
Helm mi t leicht gewölbter Wandung is t überaus mange lhaf t 
erhal ten. Der Helmaufsa tz feh l t , wenn er übe rhaup t einen 
besessen h a t . Über dem Rand befinden sich die Löcher in 
5 — 6 cm Abständen. Der Rand ist vorne und h in ten bogen-
förmig ausgeschnit ten. Höhe des Bruchstückes : 16,5 cm 
(Abb. 7, 7). Die anderen Gegenstände des Fundes sind die 
folgenden : Bruchstück einer Bronzescheibe m i t gewölbter 
Mit te . Der Rand ist mi t dreifacher Pcrlenlinie verziert . 
Ursprünglich war er gegenständig durchlocht ; das eine 
Loch ist ausgebrochen. Das andere Loch durchbr ich t den 
mit t leren Perlenkreis. Von dem inneren Kreis laufen an vier 
Stellen gegen die Mitte Perlenlinien und daneben geschwun-
gene, die gegen das Ende doppel t sind. D m : 11,5 cm (Abb. 
7, 1) . Lanzenspitzen, deren oberen Tül lente i l vom unteren 
Flügelansatz an aufwär ts s t rebende Leisten zieren. L : 16,8, 
14,2, 10, 9,3, 9,7 cm (Abb. 7, 2-6). Bronzekessel mi t einge-
zogenem R a n d und Omphalos am Boden. Am Rand ist die 
eine dreieckige Henkela t tasche e rha l t en . Diese wurde mit 
zwei f lachköpfigen Nieten an die Gefässwand befest igt . 
Auf der anderen Seite sind nur die zwei Nietlöcher ersichtl ich. 
H : 9,5 cm, Mw : 19 cm, Dm des Bodens : 3 cm (Abb. 
7,9 a). Auch der aus dickem Bronzedraht hergestel l te Henkel 
ist erhal ten. Die Enden sind beschädigt (Abb. 7,9 b). Kleines 
doppelkonisches Gefäss aus Bronzeblech, der Rand lade t fast 
waagrecht aus. Der Bandhenkel is t beschädigt . Übe r und 
un te r dem Bauchumbruch ist es mi t umlaufenden Perlen-
linien verziert . H : 9 cm, Mw : 7,1, B d m : 3,7 cm (Abb. 
7, 8). Drei Bronzearmbänder mi t r u n d e m Querschni t t . Ihre 
sich verengenden Enden berühren e inander . Zwischen vier 
quer gestrichelten Streifen sind drei Vierecke mi t gestr ichelten 
Dreiecken ausgefül l t . Dm : 8,9, 8,8, 8,5 cm (Abb. 8, 1—3). 
Bronzearmband mit rundem Querschni t t . An einigen Stellen 
sind die Gussnähte oberflächlich abgeschliffen. Seine Ver-
zierung bes teh t aus gestr ichel ten Streifen. Dm : 7,5 cm 
(Abb. 8, 6). Bronzearmband mi t sich f a s t be rührenden , ver-
dünn ten Enden und viereckigem Querschni t t . Dm : 7,9 cm 
(Abb. 8, 15). Elf geschlossene Ringe. Die eine H ä l f t e ist 
e twas dicker. Ih r Querschni t t ist im grossen und ganzen 
viereckig oder oval. Die Gussnähte sind oberf lächl ich abge-
schliffen. D m : 7 , 9 - 8 , 7 cm (Abb. 8, 4, 5, 7-14, 16). 
Lucky (Slowakei) 
Wir kennen nur drei Gegenstände des Fundes , und es 
ist auffal lend, dass er ähnliche Gefässe en thä l t wie der grosse 
F u n d von Hajdúböszörmény : Bronzekessel mi t Kreuz-
a t taschen, grosser, zweihenkeliger E imer . 3 2 
Der grosse Eimer is t beschädigt (Abb. 9, 2). Die Ver-
zierung der Schulter s t eh t der des E imers von Hajdúböször -
mény am nächs ten , wenn sie auch n ich t völlig gleich s ind . 3 3 
Der Kessel is t etwas höher wie die anderen bekann ten Stücke 
( Abb. 9, 3). Der Rand ist verzier t . Auch der F u n d von H a j d ú -
böszörmény en thä l t zwei Kessel mi t verzier ten R ä n d e r n . 3 4 
Der H e l m von Lucky ist kegelförmig mi t leicht gewölbter 
Wandung . Der Aufsatz h a t die F o r m einer Spule und ist 
in der Mit te senkrecht durchlocht ; er war ursprüngl ich mi t 
einem Helmbusch versehen I L : 21,5 cm, Umfang des u n t e r e n 
Randes : 65 cm. An der Oberf läche h a f t e t Eisenrost (Abb. 
9, 1). 
Im Karpa thenbecken ist bis j e t z t nu r dieser He lm mi t 
spulenförmigem Helmaufsa tz bekann t . Möglicherweise kann 
der Helm von Keresztête in ähnl icher Weise rekons t ru ie r t 
werden. Der He lmaufsa tz des zu beschreibenden Stückes von 
Csönge ist dem des He lmes von Lucky ähnl ich, was die 
Form anbelangt , s teht er dem des Fundes von Hajdúböször -
mény näher . G. Merliardt bi ldet zwei ähnliche He lme ab . 
32
 J. Petrikovich : Bronzovy ná lez v Liptove. Sbornik 
(Turciansky Sv. Mart in) , X V (1910). S. 3 0 - 3 4 , Abb . 1 - 3 . 
33
 J. Hampel : a. a. 0 . Taf . L X V . 3, 
Oranienburg (Kr . Nieder-Barnim) und Beitsch (Niederlau-
sitz).35 E s sind also n u r drei solche Helme b e k a n n t , vier, 
wenn wir auch den H e l m von Csönge hier einreihen. 
Csönge (Kom. Vas) 
Der He lm kam aus einem grossen hal ls ta t tzei t l ichen 
Hügelgrab zum Vorschein. Dieses wurde zwischen den zwei 
Weltkriegen von einem Amateur-Archäologen, namens Weber, 
ausgegraben. Die Funde befanden sich in der Sammlung 
J . Lázár , die nach dem zweiten Weltkrieg vom Magyar 
Nemzeti Múzeum erworben wurde. Dies is t der einzige 
ungarische He lm, der in einem Grab gefunden wurde und 
über dessen F u n d u m s t ä n d e und Beglei t funde wir auch 
Näheres wissen.3 6 Auf diese A r t ist die ganze Ausrüs tung des 
Besitzers rekons t ru ierbar . 
Der H e l m ist glockenförmig (Abb. 10), nu r etwas 
gedrungener wie die Helme von Ha jdúböszörmény ,Endröd und 
Sáros. Ü b e r dem Rand ist ein 1,6 ein brei tes Eisenblech-
streifen m i t kegelförmigen Nieten befestigt . Die obere Seite 
des Eisenblechs ist sägeart ig gezahnt . Der Durchmesser der 
in 3,5 — 5,2 cm Abständen befindlichen Bronzemeten bet rägt 
1,2 cm. Das Eisenblech is t an einigen Stellen e twas breiter . 
Die an der Innenseite k a u m f lachgehämmer ten Nieten stehen 
heraus , woraus man schliessen kann, dass sie n ich t nur den 
Eisenstreifen an der Aussenseite, sondern zugleich auch das 
Fu t t e r zusammenhie l ten . Über die Kalo t te is t ein gewölbtes 
Eisenblech gelegt, dessen Rand gezahnt is t . E s wurde mi t 
acht ähnl ichen kegelförmigen Bronzenieteil an den Helm 
befest igt wie der Streifen des Randes. Die Mit te des Kalot ten-
deckels is t mi t einem Perlenkreis verziert . Aus der Mitte 
oben r ag t ein kurzer Bronzezylinder mi t geschwollenem Rand 
empor. Die Seite ist beschädigt . Der un te re Teil des Zylinders 
ve rb re i t e r t sich ein wenig nach un ten und wird von dem 
inneren R a n d des Eisenbleches bedeckt . Wie dieser Helm-
aufsatz u n d das gewölbte Eisenblech zusammen befestigt 
sind, is t n ich t s ichtbar. Der Erha l tungszus tand des Helmes 
ist sehr schlecht und grössere Teile muss ten e rgänzt werden. 
Die Untersuchung dieses technischen Detai ls würde nur die 
weitere Beschädigung dieses überaus in teressanten Helmes 
nach sich ziehen. Die Eisenteile des Helmes sind ebenfalls 
s ta rk beschädigt . Übe raus aufschlussreich sind noch die 
verschiedenen, am Helm sichtbaren, mi t te ls Nie ten befestigten 
Flecken. Auf der einen Seite ist beim Rand ein bre i ter Streifen 
so gef l ickt , dass die Nietköpfe an der Aussenseite f lachge-
b ä m m e r t wurden, während sie an der Innensei te etwas aus 
der W a n d herausstehen. Diesem Teil schliesst sich an der 
Seite ein grösserer halbkreisförmiger, in ähnl icher Weise 
befest igter Fleck aus Bronzeblech an. An der gegenständigen 
Seite is t ein schmaler Streifen, der vom R a n d ausgeht , zu 
beobachten . Anscheinend war der Helm beschädigt , so dass 
seine R e p a r a t u r du rchge führ t werden muss te . Dies ist an 
der äusseren Oberfläche kaum sichtbar , wohl aber innen, 
da die Nie ten an der Innenf läche nur e twas f l a chgehämmer t 
wurden. II : 20 cm, Dm des un te ren Randes : 2 7 , 5 x 2 2 cm, 
Dm des Helmaufsa tzes : 2,2 cm. 
Bere i t s beim He lm von Ha jdúböszörmény haben wir 
darauf hingewiesen, dass die Farbe des Randes von der 
der übr igen Oberfläche abweicht . Aber an diesem Stück 
sind keine Eisenrostspuren fests te l lbar . Die Wahrscheinlich-
keit is t gross, dass der Rands t re i fen an dein H e l m von Ha jdú -
böszörmény aus einem anderen Material b e s t a n d , vielleicht 
aus Leder . Nur an dem H e l m von Csönge sind die Nieten 
und der d a m i t befest igte äussere Streifen e rha l t en . Einen 
ähnlichen spulenförmigen Helmaufsa tz besitzt der Helm von 
Lucski, an dessen Oberf läche nach der Beschreibung eben-
falls Eisenrostspuren fes ts te l lbar sind. 
Ausser einer grossen Anzahl von Gefässbeigaben befanden 
sich iin T u m u l u s von Csönge noch vier lange Eisenlanzen, 
s tark ve r ros te t e Eisent rensen - Teile von drei oder vier 
Trensen — und zwei grössere, runde Eisenscheiben mi t 
gewölbter Mit te . 
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 J. Hampel : а. а. O. Taf . LXIV, 1 ; Ta f . LXV, 4. 
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 3 0. Bericht d. R G K . S. 8, Abb. 2, 4, 6. 
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 D e n Fund wird J e n ő Lázár veröf fen t l ichen 
Abb. 8. Depotfund von Keresztéte 
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N E U E R E HALLSTATTZEITLICHE H E L M F U N D E AUS U N G A R N 4 5 
Abb . 10. Csönge 
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DIE Z E I T S T E L L U N G D E R G L O C K E N F Ö R M I G E N UND K E G E L F Ö R M I G E N H E L M E 
Die Helme von Hajdúböszörmény und Lucky 
kamen mit ähnlichen Gefässen zum Vorschein. 
Die kegelförmigen, wie der von Keresztéte, der 
vielleicht mit einem spulenförmigen Aufsatz zu 
rekonstruieren ist, scheinen einen älteren Typus 
zu repräsentieren als die glockenförmigen mit 
einem kugelförmigen, durchbohr ten Knauf . Der 
spulenförmige Helmaufsatz des Stückes von Csönge 
m a g auf zeitlich nahestehende Tradi t ionen zurück-
reichen, ein Beweis, dass sich diese Form lange 
hielt , wenigstens schliesst sich der Helm von Csönge 
denen von Lucky und Hajdúböszörmény an. 
G. Merhardt h a t die Frage der Zeitstellung ein-
gehend erörtert.3 7 Nach ihm gehört der F u n d von 
Szenterzsébet in den älteren Horizont der ungari-
schen Depotfunde, s t ammt also aus der äl teren 
Urnenfelderstufe ; nach P. Reinecke Periode Hall-
s t a t t A. Hajdúböszörmény und Lucky s t ammen 
aus der jüngeren Urnenfelderperiode, beziehungs-
weise der italischen Vorvillanova-Periode. 
Die Datierung des Fundes von Szenterzsébet 
ist n icht in ein verhältnismässig einfaches Schema, 
das f ü r die ungarischen Depo t funde von Holste 
ausgearbeitet wurde, hineinzuzwängen. In Nord-
siebenbürgen, in den Komi ta ten Szabolcs und H a j d ú 
u n d auch den angrenzenden Gebieten ist eine grosse 
Gruppe von Depotfunden,deren verschiedene Zusam-
menhänge noch nicht klar herausgearbeitet sind. 
Die Mehrzahl der rumänischen Forscher dat ier t 
die Funde in die Periode Hal ls ta t t A nach dem süd-
deutschen Chronologiesystem von P. Reinecke.3 8 
Man kann zwei Gruppen dieser F u n d e unterschei-
den : eine ältere und eine jüngere, wenigstens ha t 
es den Anschein, dass es sich nicht um gleichzeitige 
Funde handelt . In der älteren Fundgruppe t re ten 
noch keine Urnenfeldertypen auf ; die Äxte mit 
Stachelscheibe, die Beile mit hoher Tüllenspitze, 
die Knopfsicheln und in einzelnen Fällen die 
Hakensicheln sind die charakteristischen Typen 
dieser Gruppe. Ovale Armbänder mi t offenen Enden 
und rundem Querschnit t , Nadeln mi t kleinen War-
zen am Hals, verschiedene Bronzescheiben usw. 
sind die typischen Schmuckstücke. In die jüngere 
Gruppe dieser Depot funde sind jene einzureihen, 
die ausser dem typischen, eben j e t z t aufgezählten 
37
 3 0. Bericht d. R G K . S. 13. — G. Merhardt: Fest-
schri f t RGZM. Bd. I I , S. 3 - 1 5 . 
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 D. Popescu : Bronzehor t ( ?) von Sieu (Maramures) . 
Dacia V I I - V I I I (1941). S. 1 4 5 - 1 4 6 . - V. Dumitrescu: 
Le dépôt de la fin de l ' âge du bronze, découver t à Tau ten i . 
Dacia , V—VI (1938). S. 225—234 (« immédia tement après 
Inven ta r auch verschiedene Gegenstände en tha l ten , 
die auf Zusammenhänge mi t der Urnenfelderkul tur 
hindeuten, beziehungsweise mit der östlichen Expan-
sion der Urnenfe lderkul tur im Zusammenhang ste-
hen. Diese historischen Ereignisse können sich in 
Siebenbürgen k a u m vor dem Ende der Bronzezeit-
s tufe IV, beziehungsweise Anfang der Periode Hall-
s t a t t A abgespielt haben. Die von chronologischem 
S tandpunk t zwei überaus wichtigen Depo t funde 
von Dunapentele—Kosziderpadlás 3 9 s t ammen aus 
der Zeit der Verwüstung dieser grossen Siedlung. 
Wenn wir nun die Depot funde von Kosziderpadlás 
und die ältere Gruppe der hier beschriebenen Depot-
funde vergleichen,40 kann die typologische Konti-
nui tä t gewisser Typen, aber auch der zeitliche 
Unterschied klar herausgeschält werden. Die kurz 
erwähnte siebenbürgische Depot fundgruppe kann 
spätestens in die Anfangszeit der Periode Hall-
s t a t t A dat ier t werden. N u n ist diese Gruppe mit 
jenem Fundhor izont , zu der auch Szenterzsébet 
gehört, nicht gleichzeitig ; dieser Fund ist noch 
jünger als die jüngere Gruppe der erwähnten Depot-
funde . In den Depot funden vom Typus Szent-
erzsébet kommen Äxte mi t Stachelscheibe nicht 
mehr vor ; die Sicheln mi t Hakenenden gehören 
zu den dominierenden Typen . Diese charakteris-
tische südosteuropäische Form hielt sich lange. 
Wenn auch einige alte Typen noch in dem Fund 
von Szenterzsébet auf tauchen, ist dies bei einem 
Giessereifund keineswegs überraschend, da er doch 
vorwiegend aus zum Einschmelzen bes t immten 
Bruchmater ia l bestand. Es sei aber ausdrücklich 
daraufh ingewiesen , dass der Habi tus dieses Fundes 
von der der anderen Gruppe grundlegend abweicht 
und hier ein grosser Wechsel in den Typen der 
Werkzeuge, Waffen und Schmuckgegenstände fest-
stellbar ist. Die Dat ierung wird durch einige 
Schmuckstücke, die sich im Magyar Nemzet i 
Múzeum befinden, erleichtert, es sei z. B. an das 
Bruchstück eines blat t förmigen Anhängers hinge-
wiesen. Ähnliche Klapperbleche treffen wir auf der 
Posamenteriefibel von Medvedz 4 1 oder auf der Fibel 
von Marosfelfalu.4 2 Ein Armband , innen hohl und 
mit fächerar t igen Enden, ein seltener Typus in 
Ungarn , gehört nach E . Vogt in der Schweiz zu 
l ' an 1000 av. J . -Chr . E selon Childe»), 
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 Die F u n d e sind unverö f fen t l i ch t . 
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 A. Mozsolics : Die Ausgrabungen in Tószeg im Jah re 
1948. Acta Arch . Hung. I I (1952), S. 6 3 - 6 4 . 
41
 J . Hampel : a. a. О. T a f . X L . 
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 Dacia, 1924. S. 3 5 9 - 3 6 2 , Abb . 3. 
X 
A b b . 11. Székesfehérvár (?) 
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den Lei t formen der Periode Hal l s ta t t В . 4 3 Das 
Bruchs tück von Szenterzsébet is t unverzier t und 
eben das seltene A u f t a u c h e n solcher E x e m p l a r e 
in U n g a r n lässt auf Impor t schliessen. E s stellt 
einen T y p u s dar, der bei uns in Ha l l s t a t t A-Funden 
unbekann t zu sein scheint . 
Den so a l ter tümlichen Eindruck gewinnen wir 
von dem Depot fund von Szenterzsébet du rch die 
vielen a l ten , zum Wiedereinschmelzen bes t immten 
Bruchs tücken . Neben diesen t auchen aber verein-
zelt schon Stücke auf , die auf die Periode Hall-
s ta t t В schliessen lassen. Neben den Hakensicheln 
sind in grosser Anzahl Sicheln westl ichen Typus 
ver t re ten , die doch besagen, dass sie schon eine 
geraume Zeit in Gebrauch waren, bevor sie in 
solchen Mengen und so vielen Var ianten gesammel t 
werden konnten . All dies deute t darauf h in , dass 
die s iebenbürgischen F u n d e nicht in ein verhäl tnis-
mässig einfaches Schema, wie äl terer und jüngerer 
Horizont , e inzuordnen sind, u n d es noch einer 
besseren Durcharbe i tung des Materials bedarf , 
bevor m a n von der chronologischen Stel lung und 
dem historischen Hin te rg rund der verschiedenen 
Gruppen einiges mi t grösserer Bes t immthe i t sagen 
kann. Der Fund von Szenterzsébet mag aus der 
Übergangszei t H a l l s t a t t А—В s tammen. 
Der F u n d von Ha jdúböszö rmény wird allge-
mein in die Periode Ha l l s t a t t В dat ier t . E r schliesst 
sich eng an den ha l ls tä t t i schen Kreis an, u n d diese 
Erzeugnisse haben auch sonst weiter westl ich von 
Ungarn einen ziemlichen Wiederhall gehab t . 4 4 
Die Aufzählung der Analogien könn te endlos 
for tgesetzt werden, was schon deshalb überflüssig 
erscheint, weil über die Dat ierung des F u n d e s die 
Meinungen übereinst immen. Diese Zeitstel lung kann 
auch auf die Funde von Sáros und E n d r ő d über-
tragen werden und auch auf den Fund von Lucky, 
43
 E. Vogt : Der Zierst i l der spä ten Pfah lbaubronzen . 
Zeitschrif t f. Schweizerische Arch. u. Kunstgeschichte , 
4 (1942). S. 201, Taf. 79, 2 3 - 2 5 ; Taf . 80, 1—3 usw. 
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 G. Merhardt: Fes t sch r i f t RGZM. Bd. I I , S. 3 - 1 5 . 
— Der F u n d von Ha jdúböszörmény is t t reffend m i t einem 
charakter is t ischen F u n d der Periode H a l l s t a t t B , San Can-
ziano, zu parallel isieren, dessen verschiedene Analogien auch 
von Transdanubien b e k a n n t sind : J. Szombathy : Al ter-
t ums funde aus Höhlen bei St . Kanzian im Österreichischen 
Küs ten lande . Mitt . d. P r ä h . Kommission d. Kais . Akademie 
d e r Wiss. Wien, 1913. S. 127 — 190, Abb . 7 2 - 7 7 s te l len schöne 
Schwertscheiden dar ; ähnl iche sind vom Sághegy bekannt 
(A. Mozsolics : Der Go ld fund von Velem-Szentvid. Basel, 
1950. S. 2 6 - 2 8 ) ; A b b . 1 6 1 - 1 6 6 : Bruchs tücke von ähn-
lichen Bronzekesseln wie die des Fundes von Hajdúböször -
mény ; Abb . 94—95 s t e l l en Helmaufsä tze da r . Bezüglich 
der Da t i e rung des F u n d e s s. E. Vogt : 40. J a h r b u c h d . SGU. 
S. 215 u n d G. Merhardt : Donauländische Beziehungen der 
früheisenzeit l ichen K u l t u r e n Mittel i tal icns. Bonner J a h r -
bücher, Bd . 147, S. 4. 
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 P. Reinecke : Bronzegefässe aus ha l l s ta t tze i t l ichen 
der gemeinsame T y p e n mit dem F u n d von H a j d ú -
böszörmény en thä l t . 
Ähnliche kleine Tassen, wie das doppelkonische 
Gefäss mit fas t waagrech t aus ladendem R a n d von 
Keresz té te k o m m e n noch in der Periode H a l l s t a t t 
С (nach der süddeu t schen Chronologie) vor .4 5 
Die übrigen Gegens tände des Fundes sind al ter-
tüml iche Typen, auch der Kessel mi t dreieckigen 
Henke la t taschen . Die Armbände r und ihre Ver-
zierungen stehen mi t f rühhal l s ta t tze i t l ichen F o r m e n 
im Zusammenhang . Die Lanzen- und Speerspitzen 
sind denen der D e p o t f u n d g r u p p e von Opályi ähn-
lich, sind also sehr alte Formen. Nach den übr igen 
F u n d e n gehört also der Helm von Kereszté te zu 
den ältesten. Auch das kleine Henkelgefäss m i t 
seiner a l ter tümlichen Form weicht von denen, die 
G. Merhardt beschr ieben ha t , ab und ist eines de r 
ä l tes ten Stücke dieser Ar t . Dasselbe ist auch v o n 
dem Bronzekessel zu sagen, der als ein Vorgänger 
der Hal l s ta t t B-Kessel gelten k a n n . Der F u n d k a n n 
in die Periode H a l l s t a t t A da t i e r t werden, möglicher-
weise in die Übergangszei t H a l l s t a t t А—В. E r 
s t a m m t aus einer Zeit, da besonders in Ober-
ungarn Depo t funde auf t re ten , in denen neben alter-
tümlichen Gegens tänden berei ts Bronzen vorkom-
men, die einigermassen schon auf die fo lgende 
Per iode hinweisen.4 6 
Der Fund von Lucky en thä l t leider n u r 
drei Stücke und es ist anzunehmen , dass ein 
Teil des Fundes n icht e rha l ten blieb. Nach den 
Beglei t funden ist er mi t dem F u n d von H a j d ú -
böszörmény gleichzeitig. F u n d e mi t Bronzekesseln 
kommen auch noch in Ha l l s t a t t C-Zusammen-
liängen vor.47 
Der Helm von Csönge mi t sehr langen Eisen-
lanzen, Eisentrensen — deren Analogien auch aus 
dem Tumulus von Nagyba rá t i bekann t sind — 
Funden . AuhV. Bd. Y, S. 327, Taf . 3, 47 und Taf . 56, 1027. 
Das letztere Stück s t e l l t eine en t fe rn te re Analogie d a r . 
Beschreibung des Gefässes Taf . 3, 47 (S. 9) : «Die obere 
und untere H ä l f t e des Gefässes i s t besonders hergeste l l t 
und die obere über die un t e re e twas eingestülpt .» Das Gefäss-
chen von Keresz té te is t auf dieselbe Weise herges te l l t . 
Siehe die Beschreibung ähnl icher Gefässe : G. Merha rd t , 
Fes t schr i f t RGZM. Bd . I I , S. 2 2 - 2 9 . 
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 Zusammenste l lung der Kessel mi t dreieckigen Henkel -
a t t aschen : B. G. Lindgren : Om i m p o r t é n av ungerska bronz-
kä r l i nordisk bronza lder . Ku l tu rh i s to r i ska Studier , t i l läg-
nade Nils Áberg, 1938. S. 67, A n m . 32. Lindgren e rwähn t 
folgende Funde : Nagybobróc , Pi l iny, Óper in t , Vácszent-
lászló. Zu dem le t z t e ren Fund gehör t kein Kessel von diesem 
Typus . Die Bruchs tücke von Nagybobróc kann man möglicher-
weise mit dreieckigen Henke la t t a schen rekonstruieren. E i n 
solcher Kessel i s t noch von Aszód bekann t : J. Hampel : 
a. a . 0 . Taf . L X V , 5. 
47
 K. Horedt : Zur E n d d a t i e r u n g der Bronzezeit in Sieben-
b ü r g e n . Dacia, X I - X I I (1948), S. 11. - G. Merhardt: 
Fes t schr i f t RGZM. Bd . I I , S. 4 - 1 5 . 
N E U E R E H A L L S T A T T Z E I T L I C H E H E L M F U N D E AUS U N G A R N 4 9 
ist der jüngste He lm dieser Gruppe. Sein Helm- nächs ten . E r s t a m m t wahrscheinl ich vom E n d der 
aufsa tz s teht dem des Helmes von L u c k y a m Periode C, Anfang D. 4 8 
I N S U L A R - I L L Y R I S C H E H E L M E 
I m siebenbürgischen Nat iona lmuseum in Cluj (Kolozs-
vár ) wird ein Helm dieser Ar t von Ocna Muresului (Maros-
ú j v á r ) a u f b e w a h r t (Abb. 12). E r wurde noch im vorigen 
J a h r h u n d e r t gefunden und Alber t Bors schenkte ihn dem 
Museum. In der L i t e r a t u r wird er ö f t e r s erwähnt und Schröder 
bildete ihn auch ab. 4 9 Der Fund verd ien t von vielen S tand-
punk ten ans eine eingehendere Würdigung, doch sei auch 
hier mi t einem kurzen Hinweis Genüge getan. Der F u n d 
als Impor t s tücke noch vor der Keltenzeit nach Sieben-
bürgen bzw. Jidovin, offensichtl ich durch ähnl iche Bezie-
hungen wie die Hydria von Bene.5 1 
Mit dem Helm von Ocna Muresului befass te sich neue-
stens ganz kurz K. Horedt : «Nach Siebenbürgen kann diese 
Sti lr ichtung durch die Skythen gelangt sein, oder waren da-
von die griechischen Kolonien an der W estkiiste des Schwarzen 
Meeres die Vermit t ler , oder schliesslich äusser t sich hier 
Abb . 12. Marosú jvár 
wir f t sehr viele Probleme auf, die den Rahmen dieser Arbei t 
übersteigen. Über einen anderen H e l m dieser Ar t ber ich te t 
B. Milleker aus J idovin (das römische Bersovia, R u m ä -
nien der sich in Pr iva tbes i tz befand. 5 0 Beide gelangten 
eine Beziehung, die ihren Ursprung unmi t te lbar im Süden 
hat.»5 2 
Der H e l m wurde öf te rs als korinthischer bezeichnet, 
was ein I r r t u m ist , da dieser einen K a m m ha t t e , was bei den 
4 8
 Die Datierung der Spä tha l l s ta t t ze i t (C und D) Ungarns 
ist viel unsicherer als die der ersten H ä l f t e dieser Epoche . 
Vor a l lem muss die F rage des Verhältnisses zwischen dem 
hal ls tüt t ischen und skythischen Kreis klargeste l l t werden. 
Es is t nach unseren heutigen Materialkenntnissen noch 
schwer, die Grenze zwischen den beiden Perioden festzustel len. 
Skythische Funde sind auch in Transdanubien keine Sel tenhei t . 
49
 Inv .—Nr. : 5764. Für die Photographie bin ich 
He r rn Prof . G. S tephan (Bukarest) zu Dank verpf l ich te t . 
Die ä l te re L i te ra tur h a t M. Roska : É r d é l ) régészeti reper-
tó r iuma . Kolozsvár , 1942. S. 166 zusammenges te l l t . В. Schrö-
der : J a h r b u c h d. kais. D. Arch . I n s t . X X V I I (1912). Beilage 
16, 4. 
50
 B. Milleker : Délmagyarország régiségleletei a hon-
fog la láse lő t t i időkből .Bd . I I . Temesvá r , 1899. Tex t : S. 91—92, 
Abb. S. 90 u n d 91. 
51
 В. Posta : A benei hydr ia . Dolgozatok V (1914). 
S. 1 7 - 3 7 . 
52
 К. Horedt : Zur Endda t i e rung der Bronzezeit in 
Siebenbürgen. Dacia, X I - X I I (1948). S. 7 - 1 5 . 
4 Acta Archaeolcgica V I—2. 
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korinthischen Helmen des Peloponnes eine Seltenheit i s t . 5 3 
Einige Fachmänner bezeichnen den H e l m als thrakisch , 
andere als illyrisch, neues tens wurde von K u k a h n der Aus-
druck insular-illyrisch geprägt , womit er zugleich auf das 
Verbreitungsgebiet dieser Helmform, Griechenland und die 
il lyrischen Gebiete des Balkans , hinweisen wollte.54 
Die vielen H e l m f u n d e der nördl ichen Balkanländer 
widersprechen jener Ans ich t , dass die He lme von Ocna Mure-
sului und Jidovin du rch skythische Vermi t t lung hierher ge-
lang ten . Diese Helme sind im nördl ichen Küstengebiet des 
Schwarzen Meeres u n b e k a n n t , und ausser Griechenland waren 
sie eher im westlichen Tei l der Balkanhalbinsel beliebt. Die 
Funde h a t Kukahn zusammenges te l l t ; 5 5 die Wiederholung 
wäre überflüssig. 
Dem Helm von Ocna Muresului s t e h t , was Form und 
Verzierung anbelangt , der von Trotenik (Tal der Morava) a m 
nächsten. 5 6 Diese Übere ins t immung und ferner der U m s t a n d , 
dass die Fundor te en t l ang von Flüssen liegen, die al le in 
dasselbe Wasser- bzw. Strassennetz münden , bietet die 
Möglichkeit , den Handelsweg, der die He lme von Ocna Mure-
sului und Jidovin in nördlichere Gebiete vermi t te l t e , festzu-
stel len : das Tal des Flusses Morava. Wi r kennen zwei weitere 
He lme , leider unbekann ten Fundor tes , die dem Helm von 
Ocna Muresului sehr nahestehen.5 7 
Die allgemeine Da t i e rung dieser H e l m e ist 6 — 5. J a h r -
h u n d e r t v. u. Z. Einer der ä l tes ten, der bereits zu diesem 
T y p u s gerechnet werden kann, wurde bei den le tz ten Aus-
grabungen in Olympia gefunden. 5 8 E r s t a m m t aus dem 7. J a h r -
hunde r t . Diese Helme (ohne Ausschni t t f ü r die Augen und 
ohne Schutzpla t te f ü r die Nase) wurden of t auf makedoni-
schen Münzen des 5. J a h r h u n d e r t s dargestel l t .5 9 
Die besprochenen He lme gelangten noch vor der Kel ten-
zeit , im 5. J a h r h u n d e r t v. u. Z. in das Karpa thenbecken . 
Ih re Form und Verzierung s t immt m i t Typen dieses J a h r -
h u n d e r t s überein. A u s dieser Zeit kennen wir auch von 
anderen Fundor ten griechische Impor tware oder Nachahmun-
gen griechischer Erzeugnisse, deren Auf t auchen in Ungarn 
und Siebenbürgen n u r m i t intensiven Beziehungen mi t dem 
Ba lkan zu erklären s ind. Solche F u n d e sind besonders aus 
dem östlichen Teil des Karpa thenbeckens bekannt . Zule tz t 
h a t sie K. I loredt in seiner bereits z i t ier ten Arbei t zusammen-
gestel l t . Die späthal ls ta t tze i t l ichen F u n d e des Dunántú l weisen 
eher auf Beziehungen m i t dem Wes tba lkan und Ital ien hin. 
Es bes teh t somit kein Grund zu v e r m u t e n , dass die 
beiden insular-illyrischen Helme durch skythische Vermi t t -
lung hierher gelangten. Eine d a n k b a r e Aufgabe wäre , den 
geschichtlichen Hintergrund und die Verbrei tung des griechi-
schen Impor tes in Ungarn näher zu untersuchen. Diese F u n d e 
bieten eine verlässliche und geschichtlich auch auswer tba re 
chronologische Grundlage. 
K u k a h n e rwähn t einen H e l m , der sich in der archäolo-
gischen Sammlung der Univers i tä t in Budapes t be fand . 
Dieser wurde in den dreissiger J a h r e n vom Museum der 
Bildenden K ü n s t e übernommen. E r weicht mi t seinem spitzen 
Kopfte i l und der nicht häufigen A r t der Befest igung der 
Backenschutzpla t ten von den insular-il lyrischen He lmen ab. 
Dagegen ist ein anderer Helm in der An t ikensammlung des 
Museums, der bis j e t z t in der L i t e r a tu r anscheinend noch 
nicht besprochen wurde. Dieser H e l m mi t einer griechischen 
Inschr i f t (Abb. 13) s t a m m t aus der Sammlung Delhaes , 
wo übe rhaup t viele Al te r tümer aus den Balkanländern waren . 
Der Fundor t kann heute n ich t meh r festgestel l t werden. 
Ich veröffent l iche ihn, um die Serie der schon publ iz ier ten 
Helme zu ergänzen, und weil er zu den sel tenen S tücken 
gehört , die eine griechische Inschr i f t haben. 
Der Gesichtsausschni t t ist rechteckig. H in t e r den Ohren 
sind die Backenschutzp la t ten nach oben eingeschnit ten und 
über dem Einschn i t t befindet sich eine pfeilartige, gepunzte 
Linie. Der R a n d wird mi t in kleinen Vierecken e ingerahmten , 
erhabenen P u n k t e n verziert . Der Nackentei l s t eh t nach 
rückwär ts fas t waagrecht weg. Der bre i te , aus zwei e rhabenen 
Leisten bes tehende K a m m is t vorne etwas beschädigt . E in 
K a m m bzw. Busch aus einem anderen Mater ia l gehör te 
nicht dazu ; es fehl t der Knopf bzw. die Schlinge, worauf 
er befestigt gewesen wäre. Bei einigen Stücken wurde die 
Schlinge u n d der Knopf mi t Löchern ersetzt . H : 22 cm. 
Besonderes Interesse verdient der Helm wegen der 
punkt ie r ten Inschr i f t und dem Meisterzeichen (?) , dem sich 
zwei, vielleicht später eingeritzte griechische Buchs taben 
anschliessen. Die Li te ra tur kenn t k a u m einige He lme dieses 
Typus mi t griechischer Inschr i f t ; eines kam auf der Akropolis 
in Athen zum Vorschein, ein anderes befand sich in der 
Sammlung T r a u in Wien.60 Die Inschr i f ten verweisen 
die Stücke in das 5. J a h r h u n d e r t . (Siehe die A u s f ü h r u n -
gen von J . H a r m a t t a im folgenden Hef t der A c t a Arch . 
Hung.) 
Reiter Statuetten von Székesfehérvár (?) 
I m Magyar Nemzet i Múzeum werden zwei kleine Rei ter-
s t a t u e t t e n a u f b e w a h r t , die nach dem Inven ta r «angeblich» 
von Székesfehérvár s t ammen . 6 1 W e n n auch die Fundor t s -
angabe nicht sicher i s t , kann man m i t Wahrscheinl ichkei t 
annehmen , dass sie in Ungarn , sogar viel leicht im D u n á n t ú l 
gefunden wurden. Zwar s t immen die beiden S t a t u e t t e n 
st i l ist isch überein, doch weichen sie in manchen Einzel-
he i t en ab. 
a ) Das Gesicht des Reiters is t roh angedeute t . Gu t , 
p las t isch ausgeführ t i s t aber der H e l m mi t dem He lmauf -
satz. R ü c k w ä r t s biegt er gegen den Nacken ab . Der rechte 
Arm ist s t a rk erweiter t und durehlocht . E r kann m i t einer 
Lanze in dieser Hand rekons t ru ier t werden. Der l inke Arm 
endet in einem kurzen zylindrischen Glied, worauf sicherlich 
etwas aufgeschoben wurde. Es bieten sich zweierlei Rekon-
struktionsmöglichkeiten : entweder war ein kleines Schild 
daraufgeschoben oder die Zügel daraufgehängt . Nach den 
Darstel lungen der Situli könnte m a n eher an le tz tere Möglich-
keit denken, da Reiter sel tener mi t Schilden abgebildet , 
aber die Zügel sowohl bei Rei tpferden als auch bei K a m p f -
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wagen allgemein getreu wiedergegeben wurden. Die Zügel 
sind sogar auf der Situla von Sesto Calende mi t seinen primi-
t i v e n und schematischen Dars te l lungen abgebildet.6 2 Auf 
G r u n d der Re i te r des Kul twagens von St re t tweg sind die 
S t a t u e t t e n mi t auf den Armen befest igten Schilden zu rekon-
s t ru ie ren . Diese Rekons t rukt ion is t auch technisch wahr-
scheinlicher.6 3 Die Füsse des Rei ters liegen bei den Knien 
der Vorderbeine des Pferdes. Dieses h a t einen kurzen R u m p f , 
kurzen Hals , der Kopf is t e twas in die Höhe geschlagen 
(Abb. 10, la—b). Die Füsse sind s t a r k gespreizt , die Hin te r -
beine s tehen nach rückwär ts , die Vorderbeine sind in den 
Knien gebogen. 
b) Ähnliches, gröber ausgearbei te tes Re i te r s ta tue t tchcn 
(Abb. 10, 2a — b). Die Knie des Pfe rdes sind s t a rk gebogen, 
sein Hals ist länger und mehr gebeugt . Der Oberkörper des 
Rei te r s ist nach vorne geneigt. Sein Kopf is t noch pr imi t iver 
ausgearbei te t wie der des anderen. E s h a t den Anschein, 
dass er ebenfal ls behelmt war ; a m Scheitel ist ein kleines 
Knöpfchen abgebrochen und die Linie um den Kopf kann 
man viel leicht als einen He lm deuten. In der rech ten Hand 
hielt er wahrscheinlich ebenfal ls eine Lanze und in der linken 
einen Schild. 
Dass wir die beiden S ta tue t t en mi t Schild in der linken 
Hand rekons t ru ieren , scheint eine andere e twas grössere, 
in demselben Stil gehal tene S ta tue t t e zu rechtfer t igen. 6 4 Der 
Rei ter t r ä g t keinen He lm und seine rechte H a n d is t ebenfalls 
sehr b re i t und durchlocht , offensichtlich war hier die kleine 
Lanze durchgezogen, der l inke A r m ist eingebogen und gegen 
das E n d e ganz dünn ; darauf wurde sicherlich ein Schildchen 
gehängt . Die Rekons t ruk t ion dieser Re i t e r s t a tue t t e mi t Lanze 
und Schild is t auf Grund der Analogien von St re t tweg 
gerecht fer t ig t . 
Diese kleinen S t a t u e t t e n beweisen, dass auch Reiter 
einen H e l m t rugen, dies war aber wahrscheinl ich nicht 
al lgemein. Die S t a tue t t en s t ammen wahrscheinl ich vom Ende 
der Hal l s ta t t ze i t . 
Miniatiir-Helm 
J . Hampel bi ldet einen «unbes t immbaren» helmförmigen 
Gegenstand ab . Nach dem Masss tab — % , l a t - Grösse — 
m a g die Höhe 11 — 12 cm betragen.6 5 E s war ein kleiner glocken-
förmiger He lm, über dessen schlecht e rha l tenen R a n d die 
Löcher noch sichtbar sind. Als H e l m a u f s a t z diente ein unge-
f ä h r 4 cm langes Röhrehen. Der röhrenförmige He lmaufsa t z 
f ä l l t auf , da wir solche aus Ungarn n ich t kennen, nu r im Aus-
land sind gu te En t sprechungen bekannt . 6 6 E s ist mög-
lich, dass es sich um einen Minia tür-Helm hande l t , da 
n icht n u r Waffen und Werkzeuge, sondern auch Schmuck-
gegenstände in verkle iner ter F o r m als Beigaben in 
Gräbern vorkommen. In dem einen Grab des Friedho-
fes von Nagybá tony lag ein kleines Diadem mi t Spiral-
enden.67 
Die Urformen der Helme 
Bronzezeitliche Helme aus U n g a r n sind nicht bekann t . 
Man kann immerhin die Frage s te l len, ob die an den vier 
Ecken oder an beiden Enden durchbohr ten Eberzahn-
Lamel len nicht als Randschmuck von Lederhclmen oder 
K a p p e n d ien ten? Solche wurden in Ungarn in bronzezeit-
l ichen Siedlungen vielfach gefunden. Mit Eberzähnen ge-
schmückte Helme waren in Mykenai , aber auch sonst 
im Osten bekannt . 6 8 
Makarenko beschrieb neolitliische Gräber , in denen um 
den Schädel, auf der Brus t und bei den Knien der Skelet te 
viereckige Eberzahn-Lamel len gefunden wurden. Die u m den 
Schädel gefundenen könnten vielleicht nu r als Kopfschmuck 
gedeute t werden ; da aber auf der B r u s t ganz dicht neben-
einander solche lagen, muss m a n eher an einen Brus tpanzer 
denken, und in diesem Fa l l sind die a m Schädel liegenden 
Eberzahns tücke eher als R a n d s c h m u c k von K a p p e n zu 
deuten. Makarenko ist ähnlicher Ansicht : «Presumably 
these canines were fa tened to the clothes and served as an 
o rnament or else they m a y have formed a protect ion in 
t he shape of armour.»6 9 
In Ermangelung von gut beobachte ten Gräberfunden 
kann man na tür l ich nipht bes t immen , ob die in den grossen 
Siedlungen (z. B. Tószeg, Füzesabony) gefundenen, ähnlichen 
Lamellen auf Lederkappen oder Lederhelmen get ragen w urden, 
oder Teile von pr imi t iven Brus tpanzern waren. In le tz terem 
Fal le is t es ausserdem schwer, die Grenze zwischen Brust-
schmuck und Panzer zu bes t immen. 
Die Lederkappen bzw. Helme — mit oder ohne Eber-
zahnschmuck — waren die Urformen der Metall l ielme. Dies 
ist eine allgemein angenommene Ansicht . In I ta l ien z. B. waren 
d ieLederhe lme neben denMeta l lhe lmen allgemein in Gebrauch. 
An j e d e m ungarischen H e l m war über dem R a n d ein eigens 
befest igter Streifen, dessen Spur an dem H e l m von H a j d ú -
böszörmény gut s ichtbar und an dem H e l m von Csönge 
ziemlich gu t erhal ten is t . Diese seltenen Beobachtungen 
ermöglichen die Frage , ob einige dünne Goldstreifen, die 
als Diademe gelten, n ich t eher Randbeschläge von Leder-
he lmen oder Kappen waren . Ich denke z. B. an die schmalen 
Goldbleche von Csepin bei Eszék, die vielleicht an Helmen 
oder K a p p e n aus Leder befestigt waren (Abb. 6J.70 Die 
Lederhe lme waren neben denen aus Metal l zweifellos auch 
in Ungarn allgemein. Die anderen Gegenstände der hier 
beschriebenen Funde (Hajdúböszörmény , Lucky , Sáros, 
Csönge, Kiskőszeg) deuten darauf , dass Metal lhelme zu den 
Schutzwaffen der füh renden Persönlichkeiten gehörten. 
H A L L S T A T T Z E I T L I C H E S C H I L D F U N D E 
Neben dem Helm ha t t e der Schild eine vielleicht noch 
grosse Bedeutung als Schutzwaffe. Im allgemeinen wurden 
sie aus Leder oder Holz hergestel l t . Über ungarländische 
Schilde haben wir nur einige authent i sche Angaben . Auf 
den Situlen sind die Krieger allgemein mi t Schilden darge-
s te l l t . Einzelne Teile mögen aus Bronze herges te l l t gewesen 
sein. Grosse runde Scheiben aus Bronze oder Weissmeta l l 
können nur Schildbuckel gewesen sein, so z B. die grosse 
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Scheibe des zweiten Depo t fundes von Kurd (Kom. Tolna) . 7 1  
In dem Tumulus Nr . I von Somlyóvásárhely lag ein ähnl icher , 
grosser Schildbuckel aus Bronze. Waffen waren in schöner 
Anzahl un te r den Beigaben : v ier Eisenlanzen (L : 33 — 46 
cm), ein ungefähr 95 cm langes Eisenschwert , weiter ver-
schiedene Werkzeuge wie Äx te und Armchenbei l aus Eisen. 
Ausser den Eisent rensen befanden sich im Grab auch die 
eisernen Radrei fen eines Wagens . F a s t alle Beigaben sind 
aus Eisen mi t Ausnahme des Schildbuckels und verschiedener 
Pferdegeschirrbeschläge.7 2 Der F u n d zeigt k la r , dass m a n in 
Ungarn bei reichen Gräbern m i t Schilden rechnen kann , die 
Bronzebeschläge bzw. Buckel h a t t e n . Die Schildbuckel waren 
wahrscheinlich häufiger als wir dies ve rmuten . Ein Teil der 
grossen «Scheiben» mag sicherlich ebenfal ls nicht zu Pferde-
geschirren gehört haben ; a ls Brus t schmuck können sie 
nicht in Be t rach t k o m m e n . Verzierte Bronzescheiben mi t 
so grossen Durchmessern kann man schwerlich anders als 
Schildbuckel vorstel len. Auch zum Depo t fund von Nyi r tu ra 
(Kom. Szabolcs) gehört das Bruchs tück eines Schildbuckels 
(Museum in Nyíregyháza) . 
In dem gestörten T u m u l u s Nr. I I von Vaszar —Pörösrét 
beobachte te Gy. Rhé die Res te eines Schildes aus «Baum-
rinde». A u s demselben G r a b konnte er noch zwei Eisenlanzen 
und Gefässschcrben r e t t en . 7 3 
Schilde aus Leder oder Holz, mi t oder ohne Metal l-
beschläge, haben offenbar schon in der Ha l l s t a t t ze i t zu der 
Aus rüs tung der Krieger gehör t und h a t t e n wahrscheinlich 
eine grössere Bedeutung als Schutzwaffc als die Helme. 
An den i tal ischen Situlen sind z. B. auch die Reiter immer 
mit Schild dargestel l t , während die H e l m e oft fehlen. 
A U S L Ä N D I S C H E A N A L O G I E N D E R U N G A R L Ä N D I S C H E N H E L M E 
Die im Karpa thcnbeckcn gefundenen Helme sind über-
h a u p t nicht einheit l ich, zumindes t weniger, als dies n a c h 
den Ausführungen von G. M e r h a r d t den Anschein h a t . 
E s handel t sich, im Grunde genommen, u m die verschiede-
nen Abar ten der kappenförmigen u n d glockenförmigen He lme , 
t ro tzdem kann m a n die charakter is t ischen Merkmale der 
einzelnen Typen gu t bes t immen. Gesondert haben wir die 
Helme von Kisköszeg und N a g y t é t é n y beschrieben. Diese 
sind halbkugelförmig und haben einen kugelförmigen K n a u f 
und einen Aufsatz aus rundem Bronzeblech. Eine gesonderte 
Gruppe stellen die Helme von Keresz té te und Lucky da r ; 
sie sind kegelförmig und der eine h a t einen spulenar t igen, 
senkrecht durchlochten He lmaufsa t z . Eine andere Gruppe 
bilden die glockenförmigen H e l m e , T y p u s Hajdúböszörmény . 
Der Helm von Csönge schliesst sich den beiden le tz ten 
Gruppen an. 
Genaue ausländische En t sprechungen des Helmes von 
Kisköszeg und Nagy té t ény sind im Ausland u n b e k a n n t . 
Alleinstehend ist der Helm unbekann ten Fundor tes . Nach 
G. Merhardt gehör t er in die Reihe der Kappenhelme und 
is t vielleicht einer der ä l tes ten. 7 4 Auch in Ungarn fehlen 
ähnliche Exemplare . Vielleicht sind einige Bronzeblechc des 
Fundes von Bozsók und des Depo t s von Rinyaszentki rá ly , 
der überhaupt aus interessanten Stücken besteht , Bruchstücke 
von ähnlichen Helmen. 7 5 N u r m i t Vorbeha l t können diese 
le tz teren als Teile von Helmen bes t immt werden ; es sei 
eher darauf hingewiesen, dass ähnl iche Bruchstücke in ver-
schiedenen Funden au f t auchen u n d so mi t auf die Zeit und 
die Zugehörigkeit des Helmes zu einer Gruppe geschlossen 
werden kann. 
Es sind zwei ausländische Analogien der kegelförmigen 
Helme bekannt : Oranienburg ( K r . Nieder—Barnim) und 
Beitsch (Kr . Gruben). Ers te re r k a m bei Regul ierungsarbei ten 
der Havel zusammen mi t einem ungarischen Schwert zum 
Vorschein. Die gleiche P a t i n a der beiden Stücke is t ein 
Beweis f ü r ihre Zusammengehörigkei t .7 6 
W ä h r e n d die Helme vom Typus Kisköszeg nur ent lang 
der D o n a u bekannt sind, waren die kegelförmigen in der 
Slowakei und in Deutsch land östlich der Elbe verbre i te t . 
Die in Deutschland gefundenen sind e twas niedriger. 
E in konischer, nach der Beschreibung durch H ä m m e r n 
hergeste l l ter Helm, ist aus Pizzughi bekannt . 7 7 E r h a t keinen 
He lmaufsa t z und gehört sicherl ich zu den ä l tes ten . Paolo 
Orsi, der den Fund veröffent l ich te , zäh l t zu den Analogien 
schon die Stücke von Bei t sch , Sehlsdorf, B lankenburg (bei 
Stet t in) .7 8 E r betonte ausdrückl ich , dass solche konische 
Helme besonders im Osten bel iebt wa ren . 
Ausländische Analogien der glockenförmigen Helme sind 
in grösserer Zahl bekann t . Der Knauf des He lmes von Sehls-
dorf ( K r . Parchim) ist m i t umlaufenden Linien verziert.7 9 
Das E x e m p l a r von «Norddeutsch land» , das vielleicht mi t dem 
einen H e l m von Sáros ident isch is t , haben wir schon e rwähn t . 
Die K n a u f e der Helme von Sáros sind g l a t t , die von Endröd 
und Ha jdúböszörmény in der beschriebenen Ar t verzier t . 
In diese Gruppe gehör t noch ein H e l m , der in I ta l ien , 
nach Szomba thy in einem FTussbett bei Mantua gefunden 
wurde. G. Merhardt bezweifelt die Richt igkei t der nacht räg-
lichen Fes ts te l lung der Funds te l l e . 8 0 Wei te r sind drei Hc lm-
aufsätze von San Canziano bekann t , u n t e r ihnen er inner t 
besonders ein Exempla r an den gleichen H e l m t e i l von H a j d ú -
böszörmény. Der unmi t t e lba r auf den He lmen aufliegende 
Teil der zwei anderen ist prof i l ier t . 8 1 E iner von den beiden 
ist massiv . Der Fund en th ie l t noch andere Bruchs tücke von 
Helmen, die mi t i tal ischen Typen ve rwand t sind.82 In dieser 
Reihe können noch die zwei verzier ten H e l m e von Corneto 
genannt werden, deren Aufsä tze an die der ungarischen 
glockenförmigen er inner t , ih re Form ist aber niedriger und 
gedrungener . 8 3 
ZUSAMMENFASSUNG 
I m Karpa tenbecken k a m e n verhäl tnismässig 
wenig Helme zum Vorschein und leider nicht in 
Fundverbänden , woraus auf die volle Ausrüs tung 
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der Krieger geschlossen werden könn te . Man k a n n 
drei Typen unterscheiden : halbkugelförmige oder 
Typus Kisköszeg,glockenförmige o d e r T y p u H a j d ú -
78
 Undest : Das erste Auf t r e t en des Eisens in Nord-
europa. Ta f . X X , 10. 
79
 Sprockhof/: a. a. G. S. 44, Taf. 9c. 
80
 J . Szombathy : a. a. O. S. 149, Abb. 93. — 30. Bericht 
d. R G K . S. 12, Anm. 15. 
81
 J. Szombathy: a. a. O. S. 149, Abb. 94 u. 95. 
82
 J. Szombathy: а. а. O. Abb. 9 6 - 99 und 1 0 1 - 1 0 6 . 
Auf einigen Helmen sind der Hal l s ta t tvogel und das Sonnen-
symbol dargeste l l t . (Siehe auch die Eimer von Hajdúböször-
mény und Eucky!) In dem F u n d mischen sich Gegenstände 
i tal ischen und ungarischen Ursprungs. 
83
 O. Montelius : La civilisation pr imit ive en Ital ie. 
Taf. 277, 1 ; Taf . 278, 2. 
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böszörmény und kegelförmige oder Typus Lucky. 
Der Helm unbekann ten Fundor t e s ha t auch in 
U n g a r n keine Analogien. Die insular-il lyrischen 
Helme von Ocna Muresului und J idovin sind Im-
por t s tücke . 
Durch diese Arbei t soll die Aufmerksamkei t 
auf einige neuere ungarische He lmfunde gelenkt 
werden : Nagyté tény , Keresztéte , Csönge. 
Über eine andere hal ls tat tzei t l iche Schutzwaffe , 
den Schild, k a n n wenig e rmi t t e l t werden. Ich 
wollte in ers ter Reihe die Aufmerksamke i t auf 
diese lenken. Auch in der Z u k u n f t können wir 
n ich t auf sehr viele Funde rechnen, da sie meistens 
aus Leder oder Holz hergestell t waren und die 
mi t Bronzbeschlägen versehenen ziemlich selten 
gewesen sein mögen. 
А. М О Ж О Л И Ч 
ШЛЕМЫ ГАЛЬШТАТСКОЙ ЭПОХИ В ВЕНГРИИ 
(Резюме) 
В заграничной археологической литературе часто 
упоминается о найденных на территории Венгрии шле-
мах гальштатской эпохи. Впервые им уделил внимание 
И. Хампель. Недавно Г. Мерхардт описал их с различных 
сторон.
12
 Находки, поступившие из раскопок последних 
времен, по всей вероятности, способствуют лучшему 
познанию этого орудия самозащиты. 
К группе полушариковых шлемов принадлежит 
экземпляр, найденный еще до первой мировой войны в 
Кишкёсег (рис. I.),6.9 равно как и шлем, обнаруженный 
возле Надьтетень в 1952 году (рис. 2). Подобную форму 
имеет и шлем с украшением из неизвестного местонахож-
дения (рис. З) .1 5 ,1 6 ,1 8 
К группе колоколообразных шлемов могут быть 
отнесены шлемы из г. Хайдубёсёрмень (рис. 4) и Ша-
роша (рис. 5, 2), а т акже и шлем, найденный в русле р. 
Кёрёш возле Эндрёда (рис. 5, 1). В инвентаре клада с 
Хайдубёсёрмень подобно находкам с Кишкёсега и 
Шароша
 26





известный из археологической литературы как »шлем 
из Северной Германии«, может быть идентичным с одним 
из шлемов, поступивших из Шароша (рис. 5, 3). Парное 
появление шлемов в находках требует еще объяснения.
25 
Хампель в свое время описал шишак шлема, обнаружен-
ный в находках большого литейного завода в Сентер-
жебет,
30
 изображение которого не было приложено к 
публикации. К группе конусообразных шлемов отно-
сится фрагмент, найденный в Керестете, верхняя часть 
которого не поддается восстановлению (рис. 7, 7). На 
основании остальных предметов инвентаря (рис 7 и 8) 
он может быть датирован периодом А гальштатской 
эпохи. Шлем из Лучок (Lucky) (рис. 9, 1) с веретено-
образной верхушкой совместно с другими объектами ин-





 Шлем из с. Чёнге (Csönge) 
был обнаружен в большом кургане гальштатских вре-
мен. Его форма наиближе подходит к шлему из Хайду-
бёсёрмень, а верхняя часть напоминает шлем из Лучок. 
Обращает на себя внимание его железный обвод, при-
крепленный конусообразными гвоздиками, равно как и 
верхняя железная часть, которая прикреплена также 
при помощи гвоздиков. Из кургана в Чёнге поступили 
помимо многочисленных бронзовых сосудов еще 
четыре железных наконечника для копий, сильно за-
ржавевшие части железных удил и два железных диска 
крупного формата. 
Подобные же сосуды были обнаружены и в находках, 
открытых в Хайдубёсёрмень и Лучках. На основании 
находок из Керестете можно предполагать, что шлемы 
в этих находках представляют собой более древний тип. 
Веретенообразная верхушка шлема из Чёнге восходит, 
наоборот, к более позднему тину. Эта форма сущест-
вовала более продолжительное время. Находки из 
Хайдубёсёрмень и Лучок могут быть датированы перио-
дом Б Гальштата. Хайдубёсёрменьские находки пока-
зывают тесные связи особенно с находками, обнаружен-
ными в пещере возле Сан Канциано (San Canziano).44  
Инвентарь кургана в Чёнге может быть отнесен ко 
второй половине гальштатской эпохи. 
В бассейне Карпат были найдены и два греческих 
шлема (инсулярно-иллирийского типа — по определению 
Кукана [Kukahn]).5 4 Один из них поступил из Окна—Муре-
шулуй (Оспа Muresului) (рис. !2),49 а другой из Бер-
зовии (Bersovia) (из Берзовии римских времен).50 Эти 
экземпляры представляют собой привозный товар, ко-
торый часто появлялся на Балканах в течение V столе-
тия до н. э., но не был неизвестным и в бассейне Кар-
пат.
5 1 , 5 2
 Многочисленные, подобные экземпляры, най-
денные не Балканах, противоречат предположению, по 
которому шлемы греческого происхождения поступили 
на венгерскую территорию из Причерноморья через 
посредничество скифов. На экземпляр из Окна Муре-
шулуй наиболее похожим является шлем из Тротеника 
(долина Моравы).56 Так как реки этих местностей при-
надлежат к той же самой водной системе или же сети 
путей сообщения, то можно предполагать, что экзем-
пляры из О к н а - Мурешулуй и Берзовии распространя-
лись в северном направлении через долину р. Моравы. 
Подобный же шлем с греческой надписью (из коллекции 
Delhaes, см. рис. 13) находится во владении Художест-
венного Музея в Будапеште, но место обнаружения 
его, к сожалению, неизвестно. 
На двух конных статуэтках (рис. 10, 1, 2), поступив-
ших предположительно из г. Секешфехервар, всадники 
имеют также шлемы. Они должны быть реконструиро-




Металлическим шлемам предшествовали шлемы, 
изготовленные из кожи и бивня кабана. Кожаные шлемы 
остались в употреблении и во время распространения 
металлических. Просверленные в нескольких местах 
пластинки из бивня, поступившие из венгерских ме-
стонахождений эпохи бронзы, служили, по всей вероят-
ности, для украшения или обрамления шлемов. На это 
указывают и находки, описанные Макаренко.
69
 Некото-
рые узкие пластинки из золота (рис. 70), встречаемые 
иногда в находках, должны быть рассматриваемы как 
обводы кожаных или меховых колпаков. 
Другое важное орудие самозащиты, щит, изготов-
лялся из кожи или дерева. Сведения, относящиеся к 
щитам гальштатской эпохи, у нас весьма скудны. Их 
бронзовые накладки известны нам только из курдских 
находок,
71
 далее из кургана № 1, открытого в Шомьо-
вашархей,
72
 равно как и из с. Ниртура. В одном из 
курганов, находившихся в с. Васар, были обнаружены 
остатки щита, изготовленного из коры.
73 
Число гальштатских шлемов, найденных в Бассейне 
Карпат, сравнительно невелико, причем это небольшое 
количество было обнаружено в состоянии, которое не 
допускает восстановить вооружение носителей металли-
ческих шлемов. 
» 
Г. Ф Е Х Е Р 
АВАРО-ВИЗАНТИЙСКИЕ СНОШЕНИЯ И ОСНОВАНИЕ БОЛГАРСКОЙ 
ДЕРЖАВЫ 
Оценивая культуру венгров и коренного на-
селения Венгрии во время завоевания страны, 
я пришел к убеждению, что большинство иссле-
дователей, не принимая во внимание все источ-
ники, расценивает уровень общественно-эконо-
мического развития венгерских завоевателей ни-
же, чем он был по моему мнению. Археологи-
ческие находки, дошедшие до нас из эпохи за-
воевания страны, являются ценными для истории 
только в том случае, если деятельность архео-
лога не ограничивается только одним обследо-
ванием открытых предметов, а питается еще и 
сведениями, полученными из других источников, 
если эти сведения принимаются во внимание с 
такой ж е тщательностью, к а к и данные архео-
логии, и уделяется внимание и результатам 
исследований, относящихся к народам, прожи-
вавшим в окружении страны. 
При исторической оценке археологического 
материала первенствующее значение имеет ма-
териал исторических источников. Особенно важ-
ным это является в археологических исследо-
ваниях, относящихся к эпохе переселения на-





ские находки, содержащие византийские мо-
неты, установил предел времени, до которого 
поступали византийские монеты на территорию 
аварской империи. Факт, что после 70-ых годов 
V I I столетия византийские монеты в аварских 
областях более не встречаются, был объяснен 
им тем, что болгарское государство, создавшееся 
в 679 году, преградило на 200 лет дорогу для 
сухопутной торговли Византии со странами, 
лежащими от нее к северу. Болгария , вклинив-
шись между Византией и аварской империей, 
по мнению Чалланя , нарушила их соседство, 
1
 Византийские монеты в аварских находках : Acta 
Arch. Hung. 2 (1952) 231 250. 
вследствие чего порвались их политические и 
торговые сношения. 
В аварских находках, найденных на терри-
тории Венгрии, после 679 г. не встречаются ни 
монет, ни других предметов византийского про-
исхождения, ибо в этом году — по утверждению 
Чалланя — закрылись ворота Византии перед 
аварской империей. Имея это в виду, он разбил 
аварские находки на две группы, на ранние па-
мятники, относящиеся к периоду 568—679 г. 
и на поздние, поступившие после 679 г. Прекра-
щением соседства должно быть объяснено по 
его мнению и обстоятельство, что о событиях, 
связанных с аварами, начиная от названного 
года, в византийских летописях больше не упоми-
нается. 
К таким выводам пришел Ч а л л а н ь на осно-
вании найденных в Венгрии византийских мо-
нет аварской эпохи и некоторых исторических 
данных. 
Сведения, приводимые автором, не только 
недостаточны, но и не солидны. 
1. Он упускает из виду, что создание Бол-
гарии в 680 году не нарушило соседства Ви-
зантии с аварской империей. Новая болгарская 
держава не пересекала пути византийской тор-
говли, идущего на север, так как болгары не 
заняли ни одного пункта, лежащего на дороге, 
ведущей из Византии в северные страны через 
Адрианополь, Филиппополь, Софию, Ниш, Бел-
град и Сирмий (равно к а к и на дороге Салоники— 
Ниш) ни в 680—681 году, ни позднее во все 
время существования аварского государства.
2 
Таким образом, предположение о прекра-
щении аваро-византийских сношений в 680 году 
не имеет основания и противоречит историче-
ским фактам. Тем не менее оно распространено 
в широких кругах . Так , например, Б . Свобода в 
2
 В VIII столетии болгары несколько раз пытались 
завоевать югозападные, македонские области, но их 
попытки только в IX столетии увенчались успехом. 
56 Г. Ф Е Х Е Р 
своей статье [см. P a m á t k y Arch. X L I V (1953) 87] 
утверждает то ж е самое, что и Ч а л л а н ь , т. е., 
что новоявленная Б о л г а р и я совершенно отре-
зала Паннонию от Византии. В том ж е номере 
названного ж у р н а л а (стр. 112—113) П. Радо-
мерски т а к ж е повторил установление Чалланя . 
Однако, при оценке аваро-византийского 
археологического материала и обсуждении роли 
болгар, необходимо принять во внимание и 
исторические данные, правильно освещающие 
соотношения этих народов и империй. 
К сожалению, часто д а ж е и самим историкам 
неизвестно, как обстоит дело с этим вопросом. 
»C водворением болгар на Балканах в 679—680 
годах — пишет Дь . Дьёрффи
3
 — связи, существо-
вавшие раньше между Византией и Сирмием, 
прервались на долгое время.« 
Как выше сказано, это не соответствует дей-
ствительности. Предположение, что создание 
болгарской державы оказало какое-либо влия-
ние на отношения Сирмия с Византией, лишено 
всякого основания. Ни тогда, ни позднее, за 
время существования аварской империи, Бол-
гария не мешала развертыванию этих сношений. 
Первый пункт на вышеупомянутом пути, 
Сердика была занята болгарами только после 
падения аварской империи. Перед пасхой 809 г. 
Крум взял город, уничтожил там 6000 неприя-
тельских солдат и много граждан.
4
 (Но этот 
важный пункт т а к ж е не был занят болгарами в 
это время, а только несколько позднее.) 
Другим важным пунктом пути является 
Филлиппополь (Пловдив). Этот город попал в 
руки болгар еще позднее. В византийских источ-
никах не упоминается об этом событии, но в 
греческой надписи, сделанной внуком Крума, 
сыном Омуртага, ханом Маламиром и обнару-
женной в турецком могильнике Тумбул-джамия 
в Шумени, повествуется, что : Омуртаг заклю-
чил тридцатилетний мир с греками и был в 
дружных сношениях с ними. Вначале Маламир 
т а к ж е дружески относился к ним, но так к а к 
они опустошили некоторые места на болгарской 
территории, он, состоя соправителем кавхана 
Исбула, объявил им войну и когда одержал 
4
 II. Oszt. Közi. (= Изв. Отд. И АН Венгрии) 1953, 
327. 
5
 The ph. ed. Boor, p. 4851 - : тф ô'avrâ) erei л до rijç 
éogrfjg той náoya Kpovp/iog, ó twv BovX.yága>v адуруод. 
ладата^а/iEvog хата Segôixrjç tuvttjv nagéXaße fióXcg xal 
X.óyqi, атдатеурата 'Pœ/iaïxà xaTaaepâÇaç yiXiáSag g' ymglg 
iÔKOTixov nXr)!)ùvg . . . 
6
 Текст надписи издан Бешевлиевым (Годишн. Н а -
род. Музей за 1922 - 25 гг. София 1926, 42 4 1 9 - 2 5 , 
победу, »прибыл в Филипнополь и устроил пир,«
5 
Это имело место в тридцатых годах IX столетия. 
В это ж е время были заняты болгарами и 
Белград и Сирмий. Подробности этих событий 
я изложу в другом месте, здесь я только вкратце 
скажу о них : 
Когда К а р л Великий, разгромив власть ава-
ров, присоединил западную часть аварской тер-
ритории к франкской империи, восточная часть 
ее подпала под власть болгарского хана — 
Крума, вследствие чего Болгария стала смежной 
с франкской империей. Сын Крума, Омуртаг 
стремился урегулировать вопросы об общих 
границах с франками, имея в виду, что абод-
риты и тимочапе — племена славянского проис-
хождения — выразили желание выделиться из 
болгарского государства и примкнуть к фран-
кам. С этой целью он отправил своих послов к 
императору, но не добился никаких результатов, 
так как император отложил решение в долгий 
ящик. Поэтому Омуртаг — победив абодритов, 
»qui vulgo Praedeneceu t i vocantur«, y p. Тисы 
— напал на франков. Болгары на своих челнах 
вторглись в Паннонию, в землю славян и, устра-
нив бывших правителей, назначили болгарских 
наместников. Сражения продолжались и в по-
следовавших 828—829 годах. 
Не подлежит сомнению, что после последнего 
нападения франки заключили мир с болгарами, 
ибо в 832 году они вновь ладили с ними. В исто-
рических источниках упоминается о том, что 
болгарские послы в это время прибыли к импе-
ратору с дарами,
6
 а в результате войны терри-
тория, л е ж а щ а я в восточной части междуречья 
Дунай—Драва—Сава , совместно с Сирмием, по-
пала в болгарские руки, в которых и оставалась 
вплоть до 1018 г. 
В своей статье, приведенной выше (см. зам. 
3., стр. 331), Дьёрффи выразил мнение, по ко-
торому попытки болгар в 827 году не увенча-
лись продолжительным успехом. В связи с 
этим здесь мы желаем заметить только следу-
ющее : 
После 833 г. Прибина, поссорившись с пре-
фектом восточных областей, Ратбодом, вынуж-
,,
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6
 Saxo a. 832. MG. SS VIII, 574 : »Legati Bulgarorum 
rum muneribus venerunt«. На основании этого Златар-
ски (История на болг. д е р ж . 1/1, София 1918, 316 - 3 1 7 ) 
предполагает, что 1.) болгары и франки после 829 г., 
заключили соглашение ; 2.) Омуртаг умер в 831 году, 
а послы явились к Людовику Благочестивому с целью 
сообщения о вступлении нового хана на престол и под-
держания договора, заключенного в 829 году. 
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ден был бежать с сыном и окружающими ли-
цами »in regionem Vulgar iam« и, спустя не-
к о т о р о е В р е м я , »de V u l g a r i i s R a t i m a r i d u c i » 
adiit regionem«, который управлял западной 
частью междуречия Драва—Сава . И когда фран-
ки пошли войной на Ратимира, Прибина пере-
правился через р. Саву.
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Из этих данных явствует, что часть между-
речия Дунай—Драва—Сава , л е ж а в ш а я к во-
стоку от области Ратимира, в 838 году принад-
л е ж а л а болгарам точно так же, к а к и Сирмий. 
Поэтому факт посвящения папой Адрианом И. 
Мефодия в сан епископа Сирмия и назначения 
его архиепископом Паннонии, может быть по-
нятен только в том случае, если учтем, что Сир-
мий находился во владении болгар. 
О Белграде, как болгарском городе, имеем 
два упоминания в источнике I X столетия, а 
именно из 878 и 885 гг.8 
Одним словом, путь, ведущий из Византии 
к северу, попал в руки болгар только после рас-
пада аварской империи. Следовательно, вплоть 
до этого времени византийские товары перево-
зились свободно по этому пути на север. 
2. Однако, их можно было доставлять в 
страну аваров и через территорию, бывшую 
исконно во владении болгар. Общеизвестно, что 
Болгария — еще в тридцатом году своего суще-
ствования заключила торговый договор с Ви-
зантией.
9
 В этом договоре Византия — помимо 
регулировки товарного оборота — выговорила 
для себя свободу транзитных перевозок через 
Болгарию. И даже когда аварская империя 
прекратила свое существование и болгары, равно 
к а к и франки фактически отмежевали бывшие 
аварские области от Византии, движение ви-
зантийских товаров к северу продолжалось, о 
чем имеются следы не только в Венгрии, но и 
в Моравии. 
3. Отсутствие византийских монет в аварских 
находках объясняется у Ч а л л а н я тем, что соз-
дание Болгарии отрезало путь Византии к северу 
и поэтому торговля прекратилась . Это не соот-
ветствует фактам. Византия имела торговые 
связи с аварской империей и в V I I I столетии, и 
она продолжала поставлять туда товары, но по-
дати золотом уже не платила, потому что соот-
7
 Milko Kos: Conversio Bagoariorum et Carantanorum. 
L jub l j ana , 1936, p. 135. 
8
 M. G. ер. VII, 6 0 ; Т у н и ц к и й : 
Материалы для истории жизни и деятельности учеников 
ношение сил по сравнению с прошлым измени-
лось. 
Известно, что Византия в третьем десятилетии 
V I I века начала большую дипломатическую и 
военную кампанию против аваров, вследствие 
которой восточная часть аварской империи боль-
шей частью отпала и, начиная от этого периода, 
аварская власть простиралась только до между-
речья Б у г а и Днестра (до местожительства ду-
лебов). Вместе с тем ослабела и зависимость сла-
вянских племен, проживавших между Днестром 
и Трансильванией, которая и до тех пор не была 
слишком сильной, ибо славяне после споради-
ческих иммиграций предшествовавшей эпохи, 
именно в течение первого столетия существо-
вания аварской империи переселялись массами 
на восточные, средние и южные части Балкан-
ского полуострова. Ослабление аварской власти 
произвело свое действие естественно и в запад-
ной части империи и тамошние славяне также 
стремились сбросить аварское иго. 
Спустя несколько десятилетий, когда бол-
гары оккупировали Бессарабию, отпадение всей 
восточной части стало окончательным, и терри-
тория между Днестром и Трансильванией под-
пала т а к ж е под власть болгар. 
Таким образом, авары сохранили свою власть 
только в западных и югозападных областях 
своей бывшей империи, и то только до тех пор, 
пока их положение и там не пошатнулось. 
Отсутствие византийских монет в аварских 
находках объясняется именно этим ослаблением 
аварской власти. Византия платила подати 
только тем державам, которых опасалась. В V I I I 
столетии она платила у ж е не аварам, а болгарам. 
Из вышесказанного ясно видно, что нельзя 
делать исторические заключения, опираясь ис-
ключи-телыю только на археологические данные. 
Заключения , относящиеся к какой-нибудь эпохе, 
могут быть выведены только с учетом всех исто-
рических источников. Вещественные памятники 
имеют полную ценность только в том случае, 
если они осмысляются сведениями, получаемыми 
из других источников. Археология может испол-
нять свою задачу л и ш ь при условии, что она уде-
ляет внимание не только объектам, поступившим 
из раскопок, а учитывает все, что содержится 
К и р и л л а и Мефодия. Сергиев Посад. 1918, 114. 
9
 Theoph . ed. Boor, р. 49716 - 27 ср. З л а т а р с к и : ук . 
соч. 1/1, 182 183. 
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в исторических памятниках. В венгерской архео-
логии, занимающейся эпохой переселения наро-
дов, и без того преобладает самоцельное обсле-
дование вещественных находок, а главная истин-
ная задача, т. е. применение м е ж д у прочим и 
археологического материала для познания исто-
рических происшествий, отодвинута назад. 
Наконец, в связи с обработкой археологи-
ческого материала аварской эпохи нужно де-
лать еще одно замечание. Венгерские исследо-
ватели у ж е неоднократно подчеркивали, что 
значительная часть отечественных находок авар-
ской эпохи принадлежит к кутригуро-болга-
рам, проживавшим в бассейне среднего Дуная . 
Я думаю, что это неправильно, так как все исто-
рические источники единогласно подтверждают, 
что кутригуро-болгары — в качестве погранич-
ников — проживали в западной и югозападной 
пограничной зоне аварской империи, и то только 
до тридцатых годов VII столетия. 
G. FEHÉR 
LES R E L A T I O N S AVARO-BYZANTINES E T LA F O N D A T I O N D E L 'ETAT B U L G A R E 
(Résume) 
Au cours de mes é tudes sur la civil isation des Hongrois 
conquérants et de la popu la t ion indigène de la Hongrie 
j'ai about i à la conclusion que la p l u p a r t des chercheurs 
a t t r i b u e n t aux Hongrois de la conquête arpadienne une 
civilisation et un niveau économico-social inférieurs à ceux 
que j ' a i envisagés ; c 'est ainsi par ce ra ison qu'i ls sont loin 
de teni r compte de t o u t e s les sources ut i l isables . A mon 
avis, le legs archéologique des Hongrois conquéran ts ne pourra 
être apprécié à sa jus te v a l e u r qu 'à une condit ion : l 'archéo-
logue, au l ieu de se borner seulement aux vestiges matériels 
du passé, doit a t tacher à t o u t e s les au t r e s sources la même 
impor tance qu'il a t tache a u x données archéologiques. En outre 
— au fond , rien de plus na tu re l — il doi t connaî tre d 'une 
manière approfondie les r é s u l t a t s qui se dégagent de l 'é tude 
des peuples voisins. 
A propos de l ' appréc ia t ion his tor ique des ma té r i aux 
archéologiques il convient de prendre en considération les 
sources historiques ; si l 'archéologue néglige les données 
his tor iques proprement d i tes , il peut abou t i r même au suje t 
de ses propres maté r iaux à des conclusions foncièrement 
erronées. C'est là un pr inc ipe qui ne doit j ama i s être perdu 
de vue , quand il s'agit d ' é t ud i e r , au point de vue des recher-
ches archéologiques, l ' époque des migra t ions des peuples. 
Dern iè rement D. Csal lány 1 a dressé une l is te des monnaies 
byzant ines découvertes aup rès de t rouvai l les avares pour 
é tab l i r , j u squ ' à quelle époque les monnaies en question 
avaient pénét ré sur le t e r r i to i r e de l ' empi re avar . D 'après 
l 'opinion de Csallány le fa i t qu 'à par t i r des années 70 du 
VII e siècle on ne trouve p l u s de monnaie byzan t ine en terr i-
toire ava r serai t à expl iquer p a r la fondat ion de l 'E ta t bulgare 
en 679 ; il es t donc d 'av is que cet E t a t ava i t mis une barr i -
ère pour deux siècles à la péné t ra t ion commerciale de Byzance 
vers le nord . Ces conclusions, comme je viens de dire, sont 
fondées, d 'une pa r t , sur la circulat ion des monnaies byzantines, 
d ' a u t r e p a r t , sur les données historiques que l ' au teur avai t 
à sa disposition. Néanmoins , vu que les dernières présentent 
des lacunes sensibles, il ne sera pas cer ta inement sans intérêt 
de passer en revue les données his tor iques que Csallány 
a négligé de prendre en considération. 
1. Tou t d 'abord, il f a u t préciser que l ' E t a t bulgare , 
né en 680, n ' a point mis fin au voisinage de Byzance et du 
te r r i to i re avar ; bien au contraire , ce voisinage continua 
à exis ter ju squ ' à la chute de l 'empire a v a r . E n 680 et 681, 
c 'est-à-dire au moment de la fondation de leur E t a t , les 
Bulgares n 'occupèrent aucun point de la route qui , de 
Byzance, passai t vers le nord par Adr ianople , P lovd iv , 
Sofia, Nis, Belgrade et S i rmium, de même que la route Salcni-
que — Nis non plus ; m ê m e plus t a rd , p e n d a n t l 'existence 
de l ' empire avare, ils ne firent rien de parei l .1" Le premier 
point de la route susment ionnée, à savoir Serdica, ne fu t 
occupé qu 'après la chute de l ' E t a t avar : c 'es t en 809, avant 
les fê tes de Pâques que K r o u m s ' empara de Serdica où il 
fit massacre r 6000 soldats et beaucoup de civils.3 II n 'en 
res te pas moins que même à ce moment - là cet i m p o r t a n t 
poin t ne f u t guère définit ivement occupé par les Bulgares, 
son occupation n ' eu t lieu qu 'un peu p lus t a rd . 
Un au t re poin t non moins i m p o r t a n t est Philippopole-
Plovdiv. Les Bulgares n 'y péné t rè ren t qu 'à une da te encore 
p lus tardive. Les sources byzant ines ne disent rien de l'occu-
pat ion de ce t te ville par les Bulgares , i ra i s un khan bulgare 
ment ionne , dans une inscription de langue grecque, la date 
où il fit son entrée à Pbil ippopole. I l s 'agi t , n o t a m m e n t , 
d ' une inscription découverte au cimetière tu rc du Tumbul -
dzamiya de S u m e n ; comme il ressort du tex te , ce t te inscrip-
t ion f u t exécutée à l 'ordre du k h a n Malamir , peti t-f i ls de 
K r o u m et fils d 'Omour tag . Selon l ' inscription, Omourtag , 
a y a n t conclu la paix pour 30 ans avec les Grecs, ava i t entre-
t enu des re la t ions amicales avec eux. Les mêmes relations 
cont inuaient à exister au début du règne de Malamir , jusqu 'à 
l 'époque où les Grecs vinrent dévas te r le terr i toire des Bulga-
res. Là-dessus le khan Malamir qui par tageai t son règne 
avec Isboul K a v h a n , pa r t i t en guerre contre les Grecs et, 
l ' a y a n t r empor t é sur eux, «vint à Phil ippopole et donna un 
fest in», 4 tou t cela aux années 30 du I X e siècle. 
C'est à la même époque que les Bulgares occupèrent 
aussi Belgrade e t Sirmium. A propos de ces événements 
je me borne à faire quelques r emarques sommaires. Après 
que Charlemagne eu t anéant i l ' E t a t ava r et r a t t aché à l 'empire 
des F rancs la par t ie occidentale de l 'Avarie , la par t ie orien-
t a l e , d 'une superficie plus considérable, de celle-ci f u t occu-
pée par K r o u m , khan des Bulgares. Dès cet te époque le 
p a y s bulgare eu t des front ières communes avec l 'empire 
des Francs . Omour tag , fils de K r o u m , essaya d 'ar ranger 
à l ' amiable avec les Francs les questions r é su l t an t de la 
s i tua t ion des deux pays l imitrophes ce qui eût été d ' a u t a n t 
p lus désirable que deux t r ibus slaves, les Abodri tes et les 
Timocans , voula ient se détacher de l 'empire bulgare pour 
se ral l ier aux Francs . Mais Omour tag avai t beau envoyer 
des ambassadeurs chez les F r a n c s ; l ' empereur s 'esquivait 
à tou te réglementat ion des litiges en question. E n consé-
quence Omour tag , après avoir va incu , en 825 — 6, près de 
la Tisza les Abodr i tes «qui vulgo Praedenecent i vocantur» , 
dirigea, en 827, une a t taque contre le terr i toire des Francs . 
A cet te occasion les Bulgares m o n t è r e n t la Drave , banni ren t 
les chefs des Slaves pannoniens et imposèrent à cet te popu-
la t ion des gouverneurs bulgares. Les íu t tes se poursuivirent 
aussi aux années suivantes (828 - 829). 
I l n 'es t pas douteux que, malgré ces hosti l i tés, la dernière 
a t t a q u e des Bulgares (829) f u t suivie d 'un accord. On eu t 
y conclure des bonnes relat ions qui existaient en 832 entre 
ies Bulgares et les F rancs ; l 'on sait que, selon le témoignage 
d 'une source, à ce t te date les ambassadeurs bulgares présen-
t è r en t des dons à l 'empereur . 5 
On peu t supposer qu 'à la suite de la guerre bulgaro-
f r a n q u e le te r r i to i re situé en t re le Danube , la Drave et la 
Save, c 'est-à-dire le secteur or ienta l du terr i toi re compris 
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ent re la Drave et la Save échut , avec la vil le de Sirmium, 
aux Bulgares et qu' i l r e s ta sous leur domination j u s q u ' à 1018. 
Dern iè rement Gy. Györffy 6 a contesté le succès durable 
de l ' ac t ion de 827 des Bulgares . A ce sujet il suffi t de renvoyer 
à un seul fa i t . Lorsque, après 833, Pr ibina eut u n différend 
avec R a t b o d , préfet de la région orientale, il se réfugia avec 
son fils et les siens «in regionem Vulgariam» ; peu après, 
«de Vulgar i is Ra t imar i ducis adiit regionem», c'est-à-dire 
du chef s lave de la pa r t i e occidentale du ter r i to i re situé 
ent re la D r a v e et la Save. Quand, en 838, l ' a m é e f ranque 
s ' a t t a q u a à Ra t imi r , P r ib ina f ranch i t la Save . ' I l s 'ensuit 
qu 'à ce t t e da te — dans la région comprise en t re le Danube, 
la Drave e t la Save — é t a i t , avec Sirmium, sous la domination 
des Bulgares . 
T o u t compte fa i t , la rou te byzant ine pa r laquelle les 
marchandises péné t ra ien t vers le nord ne f u t prise par les 
Bulgares qu 'après la chute de l 'empire avar . j u s q u ' à cet te 
da te les Byzan t ins ne cessaient d ' impor ter des marchandises 
en te r r i to i re avar . 
2. E n p lus , il est abso lument certain que des marchandises 
byzant ines pouvaient a r r ive r dans le pays des A v a r s même 
à t r a v e r s les terr i toires qui , dès le début , é ta ient soumis 
aux Bulgares . I l est notoire que déjà une t ren ta ine d 'années 
après sa fondat ion , l ' E t a t bulgare conclut un accord commer-
cial avec Byzance et que, ou t re la réglementa t ion du trafic 
des marchandises ent re les deux Etats,® les Byzan t ins s'assu-
rèrent à ce t t e occasion aussi le droit de t r anspo r t e r leurs 
marchandises à t ravers la Bulgarie. Même quand , après la 
dispari t ion de l ' E t a t a v a r , les Bulgares et les F r a n c s aurent 
arraché à Byzance les te r r i to i res avars de jadis , cet événement 
ne m e t t r a po in t fin à la péné t ra t ion des marchandises byzan-
tines ; on en re t rouvera les t races non seulement sur notre 
ter r i to i re , mais aussi p lus loin vers le nord, en Moravie. 
3. P o u r expliquer la dispari t ion des monnaies byzantines 
dans les sites avars , Csal lány avance l 'hypothèse que l 'E t a t 
bulgare coupa la route de Byzance et, par conséquent , mi t 
fin au t ra f ic des marchandises . 
En réa l i té , il n 'en é ta i t pas ainsi. De t ou t e évidence, 
Byzance ava i t des re la t ions commerciales avec les Avars 
même au VI I e siècle, mais à cet te époque, p a r suite des 
conditions poli t iques du pays des Avars , elle n ' y envoyait 
que des marchandises ; il n ' é t a i t plus question de t r i bu t s en or. 
Comme il es t connu, p e n d a n t la troisième dizaine d 'années 
du VII e siècle Byzance organisa une grande action diplomati-
que et mi l i ta i re contre l ' empire avar ; la conséquence en 
f u t le d é t a c h e m e n t ou, pour mieux dire, la l ibérat ion de la 
par t ie E s t de l 'empire a v a r . A par t i r de cet te da te la domi-
nat ion avare s 'é tendai t t ou t au p lus jusqu 'à la région du 
Boug et du Dnies ter , c 'est-à-dire jusqu 'au terr i toire des 
Doulebs ; au surplus , le contrôle avar s 'affaibl i t vis-à-vis 
des groupes slaves établis entre la Transylvanie et le Dniester. 
A propos de ce t te région il est d 'a i l leurs à no te r que même 
aupa ravan t sa dépendance ne pouvai t être t rès solide ; 
précisément pendan t le premier s ièclede la dominat ion avare, 
pour faire suite aux cas d ' immigrat ion sporadique de la 
période précédente, d ' impor tan tes masses slaves descendi-
r e n t de ce ter r i to i re pour occuper les régions orientales, 
centrales et méridionales de la Péninsule des Balkans. Cet 
affaiblissement de l 'hégémonie avare eut d 'ai l leurs encore 
une aut re conséquence : dès la même époque les Slaves 
établis aux confins occidentaux de l 'empire firent également 
des efforts pour se délivrer de la domination avare . 
Quelques dizaines d 'années p lus t a rd , quand les Bulgares 
au ron t déjà occupé la Bessarabie, tou te la par t ie Es t de 
l 'empire avar se dé tacha défini t ivement ; le terr i toire situé 
en t re le Dniester et la Transylvanie passa sous la domination 
des Bulgares. 
Dans ces condit ions les Avars , déjà affaiblis, ne pouvaient 
avoir qu 'un seul espoir : main ten i r leurs positions à l 'ouest , 
au moins jusqu ' à la consolidation des conditions intérieures 
de cette région. 
Or, si, à pa r t i r du VII e siècle on ne trouve plus de monnaie 
byzant ine sur le terr i toire de la Hongrie, ce fa i t n 'es t guère 
à expliquer p a r l ' intervent ion des Bulgares et pa r l 'obstacle 
qu ' i ls auraient mis au commerce byzant in ; il s 'agit simple-
m e n t de la cessation des t r ibu ts en or. Byzance ne les paya i t 
qu ' aux peuples qu 'e l le redouta i t ; au VII I e siècle elle en 
accordait aux Bulgares , mais non aux Avars . 
En un m o t , l 'archéologie ne deviendra une impor tan te 
discipline historique qu 'à une condition : au lieu de borner 
nos recherches aux trouvail les mêmes, nous devons faire 
é t a t de tout ce que les sources nous offrent . 
Pour t e rminer , je tiens à a jou te r qu 'à propos de l 'examen 
du legs des Avars , il convient de prendre en considération 
encore un fa i t solidement appuyé sur le témoignage des 
sources. 
Nos chercheurs a t t r ibuen t une part ie considérable des 
trouvail les avares découvertes sur le terri toire de la Hongrie 
aux éléments koutr igurs-bulgares établis dans le bassin 
carpathique. j e dois rappeler aux spécialistes de l 'archéologie 
des Avars que, selon le témoignage unanime des sources, 
l ' é lément bulgare occupait les confins de l 'ouest et du sud-
ouest de l 'empire ; même cet te constatat ion ne vau t que 
j u squ ' aux années 30 du VU" siècle. 
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DAS MÜNZMATERIAL IN DEN FUNDEN DER VÖLKER-
WANDERUNGSZEIT IM MITTLEREN DONAUBECKEN 
E I N L E I T U N G 
Mit (1er allgemeinen Entwicklung der heimi-
schen archäologischen Forschungstät igkei t hat auch 
die Förderung und Veröffentl ichung der aus der 
Zeit der Völkerwanderung s tammenden archäolo-
gischen Funde einen bedeutenden Aufschwung 
genommen. Teils aus gelegentlich auf tauchenden 
sporadischen Funden , grösstenteils jedoch als Folge 
der systematischen Ausgrabungen konnte sowohl 
in den Landes- als in den Provinzmuseen ein s t a t t -
liches Material gesammelt werden, dessen Grossteil 
auf diese oder jene Weise auch zur wissenschaft-
lichen Aufarbei tung und Veröffentl ichung gelangte. 
In diesen Fundbeschreibungen oder einfachen Fund-
berichten begegnen wir ständig, besonders in F o r m 
von Grabbeigaben, aber häufig auch in anderweiti-
gen Einzelfunden, verschiedenen Münzen, deren 
stets wachsende Zahl Anlass zur systematischen 
Sammlung und möglichst genauen Best immung 
dieser Münzfunde gab. Weitere Anregung, sich 
eingehend mit dem zu Tage geförderten Münz-
mater ial zu befassen, Hess sich aus der Erfahrungs-
ta tsache schöpfen, wonach die nähere Bes t immung 
der Münzen in den bisherigen Fundber ichten ent-
weder oberflächlich und mangelhaf t oder gar fehler-
h a f t und irreführend war . Es k a m häufig vor, dass 
eine zum Vorschein gelangte Münze in den Fund-
berichten nur als «römische Münze» oder un te r 
einer ähnlichen allgemeinen Bezeichnung erwähnt 
wurde. Unseres Erach tens nach ist es jedoch ohne 
weiteres einleuchtend, dass die genaue Beschreibung 
der ans Tageslicht geförderten Münzen, besonders 
dort , wo eine grössere Anzahl von ihnen aus dem 
Fundmater ia l verschiedener Orte gesammelt werden 
konnte , uns wesentliche Aufschlüsse hinsichtlich 
(1er Zei tbest immung der Funde selbst bieten kann , 
während im gegenteiligen Falle unrichtige u n d 
lückenhafte Angaben bei Bes t immung des ganzen 
Fundmater ia ls zu Trugschlüssen führen können. 
Gewiss kann in solchen Fällen nur an eine Zeit-
bes t immung der Funde innerhalb gewisser Perioden-
grenzen gedacht werden, und die Auswertung dieses 
Beweismaterials ist viel eher eine Aufgabe des 
Archäologen, wozu ihm der Numismat iker nur 
das nöt ige Bohmater ia l zur Verfügung stellen 
kann. Allerdings muss letzterer danach t rachten, 
auch die völlig abgenütz ten Münzen möglichst 
genau zu best immen und zu beschreiben. 
Eines der während der Sammeltät igkei t auf-
tauchenden Kernprobleme war die Feststellung 
der Zeitgrenzen, d. h. die Frage, innerhalb welchen 
Kahmens sich diese Sammeltä t igkei t zu bewegen 
hat . Im vorliegenden Falle haben wir uns, dem 
Ziele unserer Aufgabe entsprechend, bloss auf die 
Untersuchung des aus der Zeit der Völkerwande-
rung s t ammenden Fundmater ia l s beschränkt . Das 
hier behandel te Material lässt daher die römischen 
Funde vol lkommen ausser acht und ers t reckt sich, 
mit dem Fundmater ia l aus dem jazygisch-sarmati-
schen «Barbar icum» während der Römerzei t begin-
nend, auf die Untersuchung der aus der darauf 
folgenden Zeit s tammenden germanischen und awa-
rischen F u n d e bis zu den Funden aus der Zeit 
der Ungarischen Landnahme, folglich bis zum 
Beginn des X I . J ah rhunde r t s . Die ungarischen 
Münzfunde aus der Arpadenzei t überschreiten 
bereits den Rahmen der vorliegenden Arbei t , wes-
halb aus dieser Periode nu r noch diejenigen verein-
zelten F u n d e des beginnenden XI . J a h r h u n d e r t s 
Berücksichtigung fanden, in denen ausländische 
Münzen, vo r allem solche, deren Prägungszei t noch 
ins X . J a h r h u n d e r t fä l l t , aufgefunden wurden. 
Sämtliche innerhalb diese Zeitgrenzen fallenden 
Funde gelangten in alphabetischer Reihenfolge 
der F u n d o r t e zur Aufarbei tung. Wir fügen jedoch 
ein gesondertes Verzeichnis bei, worin die Funde 
— nach Volksgruppen gegliedert — Aufnahme 
fanden, u n d schliesslich dachten wir die Über-
sichtlichkeit noch durch Hinzufügung eines voll-
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ständigen Ortsregisters zu erleichtern, das sämt-
liche Fundor te in sich vereinigt, un te r welchen 
Namen und Varianten sie auch immer auf tauchen 
mögen (Ortsnamenveränderungen, Anraine usw.). 
Veranlassung hiezu gab uns die sich aus der Zusam-
menstellung des Materials ergebende Erfahrungs-
ta tsache, dass die Identifizierung ein und derselben, 
jedoch gleichzeitig un te r verschiedenen Ortsnamen 
beschriebenen Funde oft äusserst schwierig ist . 
Den Fundor t geben wir jeweils un te r dem in der 
Fachl i tera tur allgemein üblichen Namen an, mi t 
Hinzufügung der allfälligen späteren Namensände-
rungen und mit gesonderter Anführung im Orts-
register. Die unter den Namen von Anrainen und 
Grenzrainen angeführ ten Funde sind jeweils un te r 
den Namen derjenigen Gemeinden eingereiht, zu 
denen die entsprechenden Raine gehören. Doch 
wurden im Ortsregister die Namen der An- und 
Grenzraine auch eigens angeführ t . 
Eine weitere grundlegende Frage , die wir uns 
bei der Inangr i f fnahme vorliegender Arbeit stellen 
mussten, war die, auf welches Fundmater ia l sich 
unsere Zusammenfassung zu erstrecken habe. Das 
uns ursprünglich vorschwebende Ziel sah bloss die 
Beschreibung der als Beigabe authent ischer Gräber-
funde, hauptsächlich bei Ausgrabungen zutage 
geförderten Münzen vor, doch ergaben sich beim 
Zusammenfassen des Materials schon recht bald 
berechtigte Zweifel, ob dieser oder jener Fund als 
Grabfund angesprochen werden kann , selbst dann , 
wenn die näheren Ums tände des Auffindens nicht 
entsprechend geklärt werden konnten . Da wir 
jedoch diesem Zweifel gerade bei den Funden aus 
der Zeit der Völkerwanderung besonders häufig 
ausgesetzt waren (z. B. in Fällen, in denen sich 
die Siedlung und die Begräbniss tä t te am gleichen 
Ort befanden u. ä.), gelangten wir zu dem E n t -
schluss, den ursprüglichen R a h m e n unserer Arbeit 
zu erweitern und in ihr alle Münzen aufzunehmen, 
die mit archäologischen Fundob jek ten gemeinsam 
zum Vorschein kamen , wobei wir uns bemühten , 
soweit als möglich auch die Beschaffenheit des 
jeweiligen Fundmater ia l s anzuführen . 
Letzteres ist um so wichtiger, als es eine wesent-
liche Handhabe bei der Auswer tung des behandel-
ten Münzmaterials bietet . Derselben römischen 
Münze muss eine wesentlich andere Bedeutung zuge-
messen werden, je nachdem sie in einem nahezu 
gleichzeitigen oder doch nur um weniges jüngeren 
jazygisch-sarmatischen Grabe oder Siedlungsgebiete 
aufgefunden wurde, oder aber mi t den Fundobjek ten 
aus der bedeutend späteren Awarenzeit oder gar 
der Zeit der ungarischen Landnahme. I m ersten 
Fall ist sie ein wertvolles Hilfsmittel zur chrono-
logischen Fundbes t immung , während ihr im zweiten 
Falle eher meist nur kul t ische Bedeutung zuge-
sprochen werden kann. Die byzantinischen Münzen 
eines Fundes aus der Awarenzeit können sowohl 
hinsichtlich der Zei tbest immung als auch bezüglich 
des Geldumlaufes äusserst aufschlussreich sein, 
während die aus Gräbern aus der Zeit der Land-
nahme zum Vorschein gelangten westlichen oder 
arabischen Münzen bloss eine Bedeutung f ü r die zeit-
liche Bes t immung besitzen. Auf den Geldumlauf 
können aus diesen keine brauchbaren Schlüsse gezo-
gen werden, da sie bloss als Schmuck Verwendung 
fanden. Die Gesamtübersicht des gesammelten 
Materials kann ferner Aufschluss da rübe r geben, 
inwiefern das Vorkommen gewisser Münzarten 
einer gegebenen Zeitperiode für die Gräberfunde 
einzelner Volksstämme charakterist isch ist . All dies 
kann allenfalls gewisse archäologische Schlussfolge-
rungen ermöglichen, doch bet rachten wir eine Aus-
wertung in diesem Sinne n icht als unsere Aufgabe. 
Wir sehen dar in ein den Archäologen vorbehaltenes 
Gebiet, sofern es sich u m ein Vergleichsstudium 
des aus den Grabfunden s t ammenden vollständigen 
archäologischen Materials handel t . Immerh in steht 
fest, dass die Aufarbei tung des Münzmaterials 
sowohl dem Archäologen als auch dem Geschichts-
forscher wertvolle Erkenntnisquellen erschliesst. 
Der Vollständigkeit halber haben wir in die vor-
liegende Arbei t auch einige mit Münzfunden ver-
knüpf te Schatzfunde aufgenommen, doch nur kurz 
und in F o r m von Hinweisen, da ihre Bedeutung 
auf einem anderen Gebiete liegt. Die Anzahl und 
kurze Beschreibung der hiebei zutage geförderten 
Münzen geben wir nur summarisch an , ohne uns 
mit jedem Stücke im einzelnen zu befassen, wie 
wir es bei den aus anderen Funden s tammenden 
Exemplaren ta ten. Komple t t e und sporadische 
Münzfunde fanden übe rhaup t keine Aufnahme , da 
deren Besprechung den R a h m e n dieser Abhandlung 
überschreiten und da das auf diese Weise gesam-
melte Material der vorliegender Zusammenstel lung 
eine andere Richtung geben würde. Eine solche 
Zusammenfassung würde zwar eine vollständige 
Übersicht über den Geld verkehr der Völkerwande-
rungszeit bieten, was zwar an und für sich erstrebens-
wert wäre, doch sehen wir unsere Aufgabe nicht 
in der E rmi t t l ung und Schilderung des Geldumlau-
fes, sondern vielmehr in der Zusammenfassung 
der mi t anderen archäologischen Fundob jek ten 
zutage geförderten Münzen. Es unter l iegt keinem 
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Zweifel, dass ein solches Material die Kenntnis 
des Geldumlaufes während der J ah rhunde r t e der 
Völkerwanderung wesentlich fördern, ja geradezu 
deren verlässlichste Grundlage darstellen wird, doch 
schwebte uns diesmal ein anderes Ziel vor Augen. 
Auch an einer solchen Zusammenste l lung wird der-
zeit gearbei tet , doch dü r f t e die Zusammenfassung 
des hiefür erforderlichen ausgedehnten Materials 
noch e i r e geraume Zeit in Anspruch nehmen. Sind 
wir uns auch der überragenden Wichtigkeit der Zu-
sammenstel lung eines sämtl iche Münzfunde in sich 
vereinigenden Reper tor iums voll bewusst , so wollten 
wir uns diesmal vorerst auf die Beschreibung der-
jenigen Münzen beschränken, die mi t anderen 
archäologischen Fundob jek t en zusammen aufge-
funden wurden, womit wir den Alter tumsforschun-
gen neuere, möglichst authent ische Quellen erschlies-
sen möchten . 
In vorliegendem Werke befolgten wir bei Zusam-
menstellung des Materials das System, die Münzen 
nach den an den einzelnen Fundor ten erschlosse-
nen Gräbern zu ordnen, j ede einzelne dabei zum 
Vorschein gelangte Münze der Feststel lung gemäss 
zu besehreiben, unter gleichzeitiger Angabe ihres 
Zustandes, der näheren U m s t ä n d e ihrer Auffindung, 
der auf sie bezüglichen Li te ra tu rangaben und ihres 
derzeitigen Aufbewahrungsor tes (mit besonderem 
Hinweis auf die Bi ldnummer , falls die Münze im 
Bildteil abgebildet ist). Dor t , wo sich eine Gruppie-
rung nach Gräbern nicht durchführen liess (z. B. 
in Keszthely), sind die Münzen innerhalb eines 
Fundor tes der zeitlichen Reihenfolge nach ange-
führ t . Sooft eine Münze mit te ls allgemein zugäng-
licher Corpora, Handbücher und ähnlicher Werke 
genau bes t immt werden k a n n , geben wir nur den 
bet ref fenden Li teraturnachweis an, ohne sie noch 
im einzelnen genau zu beschreiben. Alle gerin-
gere Abweichungen von der zitierten Beschreibung 
führen wir in Klammern an. Die vollständige 
Beschreibung einer Münze wird nur in den Fäl-
len gegeben, wo die obengenannte Best immungs-
weise nicht möglich ist oder deren Feststel-
lung infolge ihrer Abgenütz the i t f ragwürdig er-
scheint. Im letzten Fall gehen wir in der Beschrei-
bung jeweils nur so weit , als es der Zustand der 
abgegriffenen Münze mi t Sicherheit festzustellen 
gestat te t , ohne uns in Hypothesen zu verlieren, 
und erwähnen die wahrscheinliche Bes t immung 
nur zusätzlich, nach der Beschreibung des Fest-
stehenden. Das gesamte uns zugängliche Münz-
material haben wir — unabhängig von den bis-
herigen Veröffentl ichungen — einer neuerlichen 
P r ü f u n g unterzogen und neu bes t immt . Die Erklä-
rung der bei den Li tera turnachweisen verwendeten 
Abkürzungen findet sich in einem gesonderten 
Verzeichnis. 
Bei jeder einzelnen Münze wurde deren Aufbe-
wahrungsor t angeführ t und, soweit dies möglich 
war, auch die betreffenden Inven ta rangaben . I m all-
gemeinen gaben wir alle Vermerke und Aufzeich-
nungen wieder, die wir auf den Münzverwahrungs-
schachteln oder Säckchen in den verschiedenen 
Museen auffinden konnten, um die nachträgl iche 
Identif izierung zu erleichtern. Die Sammlung des 
hier behandel ten Materials begann vor zwanzig 
Jah ren . Auf diesen U m s t a n d muss eigens hinge-
wiesen werden, da mehrere Funde und Münzen, 
die sich in Provinzmuseen befanden, noch vor Aus-
bruch des zweiten Weltkrieges un te rsucht und 
wissenschaftl ich aufgearbei tet wurden ; dieses Mate-
rial ging dann später infolge der Kriegsereignisse 
teilweise oder ganz verloren. Da jedoch die 
Gipsabgüsse eines überwiegenden Teiles dieser in 
Verlust geratenen Münzen noch vorhanden sind 
und die Untersuchungen seinerzeit an den Original-
münzen selbst vorgenommen wurden , füh ren wir 
hier auch diese Münzen mit Bezeichnung des 
ursprünglichen Aufbewahrungsor tes an, auch wenn 
sie inzwischen schon der Vernichtung anheimfielen. 
Gewissheit über deren Vern ich tung konn ten wir 
uns nämlich nur in jenen Fällen verschaffen, in 
denen wir mangels eines Gipsabgusses wieder auf 
die Originalmünzen zurückgreifen wollten, diese 
jedoch nach Beendigung des Krieges nicht mehr 
vorfanden. In jedem solchen Falle findet sich bei 
der Münzbeschreibung ein gesonderter , auf diesen 
Umstand hinweisender Vermerk, um die mangel-
ha f t e Bildwiedergabe der be t re f fenden Münze zu 
begründen. Andernteils wären wir geradezu unüber-
windlichen Schwierigkeiten begegnet , hä t t en wir 
uns bei jeder beschriebenen Münze von deren Vor-
handensein noch eigens überzeugen wollen. Des-
halb teilen wir jeweils den ursprünglichen Aufbe-
wahrungsor t mi t , zumal unseres Erach tens nach 
Zweck und Ziel dieser Zusammenste l lung vom 
derzeitigen Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein dieser oder jener Münze k a u m wesentlich beein-
f lusst werden dürf te . 
Mit grösster Umsicht gingen wir bei der Ein-
ordnung des vorhandenen Münzmater ials nach 
Grabs tä t t en vor und zogen hiebei alle erreichbaren 
Inventarvermerke , L i te ra tu rangaben und allfälli-
gen anderen schriftlichen Nachweise zu R a t e . Wir 
sind uns zwar voll bewusst , dass sich die Alter-
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tumsforschung — besonders bei Lösung chronolo-
gischer Probleme — ausschliesslich auf einwandfrei 
authentisches Mater ial stützen muss , doch wäre 
es immerh in möglich, dass sich t r o t z grösster Sorg-
fal t dennoch einige Fehler in das vorliegende Werk 
eingeschlichen haben , was jedoch j edem ohne weite-
res verständlich erscheinen wird, der selbst schon 
Gelegenheit hat te , in al ten Bes tänden verschiedener 
Museen mühsame Nachforschungen anzustellen. 
Wenn unsere Arbeit durch die in den letzten J a h r -
zehn ten in stetem Aufschwung begriffene Fach-
l i t e ra tu r auch erleichtert wurde , in der wir 
meh r oder weniger genaue Beschreibung vieler 
Münzen finden k o n n t e n , so gibt selbst diese augen-
scheinliche Erle ichterung noch Anlass zu mancher-
lei Zweifeln und Widersprüchen. So s t immen z. B. 
die Inven ta rangaben nicht immer mit den F u n d -
ber ich ten überein, oder es ergibt sich bei bisher 
nicht zur Veröffentl ichung gelangtem Fundmater ia l , 
dass die Inven ta rangaben die m i t anderen F u n d -
ob jek ten zum Vorschein gelangten Münzen unbe-
rücksicht igt lassen, oder auch umgekehr t usw. 
Erfreulicherweise s ind dies n u r vereinzelte Aus-
nahmsfäl le , auf die wir an gegebener Stelle jedes-
mal eigens hinweisen. 
D e n grössten Schwierigkeiten begegneten wir 
bei der Zusammenstel lung der Bi ld tafe ln . Wir waren 
nämlich bestrebt, j ede der uns zugänglichen, hier 
beschriebenen Münzen auch in möglichst na turge-
t reuer Abbildung wiederzugeben, da der Zus tand 
und Abnützungsgrad , die Vers tümmelung, Lochung, 
O h r u n g und andere besondere Merkmale der betref-
f enden Münze dem Archäologen of t wertvolle Auf-
schlüsse bieten können . Um eine gewisse Einhei t -
l ichkei t der Abbildungsweise zu erreichen, zogen 
wir es vor, s ta t t der Originalmünzen jeweils ihre 
Gipsabgüsse photographieren zu lassen, zumal die 
Lichtbi lder der aus verschiedenen Metallen gepräg-
ten , teilweise s t a rk abgenütz ten , abgeschliffenen 
und dunkle F lächen aufweisenden Münzen sich 
viel weniger zur Wiedergabe eignen als die von 
den Gipsabgüssen gemachten Aufnahmen . Die 
berei ts anderweitig veröffent l ichten Abbildungen 
solcher Münzen, die uns selbst n icht zugänglich 
waren , haben wir in dieses W e r k unveränder t 
übernommen, auch wenn es sich u m noch so min-
derwertige Reprodukt ionen hande l t e , da auch diese 
immerh in Anhal t spunkte bet reffs Form und Gestal t 
der Originalmünzen bieten. Un te r diesen aus ande-
ren Werken übernommenen Reprodukt ionen befin-
den sich zahlreiche Abbildungen, die unmit te lbar 
von den Originalmünzen hergestel l t wurden und 
auch diese rechtfert igen von neuem unseren Ent -
schluss, den Photographien der Gipsabgüsse den 
Vorzug zu geben. 
Es war unser Ziel, die im Text te i l beschriebe-
nen Münzen in den Bildertafeln in klarer zeitlicher 
Ubersicht wiederzugeben, weshalb die Abbildun-
gen nicht nach Fundstel len, sondern chronologisch 
geordnet sind. Die Bilderreihe wird demgemäss von 
einigen griechischen, barbar ischen und römisch-
republikanischen Münzen eröffnet , es folgen die 
römischen Münzen der Kaiserzeit in der Zeitfolge 
der Regierungsperioden und innerhalb derselben 
Herrscherzei t in der Reihenfolge der Cohen-Num-
mern . Die ungewissen und nach Cohen nicht 
bes t immbaren Münzen wurden in den Bilder-
tafeln nach denjenigen von genau bes t immter 
P rägung jeweils dorthin eingereiht, wohin sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach gehören. Der Reihe nach 
folgen sodann die byzant inischen Münzen, der 
Regierungszeit der aufeinander folgenden Kaiser 
nach geordnet , ferner einige awarische Nachbil-
dungen. Die Reihe wird mit arabischen Dirhems 
fortgesetzt und schliesst mit den nach Prägeorten 
geordneten westeuropäischen Münzen (Kirchen-
s taa t , Mailand, Pavia, Verona, Frankreich, Köln, 
Strassburg, Böhmen und England) , innerhalb 
gleicher Prägestellen jeweils in zeitlicher Rei-
henfolge. Diese Eintei lung ermöglicht einen kla-
ren LTberblick über den mit den Fundobjek-
ten aus der Zeit der Völkerwanderung zum 
Vorschein gelangten gesamten Münzbestand. 
Gleichzeitig konnte das gleichgeartete Material 
seiner Zugehörigkeit entsprechend untergebracht 
werden. 
Die technische Anordnung des Materials erfolgte 
derar t , dass die zur Abbildung gelangten Münzen 
in der nach Funds t ä t t en geordneten Textbeschrei-
bung mi t laufenden Nummern (1 — 523.) versehen 
wurden, un te r denen sie in den Bildtafeln anzu-
t reffen sind. Demgemäss folgen die Beschreibungen 
im Text te i l mit den laufenden Münznummern in 
zahlenmässiger Folge, während der nach der Zeit-
folge geordnete Bildteil diese Nummernfolge nicht 
beibehält . Die Bildtafeln sind mit römischen Zahlen 
for t laufend numerier t und bei jeder im Text 
beschriebenen Münze, deren Abbi ldung im Bild-
teil en tha l ten ist, wurde nebst ihrer Eigennummer 
auch die römische Zahl der be t ref fenden Bildtafel 
angegeben. Erfahrungsgemäss bietet es keine beson-
dere Schwierigkeit, auf einer mehrere Abbildungen 
aufweisenden Tafel das gesuchte und mi t einer 
spezifischen Nummer versehene Münzbild zu 
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finden, auch wenn die Abbildungen der Bildtafel 
nicht den laufenden Münznummern nach neben-
oder untereinandergereiht sind. Gewiss wäre es 
wünschenswert gewesen, die laufende Numerierung 
auch in den Bildtafeln beizubehalten, doch hät te 
dies die chronologische Übersicht unmöglich ge-
macht, auf die wir jedoch schon deshalb Gewicht 
legten, da das bearbeitete Material uns in seiner 
chronologischen Zusammenfassung am besten und 
lebendigsten anspricht. 
Die Bearbeitung des hier vereinigten vielschichti-
gen Materials .war keineswegs einfach. Es handelt 
sich um Münzen sehr verschiedener Herkunft , 
deren genaue Bestimmung überdies noch infolge 
der starken Abnützung, Verstümmelung und Brand-
beschädigung einzelner Münzen wesentlich erschwert 
wurde. Dies veranlasste uns, Fachleute und Münz-
experten der verschiedenen Prägezeiten als Mit-
arbeiter heranzuziehen, um auf Grund ihrer Erfah-
rung und ihrer tätigen Mithilfe die denkbar ver-
lässlichsten Angaben der weiteren Forschung als 
Unterlagenmaterial zur Verfügung stellen zu kön-
nen. So stand uns bei Bestimmung der griechischen, 
barbarischen, byzantinischen und zum Teil auch 
römischer Münzen Dr. András Kerényi zur Seite, 
bei Beschreibung der römischen Münzen erfreuten 
wir uns der tätigen Mithilfe von Dr. Elemér Jónás 
und Dr. Maria R. Alföldi, die besonders bei der 
äusserst schwierigen und zeitraubenden Unter-
suchung der stark abgenützten und für die zahl-
reichen Funde aus dem I I I . und IV. Jahrhunder t 
charakteristischen Münzen überaus dankenswerte 
Arbeit leisteten. Frau Maria R. Alföldi stand uns 
auch bei der ständigen Überprüfung des römischen 
Münzmaterials mit Ra t und Tat zur Seite, und es 
ist ihrer wertvollen Mitwirkung zu danken, wenn 
sich die zahlreichen, besondere Schwierigkeiten 
bietenden spätrömischen Münzen als verhältnis-
mässig wertvolle Materialquellen für die For-
schungsarbeit erweisen. Bei Überprüfung der frühe-
ren Bestimmungen arabischer Münzen waren uns 
die Erfahrungen Hugo Königsteins von grossem 
Nutzen. Allen Genannten sind wir zu aufrichtigem 
Dank verpflichtet, desgleichen auch Dr. Mihály 
Párducz und Dr. Ilona L. Kovrig, die unsere Arbeit 
mit sachgemässen Angaben, Erläuterungen und 
Aufklärungen archäologischer Natur unterstützten 
und förderten. Nur die freundliche Mitwirkung 
genannter Fachleute ermöglichte uns die Zusam-
menfassung dieses äusserst verschiedenartigen 
Materials in ein einheitliches System und dessen 
gewissenhafte Aufarbeitung. 
Wir sind uns dessen bewusst, dass das hier 
zusammengefasste Material trotz aller aufgewand-
ten Sorgfalt keinen Anspruch auf Vollkommenheit 
erheben kann, wie denn auch kein einziges Corpus 
Vollständigkeit für sich zu beanspruchen berech-
tigt ist. Gewiss werden noch aus der einschlägigen 
Literatur bisher den Nachforschungen entgangene 
Angaben in die Öffentlichkeit gelangen, werden aus 
der Tiefe der Museen bisher unbekannte Funde auf-
tauchen — wie das nach Veröffentlichungen ähn-
licher Natur zu geschehen pflegt —, doch hoffen 
wir zuversichtlich, dass die in vorliegendem Werke 
enthaltene Beschreibung von über fünfhunder t Mün-
zen ihr angemessenes Teil zur Förderung der sich 
mit der Völkerwanderungszeit befassenden For-
schungsarbeit beitragen werde. 
DAS MÜNZMATERIAL 
I. Ahony (Korn. Pest) awarisches Gräberfeld. 
1. 30. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361), Cen-
tenionalis Siscia. 
Coh2 277.' (VICTORIAE DD NN AVG ET CAE, auf der 
Rückseite unten ASIS). Durchlöchert. TM. RO. (96/1901 — 30. 
Grab; Nr. 87). - Taf. XXI. 
2. 99. Grab. Römisch, Constans (333—350), Centenionalis. 
V/ . . . ANS P F AVG Kopf mit Diadem п. г., Kleid. 
R/ VICTORIAE DD AVGG Q NN - Typus, unten 
SM . . . 
Abgenützt, in der Mitte durchbohrt und auf einer in der 
Mitte durchbohrten Scheibe befestigt. TM. RO. (96/1901 — 99. 
Grab; Nr. 481). - Taf. XX. 
3. 192. Grab. Römisch, Constantius Chlorus (293 — 305), 
Kleinbronze, Antiochia. 
Coh2 20. (CONCORDIA MILITVM, auf der Rückseite KB). 
Durchlöchert. TM. RO. (112/1903-192. Grab; Nr. 239). -
Taf. XVIII. 
4. 210. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361), Cen-
tenionalis Siscia 
Coh2 100.' (GLORIA EXERCITVS). Durchlöchert. TM. RO. 
(112/1903-210. Grab; Nr. 330). - Taf. XXI. 
5. 258. Grab. Römisch, Gallienus (253 —268), Antoninianus 
V/ Kopf mit Strahlenkrone. 
R/ Göttin n. 1., von rechts Zweig (?), links Zepter, 
im Feld < . 
Abgenützt, in der MÍtte durchlöchert. TM. RO. (112/1903 — 
— 258. Grab ; Nr. 502). - Taf. XVII. 
Li tera tur : AÉ. 1902. S. 245. u. S. 255, ferner 1904. 
S. 310-313. (Éber). 
I I . Alattyán (Kom. Szolnok), Tulát dülő, germa-
nisches Gräberfeld. 
6. 13. Grab. Römisch, Titus (79—81), Denar. 
V/ Kopf mit Lorbeerkranz n. r. 
R/ Behelmter Reiter sprengt n. r. 
Abgenützt, Rundschriften nicht zu entnehmen. Gefunden an 
der äusseren Seite des linken Unterschenkels neben dem 
Schwert. TM. RO. (12/1934-13. Grab; Nr. 6). - Taf. XIII . 
7. 13. Grab. Römisch, Commodus (177 — 192), Denar. 
V/ . . . AVREL COM . . . Kopf mit Lorbeerkranz 
п. г., Paludamentum. 
R/ Verschleierte Gestalt geht n. 1., hebt ihr Kleid 
(Spes). 
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Abgenützt. Gefunden an der äusseren Seite des linken Unter-
schenkels neben dem Schwert. TM. RO. (12/1934 — 13. Grab; 
Nr. 6). - Taf. XVI. 
I I I . Algyő (Kom. Csongrád) sarmatisches Grä-
berfeld. 
8. 1. Grab. Römisch, Antoninus Pius (138 — 161), Denar. 
V/ Kopf n. r. (nur der untere Teil der Buchstaben 
der Rundschrift ist zu sehen). 
R/ (T) R POT (X?) . . . Sitzende Gestalt n. 1. 
Sehr stark abgenützt. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Algyő 
1929. 1. Grab). - Taf. XIV. 
Literatur : Dolg. Szeged, 1931. S. 90. (Párducz), Párducz 
III . Nr. 131. 
IV. Algyő (Kom. Csongrád) sarmatische Sied-
lung. 
Römisch, Antoninus Pius (138 — 161), Bronzmünze. 
Nur aus dem Fundbericht bekannt. 
Literatur : AÉ. 1908. S. 362. (Móra). 
V. Balatonalmádi (Kom. Veszprém), Öreghegy, 
germanisches Gräberfeld. 
9. 6. Grab. Römisch, Constantinus I., (306 — 337), Klein-
bronze, Thessalonica. 
Coh2 123. (DN CONSTANTINI MAX AVG, auf der Rück-
seite unten TSEVI). Durchlöchert. Veszprém, Bakony-
Museum (7607/6. Grab). - Taf. XIX. 
10. 16. Grab. Römisch, Constantinus I. , (306—337), 
Kleinbronze, Nicomedia. 
Coh2 253. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rückseite unten 
SMNA). Beschädigtes, abgenütztes Exemplar, durchlöchert. 
Veszprém, Bakony-Museum (7607/16. Grab). — Taf. XIX. 
11. 16. Grab. Römisch, Kleinhronze aus dem IV. Jahrh. 
V/ Konturen eines Brustbildes zu entnehmen. 
• R/ Das Münzbild ist überhaupt nicht mehr zu sehen. 
Beschädigter Rand, stark abgenützte Prägung, durchlöchert. 
Veszprém, Bakony-Museum (7607/16. Grab). - Taf. XXIV. 
VI. Bácskeresztúr (Ruski Krstur , Kom. Bács-
Bodrog, Jugoslawien), sarmatische Gräber. 
12. 2. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 — 180), Denar. 
V/ M ANTONINVS AVG TRP X . . . Kopf mit 
Lorbeerkranz n. r. 
R/ Unbekannt. 
Bild der Vorderseite bei Párducz, III. Taf. CXI. Nr. 4. Die 
Münze befand sich im Museum von Zombor. — Taf. XV. 
13. 2. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 — 180), Denar. 
V/ M ANTONINVS A V G . . . Kopf mit Lorbeerkranz 
n. r. 
R/ Unbekannt. 
Bild der Vorderseite bei Párducz, III. Taf. CXI. Nr. 5. Die 
Münze befand sich im Museum von Zombor. — Taf. XV. 
14. 3. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 —180), Denar. 
V/ Kopf mit Lorbeerkranz n. r . 
R/ Unbekannt. 
Gebrochener Rand. Das Bild der Vorderseite bei Párducz, 
III. Taf. CVIII. Nr. 12. Die Münze befand sich im Museum 
von Zombor. — Taf. XV. 
Literatur : Bács, Évk. XIV. 1898. S. 190. (Die Münzen 
werden hier nicht erwähnt). Dolg. Szeged 1931. S. 136. und 
S. 252. (Párducz), die Münzen sind nicht angeführt. Párducz 
III . Nr. 103. 
VII . Bácsordas (Karavukovo, Kom. Bács-Bod-
rog, Jugoslawien) germanischer Fund. 
15. Byzanz, Theodosius II. (408—450), Aureus, Konstanti-
nopel (im Jahre 443). 
Sab. I. S. 115. Nr. 6. (im Feld der Rückseite Stern, unten 
CONOB). TM. RO. (119/1907- Nr. 11. Der Fund wurde 
vom Museum angekauft und stammt aus keiner offiziellen 
Ausgrabung). — Taf. XXV. 
Literatur : AÉ. 1951. S. 116. (Kovrig) und E. Beninger, 
Die germanischen Funde in der Slowakei, 1937. S. 161. 
VIII . Bágyog (Bágyogszovát, Kom. G y ő r -
Sopron), Gyürhegy, awarisches Gräberfeld. 
16. 1. Grab. Römisch, Hadrianus (117 — 138), Mittel-
bronze. 
Coh2 369. (COS III). Győr, «Xantus János»-Museum (В. 53/1. 
Grab). - Taf. XIV. 
17. 2. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus (340 er 
Jahre), Kleinbronze. 
V/ Brustbild п. г., Diadem, Paludamentum. 
R/ Münzbild nicht zu entnehmen. 
Sehr abgenütztes Exemplar. Győr, «Xantus János»-Museum 
(В. 53/2. Grab). - Taf. XXIII . 
Literatur : AÉ. 1929. S. 248-258. (Lovas), doch werden 
die Münzen hier nicht erwähnt. 
IX . Benepuszta (Korn. Pest) Gräber aus der 
Zeit der Landnahme. 
18. Milano, Berengarius rex (888—915), Denar.. 
CNI. V. S. 27. Nr. 1. Fettich, Fémművesség Taf. XXXVII. 1. 
Zweifach durchlöchert. TM. RO. (10/1846). — Taf. XXIX. 
19. Milano, Berengarius rex (888—915), Denar. 
CNI. V. S. 27. Nr. 1. Fettich, Fémművesség Taf. XXXVII. 2. 
Zweimal durchlöchert. TM. RO. (10/1846). — Taf. XXIX. 
20. Milano, Berengarius rex (888—915), Denar. 
V/ + BERENCARIVS . . . Christogramm. 
R/ + XRISTIANA RE . . . О In der Mitte MDI /С/ 
OLA 
CNI. V. Taf. II. 3. — Typus (Variante). Fettich, Fémműves-
ség Taf. XXXVII . 6. Zweimal durchlöchert. TM. RO. 
(10/1846). - Taf. XXIX. 
21. Milano, Berengarius rex (888 — 915), Denar. 
V/ + BERENCAIVSS REX Zwischen den Balken 
des Kreuzes vier Kugeln. 
R/ + XRISTANA RELIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf. II. 4. — Typus (Variante). Fettich, Fémműves-
ség Taf. XXXVII. 3. Ein Teil des Randes ausgebrochen, 
zweimal durchlöchert. TM. RO. (10/1846). — Taf. XXIX. 
22. Milano, Berengarius rex (888 — 915), Denar. 
V/ . . . ENCA . . . V . . . REX Zwischen den Balken 
des Kreuzes vier Kugeln. 
R/ + XRISTIANA REGIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf. II. 4. — Typus (Variante). Fettich, Fémművesség 
Taf. XXXVII . 4. Zweimal durchlöchert. TM. RO. (10/1846). 
- Taf. XXIX. 
23. Milano, Berengarius rex (888 — 915), Denar. 
V/ + BERENIKARIVS REX Zwischen den Balken 
des Kreuzes vier Kugeln. 
R/ + XRISTIANA RELIGIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf. II. 4. — Typus (Variante). Fettich, Fémműves-
ség Taf. XXXVII. 5." Zweimal durchlöchert. TM. RO. 
(10/1846). - Taf. XXIX. 
24. Milano, Berengarius rex (888—915), Denar. 
V/ + BERENCARIVS R Zwischen den Balken des 
Kreuzes vier Kugeln. 
R/ + XRISTIANA REHCIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf. II. 4. — Typus (Variante). Fettich, Fémműves-
ség Taf. XXXVII. 8. Viermal durchlöchert und der Mün-
zenrand bei 2 Löchern ausgebrochen. TM. RO. (10/1846). — 
Taf. XXIX. 
25. Milano, Berengarius imperátor (915—924), Denar. 
V/ -f BE . . . IMP Christogramm. 
R/ + XRISTIANA REII . . . In der Mitte MDI 
/Е/ OLA 
CNI. V. S. 32. Nr. 48. — Variante. Fettich, Fémművesség 
Taf. XXXVII. 7. Dreimal durchlöchert und an einer Stelle 
schartiger Rand. TM. RO. (10/1846). - Taf. X X X . 
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26. Milano, Berengarius imperátor (915—924), Denar. 
V/ + BEB . . . IMP Christogramm. 
R/ + XRIST . . . 10 In der Mitte MDI /Е/ OLA 
CNI. V. S. 32. Nr. 48. — Variante. Fettich, Fémművesség 
Taf. XXXVII . 9. Ungefähr die Hälf te der Münze abgebrochen 
und der restliche Teil zweimal durchlöchert. TM. RO 
(10/1846). - Taf. X X X . 
27. Milano, Berengarius imperátor (915—924), Denar. 
V/ + BE . . . S IMP Christogramm. 
R/ + X R I S T I A N . . . 10 In der Mitte MDI /Е/ OLA 
CNI. V. S. 32. Nr. 48. — Variante. Fettich, Fémművesség 
Taf. XXXVII . 11. Ungefähr zwei Drittel der Münze fehlen, 
das restliche Drittel ist durchbohrt. TM. RO. (10/1846). 
- Taf. X X X . 
28. Kirchenstaat, Johann X. (914—928), zusammen mit 
Berengarius imp. (915—924), Denar. 
CNI. XV. S. 88. Nr. 4. Fett ich, Fémművesség Taf. XXXVII . 
10. Ungefähr die Hälf te der Münze fehlt , der Rand des rest-
lichen Teiles an einer Stelle schartig. — Taf. XXIX. 
Im Inventar des Museums wird das ganze vorstehend 
angeführte Münzmaterial unter einer einzigen Eintragungs-
nummer mit der Bezeichnung «12 Silbermünzen von Berengar» 
zusammengefasst (es fehlt also eine Münze). Im Funde 
dürften ursprünglich viel mehr Münzen vorhanden gewesen 
sein, denn nach Jankovich kamen aus dem Grabe 30 — 40 
Silbermünzen zum Vorschein, von welchen er auch vier 
Exemplare in Bildern veröffentlicht. Die Mitteilung Hampels 
bezüglich des Münzmaterials des Fundes beruht auf einem 
Irr tum, wie dies bereits von Fettich festgestellt wurde. 
Hampel veröffentlicht nämlich auf Tafel III unter den 
Nummern 1—9 die Münzen des Fundes von Benepuszta, 
die aber tatsächlich Stücke aus dem Funde von Vereb sind 
(Hampel III. S. 348). Das Material der beiden Funde wurde 
anlässlicb der Publikation auf irgendeine Weise vertauscht. 
Literatur: Jahrb. d. Ung. Wissensch. Gesellsch. 1832 — 1834. 
Bd. IL S. 281-296 . (Jankovich), Pulszky S. 5 - 7 , Hampel 
11. S. 475 — 76. Fett ich, Fémművesség S. 68. 
X. Bezenye (Kom. Győr—Sopron), Paprét , ger-
manisches Gräberfeld. 
29. 45. Grab. Römisch, Kleinbronze aus dem IV. Jahrh . 
Der Grösse nach zu urteilen, dürf te es sich um eine Prägung 
nach dem Jahre 337 handeln. Vorder- und Rückseite sind 
vollkommen abgenützt und unleserlich. Ein mit einer Eisen-
kruste bedecktes und durchlöchertes abgenütztes Exemplar 
mit beschädigtem Rand. Magyaróvár, Hanság-Museum. — 
Taf. W i l l . 
Literatur : AÉ. 1893. S. 220. (Sőtér) und Hampel II. S. 74. 
XI. Békéscsaba (Kom. Békés) Flugplatz, awa-
risches Grab. 
30. Byzanz, Tiberius II. (578-582) , die Hälfte eines 
Solidus. 
V/ Der untere Teil des Brustbildes ist zu entnehmen. 
R/ . . . IA AV . . . Der obere Teil des Kreuzes ist 
zu entnehmen. 
Die Hälfte eines entzweigeschnittenen Solidus. ВМС. I. Taf. 
XIII . Nr. 178. — Typus. Békéscsaba, «Munkácsy Mihály»-
Museum (52/2624. 1.) - Taf. XXV. 
Li te ra tur : Acta Arch. II. 1952. S. 236. (Csallány). 
XII . Bivalyhalom (Kom. Szabolcs-Szatmár) 
In der Nachbarschaft der Gemeinde Polgár, in 
der Nähe des Flusses Hortobágy, sarmatisches 
Hügelgrab. 
Römisch, Diocletianus (284—305), Aureus. 
Der erwähnte Aureus wurde von Gábor Tégla«, der den Gra-
ben von Csörsz durchforschte, angeblich in einem Grab 
des Hügels gefunden. Der Ort selbst wurde zur Zeit des 
Milleniums Árpád-Halom benannt. Die Münze ist nur aus 
der Literatur bekannt. 
L i t e ra tu r : Múzeumi és Kvt . Ér t . I. 1907. S .180-182. 
(Zoltai) und Párducz III . Nr. 15. 
XII I . Bodrogköz (Bodrogszentmária, Svâtà 
Maria, Kom. Zemplén, Tschechoslowakei), germa-
nisches Grab. 
31. Römisch, Centenionalis, Zeit unsicher, wahrscheinlich 
aus dem IV. Jahrhunder t . 
V/ Kaiserbild п. г., nur undeutlich zu entnehmen. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Abgenützte, durchbohrte Prägung. TM. RO. (5/1893 — 96). 
Nach der Eintragung im Inventar würde es sich um einen 
«durchbohrten Bronzedenar des Constans» handeln, doch 
ist die Identifizierung des Kaiserbildnisses mit Constans 
völlig ungewiss. — Taf. XXIV. 
Literatur : AÉ. 1892. S. 374. 
XIV. Bodrogvécs (Vécs, Kom. Zemplén, Tsche-
choslowakei), I. Fund aus der Zeit der Landnahme. 
32. Arabisch, samanidisch, ein entweder vom Emir Ismail 
bin Ahmed (892 — 907) in Balch oder von Nassr bin Ahmed 
(913—942) in Samarkand geprägter Dirhem. Viermal durch-
löchert. Im Archiv des TM. unter Inv. Nr. 116/1897 — 1 
erwähnt, doch ist die Münze selbst nicht mehr vorhanden 
- Taf. XXVII . 
Literatur : AÉ. 1898. S. 13. (Szendrei), AÉ. 1904. S. 106 , 
Hampel II. S. 459., Adalékok Zemplén vm. Tört . VII. 1901. S. 2 
XV. Bodrogvécs (Vécs, Kom. Zemplén, Tschecho-
slowakei), I I . Fund aus der Zeit der Landnahme. 
Arabisch, samanidischer Dirhem, gleicht vollständig 
dem, der im I. Fund von Bodrogvécs zum Vorschein kam und in 
der Nummer von 15. Februar 1898 des AÉ. beschrieben 
wurde. Die Münze ist nur aus der Fundmitteilung bekannt. 
L i te ra tu r : AÉ. 1900. S. 44. (Dókus), AÉ. 1914. S. 55. 
(Istvánfi). An letzterwähnter Stelle werden beide Funde von 
Bodrogvécs beschrieben. 
XVI. Bonyhádvarasd (Kom. Tolna) Awarischer 
Fund. 
Römisch, Bronzemünze. 
War eine Zeitlang in der Sammlung von József Fleissig, 
Budapest. 
XVII. Bökény—Mindszent (Kom. Csongrád), 
germanische Funde. 
33. Barbarisch, Tetradrachme, Philippeus-Imitation. 
Die Grösse der Münze beträgt 25 — 26 mm und ihr Gewicht 
14 g. Pink Taf. V. Nr. 4. (auf der Rückseite oben links ist 
ein Rosettenzeichen eingeschlagen). TM. Münzkabinett. 
(150/1881 - 1). - Taf. XIII . 
Römisch, Constans I. (333 — 350), Kleinbronze. Coh1  
160. (VICTORIAE DD AVGG Q NN), was der Münze 
unter Coh2 Nr. 176. entspricht. Abgenützt. TM. Münzkabinett 
(150/1881 - 2). 
Römisch, Bronzemünze. 
Dem Inventar nach handelt es sich um «5 abgenützte, 
beschädigte Bronzemünzen». TM. Münzkabinett (150/1881 
- 3). 
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Diese römischen Münzen können jedoch aus dem Material 
des Münzkabinetts heute schon nicht mehr identifiziert 
werden. Dem Fundberichte nach stammt das anlässlich von 
Erdarbeiten zum Vorschein gekommene Material aus ver-
schiedenen Zeiten. Der Zusammenhang der Münzen mit den 
Gegenständen ist also sehr problematisch. 
L i te ra tu r : AÉ. 1881. S. 201 — 202. (Pulszky) und AÉ. 
1882. S. 143-144. (Hampel). 
XVII I . Bugac (Kom. Bács-Kiskun), sarmatischer 
Fund. 
34. Römisch, Julia Aquilia Severa (Gattin des Elagabalus 
218 — 222), Denar. 
Coh2 2. (CONCORDIA). Die Münze ist mit einer Kupferöse 
versehen. Kecskemét, «Katona József»-Museum (Bugac 819). 
- Taf. XVII. 
35. Römisch, Gallienus (253 — 268), Antoninianus. 
V/ GALLIENVS P (F AVG) Strahlenkopf n. r. 
R/ . . . AVG . . . Stehende weibliche Gestalt п. г. 
Mit Öse versehenes, abgenütztes Exemplar. Kecskemét. 
«Katona József»-Museum (Rugae 818). — Taf. XVII. 
L i te ra tur : Dolg. Szeged VII. 1931. S. 127. (Párducz). 
X I X . Buj (Kom. Szabolcs — Szatmár), Fekete-
halom, sarmatisches Hügelgrab. 
Römisch, Marcus Aurelius (161 — 180), Denar. 
Ist nur aus dem Fundbericht bekannt und diesem nach 
lag das Skelett in dem unaufgewühlten Grab ohne Beigabe, 
aber in der senkrechten Achse des Hügels kam in einer 
Tiefe von 5 Metern die Münze zum Vorschein. 
Literatur : AÉ. 1900. S. 267. (Jósa), AÉ. 1914. S. 393. 
(Gárdonyi), AÉ. 1915. S. 198. (Jósa) und Nyirvidék (Zeit-
schrift) Dez. 1911. 
X X . Bulkeszi (Buljkes, Kom. Bács-Bodrog, 
Jugoslawien), Fund aus der Zeit der Landnahme. 
Arabisch, abbasidisch, eine von Musa al-Hadi, dem 
Kalifen von Bagdad zwischen 168 — 170 ( = 785-787), 
geprägte Goldmünze. 
L i te ra tu r : AÉ. 1891. S. 93. 
X X I . Cikó (Kom. Tolna), awarisches Gräberfeld. 
36. 1. Grab. Römisch, Decius iun. (251), Mittelbronze-
Viminacium. 
Coh2 45. (PMS COL VIM AN XI). Von der Rundschrift auf 
der Vorderseite der abgenützten Münze ist nur mehr ein 
Teil ( . . . MES DECIVS . . . ) zu entnehmen. Gefunden in 
der linken Hand des Skeletts. TM. RO. (4/1894— 1. Grab; 
Nr. 9). - Taf. XVII. 
37. 1. Grab. Römisch, Iulianus Apostata (355 — 363), 
Centenionalis. 
V/ Kopf п. r „ Kleid. 
R/ SPES REI . . . Stehender Kaiser n. 1. hält 
Globus und Zepter. 
Abgenützt, dem Münzbild der Rückseite nach Coh2 41. 
Gefunden in der linken Hand des Skeletts. TM. RO. (4/1894 
- 1. Grab; Nr. 10). - Taf. XXII . 
38. 1. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus (337— 
— 361), Centenioalis. 
V/ Kopf n. r . 
R/ (VICTORIAE DD AVGG Q NN - Typus). 
Zwei einander gegenüberstehende Victorien sind 
zu entnehmen. 
Abgenützter Rand. Gefunden in der linken Hand des Ske-
letts. TM. RO. (4/1894 - 1. Grab; Nr. 11). - Taf. XXII . 
9. Grab. Römisch, Die Hälf te einer Kupfermünze. 
Dem Fundberichte nach soll die Münze bei dem Fuss des 
Skeletts gewesen sein, doch erwähnt das Inventar keine Münze 
im 9. Grab. (Vgl. die Angaben des 548. Grabes). 
39. 13. Grab. Römisch, Constantinus I. (306 — 337), 
Centenionalis, Antiochia. 
Coh2 254. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rückseite unten 
SMANB). Gefunden an der rechten Hälfte des Becken-
knochens. TM. RO. (4/1894 — 13. Grab; Nr. 290-294). 
- Taf. XIX. 
40. 13. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus (337 — 
- 361), Centenionalis, Antiochia (?). 
V/ Kopf. п. г., Diadem, Kleid und Panzer. 
R/ (GLORIA EXERCITVS - Typus). Zwei Solda-
ten von vorne, zwischen ihnen ist ein Signum 
zu entnehmen. 
Beschädigter Rand, abgenützt. Gefunden an der rechten 
Hälfte des Beckenknochens. TM. RO. (4/1894 — 13. Grab; 
Nr. 290-294). - Taf. XXII . 
41. 13. Grab. Römisch, Constantius II. (323—361), 
Centenionalis. Siscia. 
Coh2 45. (FEL TEMP REPARATIO, von der Rundschrift 
auf der Vorderseite ist nur . . . VS PF . . . zu entnehmen, 
in der linken Fläche der Rückseite M, unten hingegen Г SIS). 
Gefunden an der rechten Seite des Beckenknochens. Abge-
nützt, beschädigt. TM. RO. (4/1894 — 13. Grab; Nr. 290 — 
- 2 9 4 ) . - Taf. XXI. 
42. 13. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361). 
Centenionalis. 
Coh2 293. (VICTORIAE DD AVGG Q NN, von den Rund-
schriften sind nur Bruchstücke zu entnehmen, das Präge-
zeichen ist vollkommen unleserlich). Abgenützt und ein 
Teil des Randes beschädigt. Gefunden an der rechten Hälf te 
des Beckenknochens. TM. RO. (4/1894 — 13. Grab ; Nr. 
290-294). - Taf. XXII. . 
43. 13. Grab Römisch, Constantius II. (323 — 361), 
Mittelbronze Siscici 
Coh2 3. (CONCORDIA MILITVM, im Feld der Vorderseite 
A und ein Stern, im rechten Feld der Rückseite A, unten 
* SIS *). Gefunden an der rechten Hälfte des Becken-
knochens. TM. RO. (4/1894 — 13. Grab; Nr. 290-294). 
- Taf. XX. 
44. 35. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375), 
Centenionalis, Siscia. 
Coh2 12. (GLORIA ROMANORVM, auf der Rückseite unten 
?SISC). Rand beschädigt, durchlöchert. Gefunden auf dem 
Beckenknochen. TM. RO. (4/1894 — 35. Grab; Nr. 295). 
- Taf. XXIII . 
45. 36. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364 — 375) oder 
Valens (364—378), Centenionalis. 
V/ Kopf n. r. 
R/ (GLORIA ROMANORVM - Typus). 
Das Münzbild ist nur in Bruchstücken, schwer erkenn-
bar. Beschädigt, abgenützt und durchlöchert. Gefunden 
beim Hals des Skeletts. TM. RO. (4/1894 — 36. Grab; Nr. 
296). - Taf. XXIV. 
42—43. Grab. Byzanz, Münzgewicht (exagium). Nur 
nach dem Fundbericht bekannt, das Gewicht selbst konnte 
jedoch nicht gefunden werden. 
51. Grab. Römisch, Bronzemünze aus dem IV. Jahrh. 
(Zwei Stücke). 
TM. RO. (4/1894 - 51. Grab; Nr. 336-337), doch die 
Münzen selbst sind mit dem vorhandenen Material nicht 
zu identifizieren. 
46. 57. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361), 
Kleinbronze. 
Coh2 293. (VICTORIAE DD AVGG Q NN, auf der Rückseite 
unten ist das Münzzeichen nicht zu entnehmen). In der 
Mitte durchbohrt und im Loch sind noch die Reste des 
ursprünglichen Fadens zu sehen. Gefunden neben dem Kopf-
ansatz eines Kinderskeletts. TM. RO. (4/1894 — 57. Grab ; 
Nr. 341-342). — Taf. XXI. 
Das Inventar erwähnt zwar zwei Münzen, doch ist die 
zweite nicht zu identifizieren. 
105. Grab.Römisch, das Bruchstück einer Kleinbronze. 
Dem Inventar nach (4/1894 — 105. Grab; Nr. 513.) ein 
abgenütztes Exemplar, doch ist die Münze selbst mit 
dem vorhandenen Material nicht zu identifizieren. Wur-
de dem Fundbericht nach bei dem Hals des Skeletts 
gefunden. 
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47. 193. Grab. Römisch, Carus (282 — 283), Antoninianus. 
Coh2 20. (CONSECRATIO). Durchlöchert. Abbildung ver-
öffentlicht von Hampel III. Taf. 211. 5 / a - b . TM. RO. 
(4/1894 - 193. Grab; Nr. 1296). - Taf. XVIII. 
48. 201. Grab. Römisch, Crispus (317—326) oder Con-
stantius II. Caesar (323 — 361), Centenionalis. 
V/ Kopf' n. 1. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Beschädigt und abgenützt. Gefunden bei dem Hals des Ske-
letts. TM. RO. (4/1894 - 201. Grab; Nr. 1347). - Taf. XX. 
49. 271. Grab. Römisch, Centenionalis aus der Mitte des 
IV. Jahrhunderts. 
Die Münze ist so stark abgenützt, dass die Münzbilder weder 
auf der Vorder- noch auf der Rückseite zu entnehmen sind. 
Durchlöchert. TM. RO. (4/1894 - 271. Grab; Nr. 1767). 
- Taf. XXIII . 
50. 317. Grab. Römisch, Vetranio (350), Pecunia maior, 
Thessalonica. 
Coh2 1. (CONCORDIA MILITVM, auf der Fläche der Rück-
seite links A, unten .TSA.). Die Münze hat oben eine Scharte, 
unten ist sie durchbohrt. Gefunden am Hals des Skeletts. 
TM. RO. (4/1894 - 317. Grab; Nr. 2036). - Taf. XXII. 
Im Inventar werden aus demselben Grab noch zwei 
Münzen erwähnt : 
Römisch, Aurelianus (270 — 275), abgenützte, durch-
bohrte Bronzemünze (2035). 
Römisch, Bronzemünze aus dem IV. Jahrh. , abgenützt 
und durchbohrt (2037). 
Die beiden zuletzterwähnten Münzen konnten mit dem vor-
handenen Material nicht identifiziert werden. 
51. 393. Grab. Römisch, Valens (364—378), Centenionalis. 
Coh2 47. (SECVRITAS REIPVBLICAE, im Feld der Rück-
seite Palme). Beschädigter Rand und durchlöchert. Gefunden 
am Halse des Skeletts. TM. RO. (4/1894 — 393. Grab; 
Nr. 2882). - Taf. XXIV. 
52. 393. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361) 
Centenionalis, Rom. 
V/ . . . TIVS P F AVG Brustbild mit Diadem n. r. 
R/ (FEL TEMP REPARATIO - Typus ?). 
Zwei Soldaten mit zwei Signa. Unten RFS(?). 
Durchlöchert. Gefunden am Halse des Skeletts. TM. RO, 
(4/1894 - 393. Grab; Nr. 2883). - Taf. XXI. 
53. 393. Grab. Römisch, Constans I. (333 — 350), Cen-
tenionalis. 
V/ . . . TAN . . . Brustbild mit Diadem n. r. 
R/ Nicht zu entnehmen. 
Beschädigter Rand, sehr abgenützt, mit darauf haftendem 
Eisenrost. Gefunden am Halse des Skeletts. TM. RO. (4/1894 
- 393. Grab; Nr. 2884). - Taf. XX. 
Der Fundpublikation nach klebte in dem Loch der 
einen der beiden aus dem 393. Grab zum Vorschein gekom-
menen durchlöcherten Münzen eine ganz kleine Glasperle. 
54. 404. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361), AE/3. 
Coh2 92. (GLORIA EXERCITVS). Abgenützt und durch-
löchert. Gefunden am Halse des Skeletts. TM. RO. (4/1894 
- 404. Grab; Nr. 3122). - Taf. XXI. 
55. 423. Grab. Constantinopolis, (330 — 337), Kleinbronze 
(ungefähr um 332). 
Coh2 VII. S. 326. Nr. 21. Auf der Rückseite ist das Münz-
zeichen nicht zu entnehmen. Ein wenig abgenützt und durch-
löchert. Gehörte zu dem Halsgeschmeide. TM. RO. (4/1894 
- 423. Grab; Nr. 3219). - Taf. XIX. 
56. 423. Grab. Römisch, Constantinus I. (306 — 337), 
Kleinbronze, Nicomedia (?). 
V/ . . . INVS AVG Kopf mit Lorbeerkranz n. r. 
R/ Triumphtor, darunter vielleicht . . N a (PROVI-
DENTIAE AVGG — Typus). 
Abgenützt und durchbohrt. Gehörte zu dem Halsgeschmeide. 
TM. RO. (4/1894 - 423. Grab; Nr. 3218). - Taf. XIX. 
427. Grab. Römisch, Bronzemünze. 
Laut des Inventars (Nr. 3339) eine «abgenützte römische 
Bronzemünze», doch ist die Münze selbst mit dem vorhande-
nen Material nicht zu identifizieren. Dem Fundbericht nach 
lag die Münze neben dem Hals des Skeletts und in dem Loch 
der Münze war ein um einen Haken gebogener Bronzedraht. 
57. 449. Grab. Römisch, Constantius I. (?) (306 — 337), 
Centenionalis, Siscia. 
Coh2 253. (GLORIA EXERCITVS, aber aus der Rundschrift 
der Vorderseite ist nur CO . . . AVG zu entnehmen, auf 
der Rückseite unten ASIS). Beschädigter Rand und abge-
nützt. Lag neben dem Hals des Skeletts. TM. RO. (4/1894 
- 449. Grab; Nr. 3442). - Taf. XIX. 
Dem Inventar des Museums nach waren in dem Grab 
zwei Münzen, und zwar «zwei abgenützte, durchbohrte 
Bronzemünzen des Constantinus II.», doch konnte das 
zweite Exemplar mit dem vorhandenen Material nicht 
identifiziert werden. (Inv. Nr. 3441/42). 
58. 464. Grab. Römisch, Constantinus II. (317 — 340), 
Centenionalis, Siscia. 
Coh2 114. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rückseite unten 
SISC). Durchbohrt. Gefunden bei dem Ansatz des rechten 
Ohres. TM. RO. (4/1894 - 464. Grab; Nr. 3477). - Taf. XIX. 
59. 464. Grab. Römisch, Kleinbronze, zweite Hälfte des 
IV. Jahrhunderts. 
Die Münzbilder sind weder auf der Vorder- noch auf der 
Rückseite zu entnehmen. Durchbohrt und mit starker grüner 
Patina überzogen. Gefunden bei dem Ansatz des rechten 
Ohres. TM. RO. (4/1894 - 464. Grab; Nr. 3478). - Taf. 
XXIII . 
60. 477. Grab. Römisch, Mitte des IV. Jahrhunderts, 
Centenionalis. 
V/ Undeutlich wahrnehmbares Brustbild n. r. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Beschädigter Rand und durchbohrt. Gefunden neben dem 
Hals des Skeletts. TM. RO. (4/1894 - 477. Grab; Nr. 3560). 
- Taf. XXIII . 
61. 532. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375), 
Centenionalis, Siscia. 
V/ . . . AN . . . Kopf mit Diadem n. r. Paluda-
mentum. 
R/ SECVRITAS . . . Victoria n. r. mit Kranz und 
Lorbeerzweig. Im Feld rechts A, darüber Stern, 
' unten ASISC. 
Abgenützt und durchlöchert. TM. RO. (4/1894 — 532. Grab; 
Nr. 3955). - Taf. XXIII . 
62. 548. Grab. Römisch, Die Hälfte eines Centenionalis 
aus dem IV. Jahrhundert. 
V/ Die Konturen des Kopfes sind zu entnehmen. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Abgenützt, entzweigeschnitten und nur die eine Hälfte 
erhalten. Gefunden in der Gegend des Beckenknochens. 
TM. RO. (4/1894 - 548. Grab; Nr. 4136). Dem Fundbe-
richt nach soll im 9. Grab die Hälfte einer römischen Münze 
gewesen sein, doch das Inventar erwähnt keine Münze aus 
dem 9. Grab. - Taf. XXIV. 
Die folgenden Münzen wurden zusammen mit dem Mate-
rial des Fundes von Cikó eingelagert, ohne dass man jedoch 
feststellen kann, aus welchem Grabe sie stammen. Da sowohl 
im Inventar als auch im Fundbericht mehrere Gräber erwähnt 
werden, deren Münzen infolge ihrer mangelhaften Beschrei-
bung heute nicht mehr zu identifizieren sind, dürfte es sich 
bei den folgenden Münzen offensichtlich um diese nicht 
identifizierbaren Exemplare handeln. Dort, wo wenigstens 
angenommen werden konnte, zu welchem Grab die Münze 
gehört haben dürfte, wird dies bei der betreffenden Prägung 
fallweise erwähnt. Es erscheint um so wahrscheinlicher, 
dass es sich hier tatsächlich um die nicht identifizierbaren 
Münzen des Fundes von Cikó handelt, da es neun solcher 
Münzen gibt und eben neun nicht identifizierbare Münzen 
erwähnt werden. 
63. Römisch, Severina (Gattin des Aurelianus 270 — 275), 
Kleinbronze. 
V/ SEVER . . . AVG Brustbild п. г., Diadem. 
R/ Concordia steht n. 1. mit zwei Signa. 
Coh2 7. oder 8. Variante. (CONCORDIA MILITVM). TM. 
RO. (4/1894). — Taf. XVIII. 
64. Römisch, Constantinus I. (306 — 337), Centenionalis. 
Coh2 716. (VN MR, auf der Vorderseite ist nur ein verschleier-
ter Kopf zu entnehmen). 
Abgenützt und durchlöchert. TM. RO. (4/1894). — Taf. XIX. 
65. Römisch, Constans (335 — 350) oder Constantius II. 
(323—361), Centenionalis, Siscia. 
V/ DN CONST . . . Brustbild n. r. 
R,/ (FEL TEMP REPARATIO - Typus). Unten 
SISC. 
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Abgenützt, ein kleiner Streifen abgebrochen. TM. RO 
(4/1894). - Taf. XX. 
66. Römisch, Constantius II. (323 — 361), Centenionalis. 
Coh2 188. (SPES REI PVBLICE,, das Münzbild und die 
Rundschrift sind auf beiden Seiten nur in Bruchstücken 
und sehr schwer zu entnehmen. Beschädigter Rand, abge-
nützt. TM. RO. (4/1894,. Gehört vielleicht zum 57. oder 
449. Grab. — Taf. XXI. 
67. Römisch, Constantius II. (?) (323 — 361), Centeni-
onalis. 
У/ Kopf mit Diadem п. г., Kleid. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Die Rundschriften sind nicht zu sehen. Beschädigt, zweimal 
durchlöchert. TM. RO. (4/1894). Gehört vielleicht zum 57. 
oder 449. Grab. - Taf. XXII . 
68. Römisch, Valens (364 — 378), Centenionalis, Siscia. 
Coh2 11. (GLORIA ROMANORVM, von der Rundschrift 
der Vorderseite ist nur . . . S PF AVG zu entnehmen, auf 
der Rückseite unten ein ungewisses Münzzeichen). 
Abgenützt, durchlöchert. TM. RO. (4/1894). — Taf. XXIV. 
69. Römisch, Valens (364—378), Centenionalis, Siscia. 
Coh2 11. (GLORIA ROMANORVM, im Feld der Rückseite 
rechts D, unten ESISC). Abgenützt. TM. RO. (4/1894).— 
Taf. XXIV. 
70. Römisch, zweite Hälf te des IV. Jahrhunderts. (Valen-
tinianus I., Valens oder Gratianus), Centenionalis. 
V/ Brustbild n. r. 
R/ Eine n. 1. schreitende Victoria ist zu entnehmen. 
Beschädigter Rand und abgenützt, durchlöchert. TM. RO. 
(4/1894). - Taf. XXIV. 
71. Römisch, zweite Hälf te des IV. Jahrhunderts, Cen-
tenionalis. 
Weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite ist etwas zu 
entnehmen. Sehr abgenützt, durchlöchert. TM. RO. (4/1894). 
- Taf. XXIII . 
Literatur : Arch. Közi. XVII. 1894. S. 42-101 . (Wosin-
szky), Hampel II. S. 257—315, ausserdem erwähnt im AÉ. 
1893 S. 381, 1895. S. 179, 1896. S. 363 und 1906. S. 206. 
X X I I . Cikó (Kom. Tolna), awarisches Gräberfeld. 
72. Grab В. Römisch, IV. Jahrhundert , Centenionalis. 
Vorder- und Rückseite gänzlich unleserlich. Sehr abgenützt, 
beschädigt und schartiger Rand. TM. RO. (5/1930 — Grab 
B; Nr. 18). - Taf. XXIV. 
73. Grab B.Römisch, Ende des III. Jahrhunderts, Antoni-
nianus. 
Vorder- und Rückseite gänzlich unleserlich. Sehr abgenützt, 
beschädigt und beschnitten. TM. RO. (5/1930 — Grab B; 
Nr. 19). - Taf. XVIII. 
74. Grab G. Römisch, Constantius II. (?) (323-361), 
Centenionalis. 
V/ Kopf mit Diadem, Paludamentum. 
R/ Zwei einander gegenüber stehende Victorien hal-
ten einen Kranz. 
(VICTORIAE DD AVGG Q NN - Typus). Sehr abgenützt 
und beschädigter Rand. TM. RO. (5/1930 — Grab G; Nr. 
59). - Taf. XXII . 
75. Grab H. Römisch, Constantinus I. (306 — 337), 
Centenionalis, Siscia. 
Coh2 123. (DN CONSTANTINI MAX AVG - VOT XX, auf 
der Rückseite unten ESISu ). Durchlöchert. TM. RO. (5/1930 
- Grab H; Nr. 65). - Taf. XIX. 
76. Grab H. Römisch, Constantius II. (323 — 361), Cen-
tenionalis. 
V/ . . . PF . . . Kopf mit Diadem n. r. 
R/ Männergestalt von vorne, vielleicht mit Labarum. 
Unten CONS (?). 
(SPES REI PVBLICE — Typus). Beschädigter Rand, abge-
nützt und durchlöchert. TM. RO. (5/1930 — Grab H; Nr. 65). 
- Taf. XXI. 
77. Grab H. Römisch, Gratianus (367 — 383), Centenio-
Ticilis Siscia. 
Coh2 23. (GLORIA ROMANORVM, auf der Rückseite unten 
ESISC (?). Abgenützt, durchlöchert. TM. RO. (5/1930 -
Grab H; Nr. 65). - Taf. XXIV. 
78. Römisch, vielleicht aus der Zeit des Constantius II 
(323-361), Kleinbronze. 
V/ . . . STANTIVS . . . Spuren des Brustbildes. 
R/ FEL TEMP REPARATIO Behelmter Soldat 
im Panzer sticht den vom Pferde sinkenden 
Feind nieder. 
Abgenützt, schartiger Rand, in der Mitte durchbohrt. TM. 
RO. (5/1930 — Streufund Nr. 98). — Taf. XXI. 
X X I I I . Csanytelek (Kom. Csongrád), Dilitor, 
sarmatische Gräber. 
79. 2. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus (337 — 
361), Kleinbronze. 
V/ . . . ANST . . . Kopf n. 1., Diadem. 
R/ Kaiser sticht einen Barbaren nieder. 
(FEL TEMP REPARATIO - Typus). Abgenützt und von 
der Abnützung abgeglättet. Durchbohrt. Szentes, «Koszta 
József»-Museum (2—7/1933. 2. Grab). — Taf. XXII . 
80. 2. Grab. Römisch, Republik (?), Denar. 
Das Münzbild ist weder auf der Vorder- noch auf der Rück-
seite zu entnehmen. Sehr abgenützt und von der Abnützung 
ganz glatt . Mit zwei nebeneinander liegenden Löchern durch-
bohrt. Szentes, «Koszta J6zsef»-Museum (2—7/1933. 2. Grab). 
- Taf. XIII. 
XXIV. Csanytelek (Kom. Csongrád), Siróhegy, 
Begräbnisstätte aus der Frühzeit der Árpádén. 
81. 9. Grab. Byzanz, Leo VI. (886 — 912), Grossbronze. 
BMC. 8. Das Feld der Rückseite zerfressen, oben durchbohrt. 
Szentes, «Koszta J6zsef»-Museum (2441 — 44/1934. 9. Grab). 
- Taf. XXVI. 
Literatur: NK. 1939/40. S. 24. (Csallány). 
XXV. Csákberény (Kom. Fejér), awarisches Grä-
berfeld. 
82. 18. Grab. Römisch, Anfang des IV. Jahrhunderts, 
Galerius Maximianus (293-311) oder Daia (305 — 315), Follis. 
V/ MAXI . . . Kopf mit Lorbeerkranz n. r. 
R/ (G)ENIO (AVGV)STI. Stehender Genius n. 1. 
mit Patera und Füllhorn. Im Feld rechts Stern, 
Münzzeichen nicht zu entnehmen. 
Abgenützt und durchlöchert. Székesfehérvár, «István Király»-
Museum (18. Grab). - Taf. XIX. 
83. 89. Grab. Römisch, Gordianus III. (238 — 244), 
Antoninianus. 
Coh2 327. (SECVRIT PERP). Ein wenig abgenützt, ein 
kleiner Streifen der Münze abgeschnitten. Székesfehérvár, 
«István Király»-Museum (89. Grab). — Taf. XVII. 
84. 104. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361), 
Centenionalis. 
V/ CON . . . TIVS Brustbild n. 1. 
R/ Nichts zu entnehmen.. 
Sehr abgenützt und durchbohrt. Székesfehérvár, «István 
Király»-Museum (104. Grab). — Taf. XXII. 
85. 285. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361), 
Centenionalis, Siscia. 
V/ (FL IVL) CONSTANTIV . . . Kopf mit Lorbeer-
kranz n. 1., Panzer. 
R/ Triumphtor, im Segment . .S IS . . 
Coh2 167. Variante. (PROVIDENTIAE CAESS - Typus). 
Abgenützt, durchbohrt und auf der Vorderseite am Kopf 
eingeschnitten. Székesfehérvár, «István Király»-Museum (285. 
Grab). - Taf. XXI. 
XXVI . Csákvár (Kom. Fejér), germanisches 
Gräberfeld. 
86. Römisch, Valens (364—378), Centenionalis. Siscia. 
Coh2 47. (SECVRITAS REIPVBLICAE, auf der Rückseite 
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im Felde über dem F ein Stern — M, unten BSISC). Székes-
fehérvár, «István Király»-Museum (8085). — Taf. XXIV. 
87. Römisch, Constans (333 — 350) oder Constantius II. 
(323 — 361), Centenionalis. 
V/ Brustbild п. г., Diadem. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Auf ein Eisenstück geschmiedet und von der Abnützung 
abgeglättet. Székesfehérvár,«István Király»-Museum (8085). 
- Taf. XX. 
88. Römisch, Mitte des IV. Jahrhunderts, Const. Gallus 
(351 — 354) oder Constantius II. (323 — 361), Mittelbronze. 
V' Nichts zu entnehmen. 
R/ Römischer Soldat sticht barbarischen Reiter 
nieder. Im Felde rechts H. 
(FEL TEMP REPARATIO — Typus). Auf ein Eisenstück 
geschmiedet und durchlöchert. Abgenützt. Székesfehérvár, 
«István Király»-Museum (8085). - Taf. XXII. 
XXVII. Csongrád (Kom. Csongrád), Grund-
stück des Stadthauses, sarmatisches Grab. 
Römisch, Antoninus Pius (?) (138 — 161), Denar. 
Aus der zwischen den Knochen des Unterkiefers gebliebenen 
Erde kam die Münze zum Vorschein, doch ist es fraglich, 
ob sie auch ursprünglich im Munde des Skeletts war. Der 
Aufbewahrungsort der Münze ist unbekannt. 
Literatur : Dolg. Szeged, XII. 1936. S. 55. (Párducz). 
XXVII I . Csongrád (Kom. Csongrád), Piroska-
város, Sintértelep, sarmatisches Grab. 
89. 2. Grab. Römisch, Lucius Verus (161 — 169), Denar. 
Coh2 144. (PROV DEOR TR P COS II). Neben dem äusseren 
Rand des rechten Hüftknochens eines männlichen Skeletts 
lag eine ovale Eisenspange und ungefähr 10 m von ihr die 
Münze. Csongrád, Sammlung des Dr. L. Tari. — Taf. XVI. 
Li teratur : Dolg. Szeged, XII. 1936. S. 55. (Párducz). 
X X I X . Csongrád (Kom. Csongrád), Piroska-
város, Werbőczy-utca, sarmatische Gräber. 
90. 3. Grab. Römisch, Commodus (177 — 192), Denar. 
Coh2 311. (LIB AVG V TR P IMP IUI COS III PP). Gefunden 
in der Gegend des rechten Hüftknochens eines männlichen 
Skeletts. Csongrád, Sammlung des Dr. L. Tari. — 
Taf. XVI. 
91. 6. Grab. Römisch, Sabina ( + 136), Denar. 
Coh2 12. (CONCORDIA AVG). Abgenützt und der Rand an 
einigen Stellen abgebrochen. Gefunden zwischen den Knochen 
der rechten Hand eines männlichen Skeletts. Csongrád, 
Sammlung des Dr. L. Tari. — Taf. XIV. 
Literatur : Dolg. Szeged, XII. 1936. S. 53 — 54. (Párducz) 
und AÉ. 1946-1948. S. 299. (Párducz). 
X X X . Csongrád (Csongrád),Vendelhalom, sarma-
tische Gräber. 
92. 11. Grab. Römisch, Antoninus Pius (138 — 161), 
Denar. 
V/ (ANTO)NINVS AVG PIVS PP TR . . . Kopf 
mit Lorbeerkranz n. r. 
R/ En face stehende Frau wendet sich n. 1., neben 
ihr Modius mit Getreide. 
Vgl. Coh2 38. (ANNONA AVG). Abgenützt und der Rand 
an einer Stelle schartig. TM. RO. (12/1943 — 12.; 11. Grab). 
- Taf. XIV. 
93. 21. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 —180), Denar. 
V/ Spuren der Rundschrift. Kopf n. r. 
R/ TR POT II . . . sitzende Roma п. г., mit Lanze. 
Durch Abnützung geglättete Oberfläche. Bild der Vorder-
seite veröffentlicht bei Párducz III. Taf. LXXX. 1. TM. RO. 
(12/1943 - 16.: 21. Grab). - Taf. XV. 
94. 36. Grab. Römisch, Antoninus Pius (138 — 161), Denar. 
V/ ANTONI(NVS) AVG PIVS Kopf mit Lorbeer-
kranz (?) n. r. 
R/ . . . R P . . . Stehende Gestalt n. r. 
Abgenützt, durchbohrt und am Rande schartig. Das Bild 
der Vorderseite veröffentlicht bei Párducz III. Taf. LXXIX. 
17. TM. RO. (12/1943 — 2., 36. Grab). Nach der Mitteilung 
von Párducz das 35. Grab. — Taf. XIV. 
Literatur : AÉ. 1946 — 1948. S. 298. (Párducz), Párducz 
III. Nr. 21. 
X X X I . Csongrád (Kom. Csongrád), Tanya 854., 
sarmatisches Grab. 
95. 7. Grab. Römisch, Traianus (98 — 117), Denar. 
Coh2 214. (PM TR COS III PP). Das Bild der Vorderseite 
veröffentlicht in Alf. Tud. Int . Évk. I. 1945/46. Taf. VII. 6. 
Die Münze ist nicht vorhanden. — Taf. XIII . 
Li teratur : Jahrbuch d. Alf. Tud. Int . I. 1945/46. 
S. 136-138. (Párducz). 
X X X I I . Csongrád (Kom. Csongrád), Tanya 381., 
sarmatisches Grab. 
96. Römisch, Commodus (176 — 192), Denar. 
Coh2 571. (PM TR P XVII IMP VIII COS VII PP, im Feld 
der Rückseite rechts Stern). Csongrád, Sammlung des Dr. 
L. Tari. - Taf. XVI. 
X X X I I I . Csorna (Kom. Győr—Sopron), Gräber 
aus der Zeit der Landnahme. 
97. Milano, Berengarius imperátor (915 — 924), Denar.. 
CNI. V. S. 32. Nr. 46. In der Mitte durchbohrt. AÉ. 1889. 
S. 270. Nr. 5. Die Münze ist nicht vorhanden. — Taf. X X X . 
98. Milano, Berengarius imperátor (915 — 924), Denar. 
CNI. V. S. 33. Nr. 51. Zweimal durchlöchert. AÉ. 1889. 
S. 268. Nr. 3. Die Münze ist nicht vorhanden. — Taf. XXX. 
99. Milano, Berengarius imperátor (915—924), Denar 
V/ + BERENGARIVS I Zwischen den Balken des 
Kreuzes Kugeln. 
R/ Rundschrift unleserlich. Karolingische Kirche. 
Vgl. die Typen CNI. V. S. 3 2 - 3 3 . Nr. 4 9 - 5 2 . Zweimal durch-
löchert. AÉ. 1889. S 268.. Nr. 2. Die Münze ist nicht vorhanden. 
- Taf. XXX. 
100. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), Denar. 
V/ + HV . . . IVS . . . X Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kugeln. 
R/ Rundschrift unleserlich. Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf. II. 11. — Typus. Beschädigter Rand, verstüm-
melt und in der Mitte durchbohrt. AÉ. 1889. S. 268. Nr. 1. Die 
Münze ist nicht vorhanden. — Taf. XXX. 
101. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), Denar. 
V/ + HVGO PI . . . X Zwischen den Balken des 
Kreuzes Kugeln. 
R/ + . . . REICO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf. II. 11. — Typus. Ungefähr die Hälfte des Randes 
abgebrochen. Zweimal durchlöchert. AE. 1889. S. 268. Nr. 4. 
Die Münze ist nicht vorhanden. — Taf. XXX. 
102. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), Denar. 
CNI. V. S. 36. Nr. 1. (obwohl die Rundschrift der Rückseite 
nicht ganz deutlich zu entnehmen ist). Zweimal durchlöchert. 
AÉ. 1889. S. 270. Nr. 6. Die Münze ist nicht vorhanden. 
- Taf. XXX. 
103. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), Denar. 
CNI. V. S. 36. Nr. 3. (obwohl die Rundschrift der Rückseite 
nicht ganz deutlich zu entnehmen ist). Zweimal durchlöchert. 
AÉ. 1889. S. 270. Nr. 8. Die Münze ist nicht vorhanden. 
- Taf. XXX. 
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104. Strassburg, Richwin (913 — 933), Denar. 
У/ + HEIN . . . У . . . X Kreuz im Perlenkranz 
R/ (ARGENTI / NACIVITS), darüber R, darunter 
S (?). 
Dannenberg I. S. 354. Nr. 927. Zweimal durchlöchert. AÉ. 
1889. S. 270. Nr. 7. Die Münze ist nicht vorhanden. — Taf. 
XXXII . 
Literatur : Jahrbuch der Arch. Gesellschaft von Sopron 
II. 1891. S. 19. (Lakner), AÉ. 1889. S. 267-270. (xy.), Hampel 
II. S. 480—481. Da diese früheren Bestimmungen und Mittei-
lungen nicht genau waren, unterzog János Herepei (Közl. 
Kvár. I. 1941. S. 147 — 150) die Bestimmungen des gesamten 
Materials einer Revision und verbesserte die irrtümlichen 
Bestimmungen. 
X X X I Y . Debrecen (Kom. Hajdú—Bihar) , Hor-
tobágy (Juhjárás , Poroshát und Kockakút), sarma-
tisches Gräberfeld. 
105. II. Gräberf. 17. Grab. Römisch, Faustina iun. 
( + 175), Denar. 
V/ FAVSTINA . . . Brustbild n. r. 
R/ Weibliche Gestalt von vorne mit Patera und 
Zepter. Daneben links Pfau (?). 
Wahrscheinlich Coh2 120. (IVNO). Sehr abgenützt. Debrecen, 
Déri-Museum (40/1912-30). — Taf. XV. 
II. Gräberf. 18. Grab. Römisch, Hadrianus (117— 
138), Denar. 
Im geplünderten Grab lag dem Fundbericht nach eine abge-
nützte Münze. Die Münze konnte nirgends gefunden werden. 
II. Gräberf. 27. Grab. Römisch, Antoninus Pius (138 — 
161), Denar. 
Dem Fundberichte nach befand sich die Münze im Grabe, 
doch ist sie heute nicht mehr zu finden. 
II. Gräberf. 32. Grab. Römisch, Denar. 
Dem Fundberichte nach befand sich in dem aufgewühlten 
Grab eine sehr abgenützte Münze, doch ist die Münze heute 
nicht mehr zu finden. 
106. III. Gräberf. 2. Grab. Römisch, Antoninus Pius 
(138-161), Denar. 
V/ . . . CAES T . . . DR ANTO Kopf mit Lorbeer-
kranz n. r. 
R/ Weibliche Gestalt steht n. r. mit Steuerruder 
und zwei Ähren. 
Wahrscheinlich Coh2 825. (TRANQ TR POT XIIII COS IUI), 
Debrecen, Déri-Museum (IV. 40./1912 — 94., in der Anmer-
kung). - Taf. XIV. 
107. III. Gräberf. 2. Grab. Römisch, Marcus Aurelius 
(161 — 180) oder Commodus (180-192), Denar. 
V/ Kopf mit Lorbeerzweig n. r. 
R/ Victoria geht п. г., zurückblickend (?). 
Sehr abgenützt, beschädigt und verstümmelt. Debrecen, 
Déri-Museum (IV. 40/1912-94). - Taf. XVI. 
Der Fundbericht erwähnt aus diesem Grabe nur die 
Antoninus Pius-Münze, aber in einer Anmerkung des 
Inventars wird noch eine weitere Münze aufgezählt. In dem 
Grabe müssen also tatsächlich zwei Exemplare gewesen sein. 
108. III. Gräberf. 5. Grab. Römisch, Denar aus dem II. 
Jahrhundert . 
V/ Nichts zu entnehmen. 
R/ Auf einer Sella sitzende weibliche Gestalt 1. mit 
Füllhorn. 
Das Münzbild auf der Rückseite mag Felicitas, Fortuna, 
Ceres usw. darstellen. Die Münze befand sich in einem Leder-
beutelchen auf dem rechten Beckenknochen. Durchbrannt, 
mit daran klebenden fremden Stoffen. Debrecen, Déri-Museum 
(IV. 62/1913 - 5). - Taf. XVI. 
III. Gräberf. 7. Grab. Römisch, Hadrianus (117 — 
138), Denar. 
Dem Fundberichte nach ist die Rückseite abgenützt und 
unleserlich. Die Mün^e ist nicht vorhanden. 
109. III. Gräberf. 20. Grab. Römisch, Faustina sen. (+141), 
Denar. 
V/ . . . T . . . Brustbild n. r. 
R/ . . . STA Ceres steht 1. mit Fackel, das Kleid 
hebend. 
Wahrscheinlich Coh2 104. (AVGVSTA). Sehr abgenützt. Auf 
der Vorderseite klebt irgendein Fremdstoff. Debrecen, Déri-
Museum (IV. 100/1912 — 10). — Taf. XV. 
III. Gräberf . 27. Grab. Römisch, Faustina i un . (+ 175), 
Denar. 
Dem Fundberichte nach wird Faustina in der Rundschrift 
der Vorderseite «diva» genannt, während die Rundschrift 
der Rückseite gänzlich unleserlich ist. Die Münze ist nicht 
vorhanden. 
III. Gräberf. 30. Grab. Römisch, Denar aus dem II. Jahr-
hundert. 
Dem Fundberichte nach sehr abgenützt, stammt wahrschein-
lich aus dem II. Jahrhundert. Die Münze ist nicht vorhanden. 
IV. Gräberf. 8. Grab. Römisch, Traianus (98 — 117), 
Denar. Dem Fundberichte nach ein sehr abgenütztes Exemplar. 
Die Münze ist nicht vorhanden. 
110. IV. Gräberf. 12. Grab. Römisch, Septimius Severus 
(193-211), Denar. 
Coh2 281. (LIBERAL AVG COS). Kam in der Nähe des im 
Grab befindlichen Eisenmessers zum Vorschein. Debrecen, 
Déri-Museum (64/1913 - 22). - Taf. XVI. 
IV. Gräberf. 13. Grab. Römisch, Denar. 
Dem Fundberichte nach handelt es sich um einen abge-
nützten Denar mit Kaiserkopf. Die Münze ist nicht vorhanden. 
111. V. Gräberf. 1. Grab. Römisch, II. Jahrhundert , 
(Hadrianus [117—138] oder Antoninus Pius [138-161]) , 
Denar. 
V/ Nichts zu entnehmen. 
R/ . . . II . . . Stehende weibliche Gestalt von vorne. 
Durchbrannt. Debrecen, Déri-Museum (IV. 473H913 — 1). 
- Taf. XIV. 
V. Gräberf. 3. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 — 
180), Denar. 
Bestimmung erfolgte auf Grund des Fundberichtes. Die 
Münze ist nicht vorhanden. 
V. Gräberf. 7. Grab. Römisch, Denar. 
Dem Fundberichte nach zerfiel die zum Vorschein gekom-
mene Münze, ans Tageslicht gebracht, trotz aller vorsichtigen 
Behandlung. (Die Münze war augenscheinlich durchbrannt). 
VI. Gräberf. 1. Grab. Römisch, Traianus(98-117), De-
nar. Dem Fundberichte nach eine ganz abgenützte Münze. Die 
Münze ist nicht vorhanden. 
112. VI. Gräberf. 3. Grab. Römisch, Faustina iun. ( + 175), 
Denar. 
V/ . . . TINA Brustbild n. r. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Durchbrannt. Debrecen, Déri-Museum (IV. 66/1913 — 10). 
- Taf. XV. 
113. VI. Gräberf. 16. Grab. Römisch, Traianus (98-117), 
Denar. 
V/ Brustbild п. г., Lorbeerkranz, Paludamentum 
(?)• 
R/ Stehende Gestalt n. r. 
Abgenützt und infolge der Abnützung Oberfläche abge-
schliffen. Die Münze lag auf dem linken Beckenknochen. 
(Dem Fundberichte nach ein Antoninus Pius-Denar). Debre-
cen, Déri-Museum (IV. 66/1913 - 46). - Taf. XIII. 
VI. Gräberf. 30. Grab. Römisch, Faustina iun. ( + 175), 
Denar. 
W ar dem Fundbericht nach an ein Eisenschwert angerostet 
und wurde unter dem rechten Oberschenkel gefunden. Die 
Münze ist nicht vorhanden. 
114. VI. Gräberf. 32. Grab. Römisch, Traianus (?) 
(98-117) , Denar. 
V/ Kopf nach r. 
R/ Stehende Gestalt von vorne. 
Sehr stark abgenützt, in zwei Stücke geschnitten. Gefunden 
auf dem rechten Beckenknochen. Debrecen, Déri-Museum 
(66/1913 - 11). - Taf. XIII . 
115. VII. Gräberf. 12. Grab. Römisch, Vespasianus 
(69-79) , Denar. 
V/ Kopf п. г., Lorbeerkranz. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Sehr abgenützt. Gefunden auf dem rechten Beckenknochen. 
Debrecen, Déri-Museum (IV. 66/1914 — 8). - Taf. XIII. 
116. VIII. Gräberf. 7. Grab. Römisch, Alexander Severus 
(?) (222-235), Denar. 
V/ Brustbild mit Lorbeerkranz n. r. 
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R/ . IE . . G Pietas steht 1. mit erhobener Hand. 
Wahrscheinlich Coh2 195 ff. (PIETAS AVG). Abgenützt, 
ein Teil der Münze abgebrochen. Gefunden neben dem linken 
Oberschenkel. Debrecen, Déri-Museum(VIII. Gräberf.7. Grab.) 
- Taf. XVII. 
IX. Gräberf. 2. Grab. Römisch, Denar. 
Laut des Fundberichtes die Bruchstücke eines Denars. Die 
Bruchstücke sind nicht vorhanden. 
117. X. Gräberf. 5. Grab. Römisch, Faustina sen. ( + 141), 
Denar. 
V/ Brustbild n. r. 
R/ Stehende weibliche Gestalt von vorne. 
Sehr abgenützt, wurde an der Stelle des Beckenknochens 
gefunden. Debrecen, Déri-Museum (69/1914 - 7). — Taf. XV. 
118. X. Gräberf. 6. Grab. Römisch, Antoninus Pius 
(138-161), Denar. 
V/ Brustbild mit Lorbeerkranz п. г., Paluda-
mentum. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Durchbrannt, ein Teil der Münze abgebrochen. Lag unge-
fähr in der Mitte des Grabes. Debrecen, Déri-Museum (IV. 
69/1914 - 10). - Taf. XIV. 
119. XI. Gräberf. 1. Grab. Römisch, Septimius Severus 
(193-211), Denar. 
V/ . . . EV PERT AVG Kopf mit Lorbeerkranz 
n. r. 
R/ Tropaeum, daneben Panzer und Helm. 
Wahrscheinlich Coh2 232. (INVICTO IMP). Abgenützt. 
Debrecen, Déri-Museum (70/1914 — 1). — Taf. XVI. 
120. XI. Gräberf. 2. Grab. Römisch, Vom Ende des II. 
Jahrhunderts, Denar. 
Vom Münzbild ist weder auf der Vorder- noch auf der Rück-
seite etwas zu entnehmen. Durchbranntes Bruchstück. 
Debrecen, Déri-Museum (XI. Gräberf. 2. Grab). — Taf. XVII. 
121. XI. Gräberf. 6. Grab. Römisch, Caracalla (198-217), 
Denar. 
Coh2 179. (PART MAX PONT TR P V COS, von den Rund-
schriften auf der Vorder- und Rückseite sind nur Teile zu 
entnehmen). Abgenützt, gefunden auf dem Brustkasten des 
Skeletts. Debrecen, Déri-Museum (XI. Gräberf. 6. Grab). 
- Taf. XVI. 
122. XI. Gräberf. 17. Grab. Römisch, Commodus (180 — 
192), Denar. 
Coh2 540. (P M TR P XIII IMP VIII COS V P P). Abgenützt 
und beschädigt, im unteren Teil schartig. Gefunden unter 
dem Kieferknochen des Skeletts. Debrecen, Déri-Museum 
(70/1914 — 58). - Taf. XVI. 
Literatur : Laur. Aqu. II. S. 269 — 308. (Zoltai). Ausser-
dem sind kürzere und längere Einzelheiten über die Aus-
grabung in den Jahresberichten des Museums von Debrecen 
zu finden: 1911. S. 16, 1912. S. 65, 1913. und 1914/15. 
S. 8 — 9. Weitere Erwähnungen : AÉ. 1915. S. 130/31. 
(Zoltai), Laur. Aqu. II. S. 309-325. (Párducz) und Párducz 
III . S. 65. 
X X X V . Debrecen (Kom. Hajdú—Bihar) , Ujföld, 
Kondorospart, sarmatischer Fund. 
Im Lager des Déri-Museums von Debrecen befinden sich 
die Münzen nicht zusammen mit den von hier stammenden 
Funden. Die Münzen sind also heute entweder überhaupt 
nicht mehr zu finden oder mit dem Münzmaterial des alten 
städtischen Museums vermengt. Nach den Angaben des 
Inventars wurden von diesem Fundort insgesamt 7 Stücke 
ins Museum eingeliefert (freundliche Mitteilung von Dr. János 
Söregi). Die Beschreibung einiger Bilder der Vorderseite 
erfolgt auf Grund der Mitteilungen von Párducz. Die hier 
mitgeteilten Angaben stammen aus dem Inventarbuch des 
Museums. 
Römisch, Traianus (98 — 117) oder Hadrianus (117 — 
138), Mittelbronze. 
V/ Kaiserkopf n. r. mit glattem Gesicht, bekränzt. 
R/ . . . COS III . . . 
Dem Inventar nach «wahrscheinlich aus dem II. Jahrhundert». 
Besonders abgenützt ist die Rückseite. Versilbert. Debrecen, 
Inventar des Déri-Museums (IV. 26/1911 — 19). 
Römisch, Hadrianus (117 — 138), Denar. 
Auf der Vorderseite ist . . . CAESAR TRAIAN . . . zu ent-
nehmen. Abgenützt. Debrecen, Inventar des Déri-Museums 
(IV. 52/1913). 
123. Römisch, Marcus Aurelius (148—180), Denar. 
V/ Kopf mit Lorbeerkranz n. r. mit Bart. 
R/ Sitzende Gestalt mit Kranz. 
Abgenützt. Debrecen, Inventar des Déri-Museums (IV. 
227/1917). Abbildung der Vorderseite veröffentlicht in Antiqu. 
Hung. I. 1947. Taf. I. Nr. 7. - Taf. XV. 
Römisch, Faustina sen. (-+- 141), Denar. 
V/ FAVSTINA DIVA AVG Brustbild n. r. 
R/ DEDICATIO AEDIS Tempel mit sechs Säulen. 
Der Beschreibung nach Coh2 191. oder 192. Debrecen, Inven-
tar des Déri-Museums (IV. 26/1911 — 18). 
124. Römisch, Faustina iun. (-f- 175), Bronze. 
V/ FAVSTINA AVGVSTA Brustbild n. r. 
R/ Konturen einer Gestalt(vielleicht Aeternitas?). 
Abgenützt und durchlöchert. Debrecen, Inventar des Déri-
Museums. (IV. 38/1912 — 2). Abbildung der Vorderseite 
veröffentlicht in Antiqu. Hung. I. 1947. Taf. I. Nr. 6. — 
Taf. XVI. 
125. Römisch, Marcus Aurelius (149 — 180), Denar. 
V/ . . . S AVG ARM ENNICVS . . . (?) Kopf n. r. 
R/ . . . TRP . . . Füllhorn haltende weibliche 
Gestalt. 
Beschreibung auf Grund des Inventars. Debrecen, Inventar 
des Déri-Museums (IV. 38/1912 — 1). Abbildung der Vorder-
seite veröffentlicht in Antiqu. Hung. I. 1947. Taf. I. Nr. 8. — 
Taf. XV. 
126. Römisch, Traianus (98 — 117), Denar. 
XI ... AVG GER DAC . . Kopf mit Lorbeer-
kranz п. г., Mantel. 
R/ Nicht vorhanden. 
Abgenützt. Inventar des Déri-Museums in Debrecen (IV. 
228/1917). Abbildung der Vorderseite veröffentlicht in Antiqu. 
Hung. I. 1947. Taf. I. Nr. 10. (Im Sinne der dort veröffent-
lichten Bestimmung würde es sich um einen Antoninianus 
des Philippus pater handeln, doch ist diese Bestimmung 
nicht zutreffend). — Taf. XIII. 
Literatur : Antiqu. Hung. I. 1947. S. 54. (Párducz). 
X X X V I . Deszk (Kom. Csongrád), awarisches 
Gräberfeld. 
127. Gräberf. D. Byzanz, Justinianus I. (527 — 565), 
Follis, Constantinopolis. 
Sab. I. S. 181. cf. Nr. 28. Taf. XIII. 2. (Im Felde der Rück-
seite der Buchstabe A). Abbildung veröffentlicht im AÉ. 
1943. Taf. XXIX. Nr. 8 - 8 / a . Szeged, «Móra Ferenc»-
Museum (Deszk, Streufund D). — Taf. XXV. 
128. Gräberf. D. Byzanz, Justinianus I. (527 — 565), 
Follis, Constantinopolis. 
Sab. I. S. 181. Nr. 28. Taf. XIII. 2. Abbildung veröffentlicht 
im AÉ. 1943. Taf. XXIX. Nr. 9 - 9 / a (der dortigen Beschrei-
bung nach würde im Feld der Rückseite der Buchstabe 
A stehen, doch ist dieser auf der Münze nicht zu entnehmen). 
Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Deszk Streufund D). — 
Taf. XXV. 
Unter den im Gräberfeld D von Deszk freigelegten 
Gräbern waren 12 awarische und unter den Streufunden, 
also aus nicht bestimmten Gräbern, kamen diese beiden 
byzantinischen Münzen zum Vorschein. 
Li teratur : AÉ. 1943. S. 160. und 163. (Csallány) 
und Acta Arch. II. 1952. S. 236. (Csallány). 
X X X V I I . Deszk (Kom. Csongrád), Ambrus-
féle halom. Grab aus der Zeit der Landnahme. 
129. 10. Grab. Französisch (?), vielleicht Karl der 
Kahle (?) (840-877), Denar. 
V/ Nichts zu entnehmen. 
R/ Im Perlenkreis griechisches Kreuz. 
Nur der von der Rückseite hergestellte Gipsabguss blieb 
erhalten, während der von der Vorderseite hergestellte 
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Gipsabguss sowie das Originalexemplar im Laufe des Krieges 
zugrunde gingen. Beschädigt (in 6 Stücke zerbrochen), die 
veröffentlichte Abbildung zeigt die Zusammenfügung von 
zwei grösseren Bruchstücken. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum. 
- Taf . X X X I I . 
X X X V I I I . Detta (Deta, Kom. Ternes, Rumä-
nien), sarmatische Siedlung. 
Römisch, Antoninus Pius (138 — 161), Denar. 
An dieser Stelle befanden sich in römischen Zeiten verstreut 
Wohnungen und Gräber. In der Umgebung von dieser Sied-
lung kam der Antoninus Pius-Denar zum Vorschein, 
dessen Aufbewahrungsort unbekannt ist. 
L i t e r a tu r : Milleker III . 2. f. S. 210-212 . ,Dolg . Szeged 
VII. 1931. S. 78. (Párducz) und Párducz I I I . Nr . 48. 
X X X I X . Diás (Gyenesdiás, Kom. Veszprém), 
awarischer Fund. 
Römisch, wahrscheinlich Valens (364—378), Klein-
bronze, Siscia. 
Sehr abgenützt . Der Aufbewahrungsort der Münze (sowie 
des ganzen Fundes) ist unbekannt , denn der erste Fund-
bericht erwähnt zwar, dass «auf Anordnung des Grafen 
die bemerkenswerten Funde sorgsam aufbewahr t wurden», 
doch wissen wir sonst nichts mehr über das Schicksal des 
Fundes. 
Li teratur : Keszthelyi Hir lap 1892.1. Nr . 3. und Balaton-
Museum, Keszthely É r t . 1941. S. 33. (Dornyay). 
XL. Dubovác (Dubovac, Dunadombó, Kom. 
Temes, Jugoslawien), sarmatisches Grab. 
Römisch, eventuell Alexander Severus (222 — 235), Denar. 
Dem Fundberichte nach kam bei einer Schenke am Donau-
ufer ein Skelettgrab aus der Zeit der Völkerwanderung zum 
Vorschein und unter den Grabbeigaben «eine römische 
Silbermünze mit unleserlicher Rundschrif t , die von Alexander 
Severus (222 — 235), aber auch aus dem IV. Jahrhundert 
s tammen kann». Das Fundmater ia l kam in den Besitz eines 
Privatsammlers in Budapest , der Aufbewahrungsort der 
Münze ist unbekannt . 
Li tera tur : Milleker III . S. 275. und Párducz III . Nr . 49 
X L I . Dunaharaszti (Kom. Pest), sarmatisches 
Gräberfeld. 
130. 21. Grab. Römisch, erste Häl f te des IV. Jah rh . , 
Kleinbronze. 
Das Münzenbild ist weder auf der Vorder- noch auf der 
Rückseite zu entnehmen. Sehr abgenützt. Gefunden auf 
dem Kreuzbein des Skeletts. Die Abbildung der Vorder-
seite veröffentl icht bei Párducz III . Taf. LXXXV. 11. TM. 
RO. (4/1948 - 21. Grab; Nr. 2). - Taf. XXI I I . 
131. 21. Grab. Römisch, erste Häl f te des IV. Jahrh., 
Kleinbronze. 
Das Münzenbild ist weder auf der Vorder- noch auf der 
Rückseite zu entnehmen. Sehr abgenützt . Gefunden auf 
dem Kreuzbein des Skeletts. Die Abbildung der Vorder-
seite veröffentl icht bei Párducz III . Taf. LXXXV. 12. TM. 
RO. (4/1948 — 21. Grab; Nr. 2). — Taf. X X I I I . 
Die beiden oben beschriebenen Münzen lagen aneinander-
geklebt auf dem Kreuzbein. 
132. 28. Grab. Römisch, Diocletianus (284 — 305), Klein-
bronze, Heraclea. 
Coh2 34. (CONCORDIA MILITVM, im Felde der Rückseite 
HE). Gefunden in der Beckengegend des Skeletts. Die Abbil-
dung der Rückseite veröffentl icht bei Párducz III . LXXXVII 
2. TM. RO. (4/1948 — 28. G r a b ; Nr. 3). — Taf. XVIII . 
L i t e r a tu r : Párducz I I I . Nr. 30., AÉ. 1949. S. 111. 
X L I I . Dunapentele (Sztálinváros, Kom. Fejér), 
awarischer Fund. 
133. Römisch, Hadrianus (?) (117 — 138), Mittelbronze. 
V/ Brustbild n. r . 
R/ Nicht zu entnehmen. 
Sehr abgenützt und durch die Abnützung abgeglättet. TM. 
RO. (27/1910 - Nr. 1 6 - 3 0 ) . - Taf. XIV. 
X L I I I . Dunapentele (Sztálinváros, Kom. Fejér), 
awarischer Gräberfund. 
134. 7. Grab. Awarisch, Münzimitation (?) (650 — 780), 
Goldstück. 
Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite unleser-
liche Zeichen. Gewicht 1,03 g. Abbildung in Arch. Hung. 
Bd. XVIII . Taf. II . 11. und vergrössert auf Taf. I . Nr. 3 - 3 / a . 
Nach dem Berichte von Fett ich entstand die Münze so, 
dass sie auf eine andere römische Münze der Spätkaiserzeit 
gehämmert wurde. Fett ich sieht auf der Vorderseite einen 
Kopf im Profil, auf der Rückseite eine sitzende Gestalt im 
Profil. Nachdem die Münze aufgehämmert war, versuchte 
man die verbogenen Ränder mit Hammerschlägen auszu-
graden. Infolgedessen wurden die Ränder rissig. TM. RO. 
(73/1908 - 252). - Taf. XXVI . 
135. 10. Grab. Awarisch, Münzimitation (?) (650—780), 
Goldstück. 
Vorder- und Rückseite vollkommen glat t . Gewicht 0,5 g. 
Die Münze lag neben dem Schädel des Skeletts. Abbildung 
in Arch. Hung. Bd. XVIII . Taf. IV. Nr. 6. TM. RO. (73/1908 
- Nr. 293). - Taf. XXVI . 
Beide Imitationen stellen nicht die Nachahmung einer 
best immten Münzenart oder eines bestimmten Typus dar, 
sondern wollen nur im allgemeinen — der Form und dem 
Äusseren nach — den Eindruck von Geldstücken erwecken. 
L i t e r a t u r : AÉ. 1909. S. 9 7 - 1 0 5 . (Hekler, aber die 
Münzen erwähnt er nicht), Arch. Hung. XVIII . S. 10—17. 
und S. 52 — 53. (Marosi—Fettich, Die awarischen Gräber-
funde von Dunapentele), erwähnt in Acta Arch. II . 1952. 
S. 236. (Csallány) und AÉ. 1943. S. 166. (Csallány). 
XLIY. Eger (Kom. Heves), Fund aus der Zeit 
der Landnahme. 
136. Arabisch, samanidisch, Ismail ibn Ahmed (279 — 
295 = 892-907) , Dirhem. 
Cf. BMC. Typus 253. Abgenützt , gesprungen, zweimal durch-
löchert . Im Weinberg Álmagyar wurden von Arbeitern 
Gegenstände gefunden, und die Münze steht mit diesen 
im Zusammenhang. Éger, «Dobó István»-Museum. — Taf. 
XXVII . 
L i t e r a tu r : AÉ. 1911. S. 76. (Gallasy). 
XLY. Eger (Kom. Heves), Fund aus der Zeit 
der Landnahme. 
Byzanz, Romanus I. und seine Söhne Christopherus 
und Constantinus X. (928 — 944), Silbermünze. 
Cf. Sab. II. S. 127. Nr. 11. Taf. XLVI. Nr. 14. Ungefähr 
die Hälf te der verstümmelten Münze kam durchlöchert 
zum Vorschein. Wurde am Weinberg in einem Reitergrab 
gefunden. Der Aufbewahrungsort der Münze ist unbekannt. 
L i t e ra tu r : AÉ. 1899. S. 353 — 360. (Bartalos), Hampel 
II . S. 495., erwähnt im AÉ. 1904. S. 106. 
XLYI. Egres (Igris, Kom. Torontál, Rumänien), 
Fund aus der Zeit der Völkerwanderung (?). 
Byzanz, Goldsolidus. 
Dem Fundberichte nach kam in der Nähe der Ruinen des 
Klosters in einem Grab — zwischen verschiedenen Gegen 
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ständen — auch «ein byzantinischer Goldsolidus» zum Vor-
schein. Der Aufbewahrungsort der Münze ist unbekannt. 
Li te ra tur : NK. 1914. S. 17. (Göhl). 
XLVII . Ellend (Kom. Baranya), awarische 
Gräber. 
137. 41. Grab. Römisch, Constantius Gallas (351—354) 
Mittelbronze, Thessalonica. 
Coh2 6. (FEL TEMP REPARATIO, auf der Rückseite im 
Feld links Г, unten [. ]TSE.) Rückseite ziemlich abgenützt. 
Pécs, «Janus Pannonius»-Museum. — Taf. XXII. 
138. 131. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus 
(337 — 361), Kleinbronze, Sirmium. 
V/ Brustbild n. r. Paludamentum, Diadem. 
R/ FEL TEMP REPARATIO Kaiser sticht fal-
lenden Barbaren nieder. Unten .BSIRM. 
Abgenützt, in der Mitte durchbohrt. Pécs, «Janus Pannonius»-
Museum. - Taf. XXII . 
XLVIII . Ernöháza (Banatski Despolovac, Kom. 
Torontál, Jugoslawien), sarmatische Gräber. 
139. 4. Grab. Römisch, Probus (276-282), Denar. 
V/ IMP С M AVR PROBVS P F AVG Kopf. 
R/ SOLI INVICTO. 
Coh2 682. (Beschreibung und Bestimmung erfolgten auf 
Grund des Fundberichtes). Abbildung der Vorderseite ver-
öffentlicht im AÉ. 1940. Taf. XLIV. Nr. 18. Die Münze 
befand sich in einer Privatsammlung in Ernőháza. — Taf. 
XVIII. 
140. 6. Grab. Römisch, Claudius II. (268-270), Klein-
bronze. 
V/ IMP С CLAVDIVS PF AVG Kopf. 
R/ FELICITAS AVG. 
Coh2 79. Variante. (Beschreibung und Bestimmung erfolgten 
auf Grund des Fundberichtes). Die Abbildung der Vorder-
seite veröffentlicht im AÉ. 1940. Taf. XLIV. Nr. 19. Die 
Münze befand sich in einer Privatsammlung in Ernőháza 
- Taf. XVIII. 
Li tera tur : AÉ. 1940. S. 262. (Párducz). 
X L I X . Érmihályfalva (Yalea-lui-Mihai, Korn. 
Bihar, Rumänien), germanisches Grab. 
141. Byzanz, Theodosius II. (408—450), barbarische 
Imitation eines Solidus (Constantinopolis). 
Cf. Sab. I. S. 115. Nr. 5. Taf. V. Nr. 1. (Auf der Rückseite 
im Felde links Stern, unten CONOB). Die Imitation ist 
besonders in der Rundschrift der Rückseite deutlich sichtbar 
(INQ XXXXN COS XVII PP). Gewicht 0,590 g. Gefunden 
in der Mundöffnung des Skeletts. AÉ. 1930. S. 230 Nr. 148. -
Taf. XXV. 
Li tera tur : AÉ. 1930. S. 230-231. (Roska). 
L. Fazekasboda (Kom. Baranya), awarisches 
Grab. 
142. 2. Grab. Römisch, Constantinus I. (306 — 337), 
Kleinbronze, Kyzikos. 
Coh2 254. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rückseite unten 
SMKE). 
Abgenützt (besonders die Vorderseite) und durchlöchert. 
Pécs, «Janus Pannonius»-Museum. — Taf. XIX. 
LI. Felsőnyék (Kom. Tolna), awarische Gräber. 
143. Römisch, Constantinus Chlorus (293 — 306), Follisi 
Rom. 
Coh2 262. (SAC MON VRB AVGG ET CAESS NN, auf der 
Rückseite im Felde rechts Stern, unten RP). Szekszárd 
«Balog Ádám»-Museum. (6/1933 — 8). - Taf. XVIII. 
144. Römisch, Iulianus II. (355—363). Maiorina, Siscia. 
Coh2 38. (SECVRITAS REIPVB, auf der Rückseite im Felde 
oben Stern, unten .BSIS). Szekszárd, «Balog Ádám»-Museum 
(6/1933 - 7). - Taf. XXII . 
LII . Felsőpusztaszer (Pusztaszer, Kom. Csong-
rád), jazygisches Grab. 
145. 22. Grab. Römisch, Antoninus Pius (138 — 161), 
Denar. 
V/ ANTONINVS AVG PIVS PP Brustbild п. г., 
Mantel. 
В/ TR P COS II Opfergeräte. 
Coh2 836. Variante (die Vorderseite zeigt eine Abweichung). 
BMC. Nr. 46. Der Rand beschädigt, sonst in gutem Zustand. 
Die Abbildung der Vorderseite veröffentlicht bei Párducz 
Bd. I. Taf. XII. 1. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Felső-
pusztaszer А. 22). — Taf. XIV. 
Li teratur : Dolg. Szeged VII. 1931. S. 91. (Párducz), 
Párducz I. S. 17, erwähnt im AÉ. 1940. S. 265, 1941. II. 
S. 112 und 1942. S. 306. 
L U I . Fenék (Fenékpuszta, Kom. Veszprém), 
awarisches Gräberfeld. 
Römisch, Bronzemünzen aus dem III.—V. Jahr-
die jüngste aus der Zeit des Valentinianus III. (424—455). 
hundert, Dem Fundberichte nach «stammen die Münzen von 
diesem Gräberfeld — neben den Prägungen der römischen 
Kaiser aus dem III. und IV. Jahrhundert — zur Hälfte aus 
der Zeit des Valentinianus III«. 
Literatur : Arch. Közi. XIV. 1886. S. 137-159. (Lipp), 
AÉ. 1895. S. 26. (Posta), Hampel II. S. 219. 
LIV. Fenékpuszta (Kom. Veszprém), germani-
sches Gräberfeld. 
146. 6. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364 — 375), 
Kleinbronze, Aquileia. 
Coh2 12. (GLORIA ROMANORVM, auf der Rückseite unten 
SMAQP). Beschädigter Rand. Keszthely, Balatonmuseum. 
(621-624/1901. 6. Grab). - Taf. XXIII . 
147. 6. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375), 
Kleinbronze, Sirmium. 
Coh2 37. (SECVRITAS REIPVBLICAE, auf der Rückseite 
unten BSIRM). Keszthely, Balatonmuseum (621—624/1901. 
6. Grab). - Taf. XXIII . 
148. 6. Grab. Römisch, Valens (364 — 378), Kleinbronze, 
Coh2 47. (SECVRITAS REIPVBLICAE, auf der Rückseite 
unten .ASISC). Keszthely, Balatonmuseum (621-624/1901. 
6. Grab). - Taf. XXIV. 
149. 6. Grab. Römisch, Gratianus (367 — 383), Klein-
bronze Siscia 
Coh2 23. (GLORIA ROMANORVM, auf der Rückseite im 
Felde links S, rechts *P, unten TSISC). Schartiger Rand. 
Keszthelv, Balatonmuseum (621 — 624/1901. 6. Grab). — 
Taf. XXIV. 
150. 9. Grab. Römisch, Valens (364—378), Kleinbronze, 
Coh2 47. (SECVRITAS REIPVBLICAE, auf der Rückseite 
im Feld CA — S, unten ?SISC?). Abgenützt, Keszthely, 
Balatonmuseum (632/1901. 9. Grab). — Taf. XXIV. 
151. 13. Grab. Römisch, Iulianus (355—363), Kleinbronze. 
Coh2 151. (VOT X MVLT XX,) auf der Rückseite unten 
. . . S). Rand beschädigt. Keszthely, Balatonmuseum. (651 — 
657/1901. 13. Grab). - Taf. XXII. 
152. 13. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364-375), 
Kleinbronze, Siscia. 
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Coh2 37. (SECVRITAS REIPVBLICAE, in dem Felde der 
Rückseite links D, unten ?ASISC.). Keszthely, Balaton-
museum (651-657/1901. 13. Grab). — Taf. XXIV. 
Da die Eintragung im Inventar unter Nr. 651—657. 
5 Münzen erwähnt, müssen in der Zwischenzeit 3 Münzen 
in Verlust geraten sein. 
153. 14. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus 
(337 — 361), Kleinbronze. 
V/ DN CON . . . Brustbild mit Lorbeerkranz n. r . 
R/ Nur schwach zu entnehmen. 
(FEL TEMP REPARATO - Typus). Sehr abgenützt und 
durchbrannt, Rand beschädigt. Keszthely, Balatonmuseum 
(666-667/1901. 14. Grab). - Taf. XXII . 
154. 14. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375), 
Kleinbronze, Arelate. 
Coh2 12. (GLORIA ROMANORVM, im Felde auf der Rück-
seite O / F — III , unten CON?). Sehr beschädigter Rand 
(Teile davon abgebrochen). Keszthely, Balatonmuseum 
(666-667/1901. 14. Grab). - Taf. XXIII . 
155. 17. Grab. Römisch, Constantius Gallus (351 — 354), 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 10. (FEL TEMP REPARATIO, in der Mitte des Feldes 
auf der Rückseite ., unten . ASIS). Abgenützt. Keszthely, 
Balatonmuseum (674/1901. 17. Grab). — Taf. XXII . 
156. 20. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375), 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 37. (SECVRITAS REIPVBLICAE, in dem Felde auf 
der Rückseite links R, unten ?ASISC?). Rand beschädigt. 
Keszthely,Balatonmuseum(685/1901. 20.Grab). - Taf. XXIII . 
Das Gräberfeld ist nicht identisch mit dem vorange-
hend heim Fundort Fenék veröffentlichten Material, sondern 
ist das Resultat einer bedeutend späteren Ausgrabung. 
Es ergibt sich nun die Frage, ob nicht ein Teil der hiesigen 
Gräber die einer spätrömischen Bestattung sind? 
LV. Földeák (Kom. Csongrád), sarmatische 
Gräber. 
157. 1. Grab. Römisch, Commodus (177 — 192), Denar. 
V/ . . . M . . . Brustbild n. r. 
R/ Sitzende Gestalt n. 1. 
Sehr abgenützt. Gefunden in der rechten Hand eines weib-
lichen Skeletts. Makó, «József Attila»-Museum. — Taf. XVI. 
158. 3. Grab. Römisch, Commodus (177 — 192), Denar. 
Coh2 607. (PRINC IVVENT). Ziemlich abgenützt. Gefunden 
am Brustbein des Skeletts. Makó, «József At.tila»-Museum 
- Taf. XVI. 
L i te ra tur : Dolg. Szeged, XVII. 1941. S. 92. (Párducz). 
LVI. Galgóc (Hlohovec, Kom. Nyitra, Tschecho-
slowakei), Grab aus der Zeit der Landnahme. 
159. Arabisch, samanidisch, Emir Nassr ben Ahmed 
(301—331 = 913/14-943/44), Dirhem (im Jahre 306 =918/19) 
Samarkand. 
Karabacek gibt eine genaue Beschreibung und Bestimmung 
der Münze: AÉ. 1870/71. S. 117-118. und Num. Zeitr. 
Wien II. 1870. S. 252. Ziemlich abgenützt, am Rand durch-
bohrt und längs des Loches schartig. Die Abbildung der 
Münze veröffentlicht im AÉ. 1870/71. S. 166. TM. RO. 
(42/1871 - 4). - Taf. XXVIII . 
' L i t e ra tu r : AÉ. 1868/69. S. 105., 1870/71. S. 117-119. 
(Karabacek), Hampel II. S. 455., erwähnt im AÉ. 1896. 
S. 400, 1904. S. 106 und 1914. S. 54. 
LVII. Gátér (Kom. Bács-Kiskun), Uj tanya , 
sarmatisches Grab. 
160. Römisch, Trebonianus Gallus (251 — 253), Gross-
bronze. 
Coh2 124. (SECVRITAS AVGG, die Rundschrift der Vorder-
seite ist kaum zu entnehmen). Der Fundbericht spricht von 
einer Münze des Volusianus, doch ist die jetzige Bestimmung 
die richtige. Sehr abgenützt. TM. RO. (4/1919 — 2). — Taf 
XVII. 
Literatur : Párducz III. Nr. 310. 
LVIII . Gátér (Kom. Bács-Kiskun), Kun-Kis-
szállás, awarisches Gräberfeld. 
161. 39. Grab. Römisch, IV. Jahrhundert , Kleinbronze. 
Weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite ist etwas 
zu entnehmen. Infolge der starken Abnützung sind beide 
Seiten der Münze vollkommen glatt geschliffen. Durchlöchert 
und zeigt die Spuren von Vergoldung. Kecskemét, «Katona 
József»-Museum (39. Grab 3270). — Taf. XXIV. 
162. 69. Grab. Römisch, Constantinus I. (306 — 337), 
Kleinbronze. 
Coh2 454. (PROVIDENTIAE AVGG). Durchlöchert. Kecske-
mét, «Katona József»-Museum (69. Grab 3507). — Taf. XIX. 
163. 69. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361), 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 92. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rückseite unten 
ESIS). Durchlöchert. Kecskemét, «Katona József»-Museum 
(69. Grab 3506). - Taf. XXI . 
286. Grab. Römisch, Münze. 
Dem Fundberichte (AÉ. 1908. S. 338) nach kam in diesem 
Grab unter anderen auch «eine Münze» zum Vorschein. Die 
Münze ist nicht vorhanden. 
164. 295. Grab. Römisch, Traianus (?) (98-117), Denar-
Nachahmung. 
V/ Brustbild n. r. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Soweit das Brustbild zu entnehmen ist, erinnert es an Traianus. 
Abgenützt, verrostet und durchlöchert. Spuren von Versilbe-
rung. Gefunden auf der Brust des Skeletts. Kecskemét 
«Katona József»-Museum (295. Grab 4623). — Taf. XIII. 
L i te ra tur : AÉ. in den Jahrgängen 1905 — 1908 in Fort-
setzungen (Kada). 
LIX. Gáva (Kom. Szabolcs — Szatmár), Kató-
balom, sarmatisches Hügelgrab. 
Römisch, Urbs Roma (330 — 337), Kleinbronze. Dem 
Fundberichte nach war auf der Vorderseite die Inschrift 
VRBS ROMA, auf der Rückseite die die Zwillinge säugende 
Wölfin zu sehen (wahrscheinlich Typus Coh2 Nr. 17). Die 
Münze kam angeblich aus der oberen Schicht des Hügels 
zum Vorschein. 
Li tera tur : AÉ. 1915. S. 203. (Jósa). 
LX. Gombos (Bogojevo, Kom. Bács-Bodrog, 
Jugoslawien), sarmatisch-awarisches Gräberfeld. 
165. 6. Grab. Römisch, Alexander Severus (222 — 235), 
Grossbronze. 
Dem Fundberichte nach wurde die Münze in der rechten 
Hand eines weiblichen Skeletts gefunden. Die Hand lag auf 
dem Beckenknochen. Die Abbildung der Vorderseite ver-
öffentlicht bei Párducz III. Taf. CXVII. Nr. 2. Die Münze 
ist nicht vorhanden. — Taf. XVII. 
7. Grab. Römisch, Commodus (177 — 192), Denar. 
Dem Fundberichte nach wurde die Münze in der rechten 
Hand eines weiblichen Skeletts gefunden. Die Hand lag auf 
dem Beckenknochen. Die Abbildung der Vorderseite ver-
öffentlicht bei Párducz III. Taf. CXVII. Nr. 6. Die Münze 
ist nicht vorhanden. 
166. 9. Grab. Römisch, Salonina (Gattin des Gallienus 
253 — 268), Denar. 
Dem Fundberichte nach wurde die Münze in der rechten 
Hand eines männlichen Skeletts gefunden. Die Hand lag 
auf der Mitte des Beckenknochens. Die Abbildung der Vorder-
seite veröffentlicht bei Párducz III. Taf. CXVII. Nr. 9. Die 
Münze ist nicht vorhanden. — Taf. XVII. 
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3. Gräberfeld. Römisch, Constantinus II. (317 — 340), 
Kleinbronze. 
Dem Fundberichte nach lag in der rechten Hand des Mäd-
chenskelette eine durchlöcherte, mit der Inschrift «Provi-
dentia Aug.» versehene Münze des Constantinus II. Die 
Münze ist nicht vorhanden. 
3.Gräberfeld. Römisch,Yalentinianus I. (?)(361 — 375), 
Kleinbronze. 
Dem Fundberichte nach war am Halse des Mädchenskeletts 
eine abgenützte, kleine Kupfermünze, auf welcher wahr-
scheinlich die Inschriften «V'alentinianus» und «Gloria 
Komanorum» zu lesen waren. Der Aufbewahrungsort der 
Münze ist unbekannt. 
Párducz ist der Auffassung, dass es sich bei den Gräbern 
6, 7 und 9 um die Begräbnisstelle von Menschen handelt , 
die nach der vorangehenden jazygisch-sarmatischen Periode 
auf demselben Gebiete weiterlebten und sich mit den Völkern 
der hunnisch-awarischen Gruppe vermengten. Die Gräber 
6, 7 und 9 gehören also zu den sarmatischen Völkern, während 
das 3. Gräberfeld zum awarischen Material gehört. 
L i t e ra tu r : AÉ. 1900. S. 265 und 1901. S. 428 (Cziráky), 
l lainpel. Neuere Studien (tJjabb Tanulmányok) S. 167, 
Hampel IL S. 762, AÉ. 1908. S. 405 -406 . (Pogány), Dolg. 
Szeged VII. 1931. S. 137. (Párducz), Párducz III. S. 37, Bács 
Évk. XXV. 1909. S. 6 - 2 2 . 
LXI. Gödöllő (Kom. Pest), Gräber aus der 
Zeit der Landnahme. 
167. England, Aethelstan (925-941) , Denar. 
\ \ l DKL . STAN RE + In der Mitte ein Kreuz. 
R/ . • . / . ODO / + + + / • • • 
Brooke Taf. XIV. Typus 13. (mit einer anderen Inschrift 
auf der Rückseite). Beschädigter, schartiger Rand. TM. RO. 
(73/1877), später Éremtár (Münzkabinett) (60/1877). — 
Taf. XXXII . 
L i te ra tu r : AÉ. 1904. S. 106. (Hampel) , Hampel II. 
S. 488/89. Hampel, Honf. eml. S. 566/67. 
LXII . Gyód (Kom. Baranya), awarisches Grab. 
168. 59. Grab. Römisch, zweites Drittel des III . Jahr-
hunderts, Antoninianus. 
V/ Nichts zu entnehmen. 
R/ Stehende weibliche Gestalt von vorne, mit 
Cornucopiae und Signum. 
(FIDES MILITVM — Typus). Sehr abgenützt , eingerostete 
Oberfluche und schartiger Rand. Pécs, «Janus Pannonius»-
Museum. - Taf. XVIII. 
LXII I . Győr (Kom. Győr—Sopron), Téglavető 
dűlő, Gräber aus der Zeit der Awaren und der 
Landnahme. 
a) nu arische Gräber 
169. 38. Grab. Römisch, Constantius II. (323-361) , 
oder Constans (333 — 350), Kleinbronze. 
Coh« 293. (Constantius IL) oder Coh2 176. (Constans) (V1CTO-
RIAE DD AVGG Q NN). Sehr abgenützt, Inschriften nicht 
zu entnehmen. Bestimmung der Münze nur auf Grund der 
sehwachen Spuren des Münzbildes möglich. Durchbohrt . 
Győr, «Xantus Janos»-Museum. — Taf. XX. 
170. 211. Grab. Römisch, Constantius II. (323-361) , 
Kleinbronze, Sieria. 
Coh« 58. (FF.L TEMP REPARATIO, auf dem Felde der 
Rückseite unten ?SI[S?|). An Beutelreste angerostet, wes-
halb die bildliche Darstellung der Rückseite nicht möglich 
ist. Győr, «Xantus János»-Museum. — Taf. XX. 
171. 211. Grab. Römisch, Gratianus (367—383), Klein-
bronze, Siseia. 
Coh» 23. (GLORIA ROMANORVM, auf dem Felde der 
Rückseite links S, rechts unter R ein A, unten aSISC). 
Nach den Resten des Beutels zu urteilen, befand sich die 
Münze in diesem. Győr, «Xantus János»-Museum. — 
Taf. XXIV. 
172. 211. Grab. Römisch, Theodosius (379-395) , Klein-
bronze, Thessalonica. 
Coh2 51. (YTRTVS AVGGG, im Felde der Rückseite links 
A, unten TES). Nach den Resten des Beutels zu schliessen, 
befand sich die Münze in diesem. Győr, «Xantus János»-
Museum. — Taf. XXIV. 
173. 297. Grab. Römisch, Urbs Roma (330-337) , Klein-
bronze. 
Coh2 17. (Auf der Rückseite ist das Münzzeichen nicht zu 
entnehmen). Sehr abgenützt, Teile der Münze abgebrochen. 
Győr, «Xantus János»-Museum. — Taf. XIX . 
174. 304. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364-375) , 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 37. (SECVRITAS REIPVBLICAE, im Felde der Rück-
seite links über P ein Stern, rechts M, unten TSISC). Gvör, 
«Xantus János»-Museuin. — Taf. XXI I I . 
175. 313. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375), 
Kleinbronze, Thessalonica (?). 
Coh2 12. (GLORIA ROMANORVM, im Felde der Rückseite 
rechts R, unten ein verschwommenes Münzzeichen). Der 
Rand an einzelnen Stellen ausgebrochen. Győr, «Xantus 
János»-Museum. — Taf. XXII I . 
176. 347. Grab. Römisch, Valens (364—378), Klein-
bronze, Aquileia. 
Coli2 47. (SECVRITAS REIPVBLICAE, auf der Rückseite 
unten SMAQI?]). Beschädigter Rand, Gefunden am Becken-
knochen. Győr, «Xantus János»-Museum. — Taf. XXIV. 
177. 494. Grab. Römisch, Domitianus (81 — 96), Mittel-
bronze. 
Coh2 120. ff. (irgendein Typus davon). (FORTVNAE AVG-
VSTI, Rundschrif t der Vorderseite nicht zu entnehmen). 
Abgenützt . Gefunden neben dem Beckenknochen. Vorder-
seite abgebildet bei Fet t ich, Győr. Taf. XI. Nr. 9. Győr, 
«Xantus János»-Museum. — Taf. XII I . 
545. Grab. Römisch, Bronzemünze. 
Dem Fundberichte nach eine «Bronzemünze, darauf an einer 
Seite ein mit zwei Bronzeplättchen befestigter Nagel». Die 
Münze ist nicht vorhanden. 
178. 562. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus 
(337 — 361), Kleinbronze. 
V/ Brustbild n. r. Diadem und Paludamentum. 
R FEL TEM(P RE)PA(RATIO) Soldat n. 1. 
durchsticht fallenden Barbaren, im Felde links 
S, unten RS. 
Sehr abgenützt, beschädigt und schartig. Győr, «Xantus 
János»-Museum. — Taf. XXI I . 
179. 570. Grab. Römisch, Constantius II. (323-361) , 
Kleinbronze, (Siscia). 
Coh2 45. (FEL TEMP REPARATIO, die Rundschrif ten 
sind auf beiden Seiten nur sehr mangelhaft zu sehen, das 
Münzzeichen auf der Rückseite überhaupt nicht zu ent-
nehmen). Sehr abgenützt, durchbohrt . Gefunden am Hals 
eines weiblichen Skeletts. Győr, «Xantus János»-Museum 
- Taf. XXI . 
180. 572. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus 
(337 — 361), Kleinbronze. — 
V/ Brustbild n. r. Diadem und Paludamentum. 
R/ Stehende Gestalt . 
(SPES REÍPV BLICAE-Typus). Sehr abgenützt , Teile der 
Münze abgebrochen. Győr, «Xantus János»-Museum. 
Taf. XXII . 
572. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375), Klein-
bronze. 
Die Münze wird im Fundbericht erwähnt , doch ist sie nicht 
vorhanden. 
181. 596. Grab. Römisch, IV. Jahrhunder t , Kleinbronze. 
Das Münzbild ist weder auf der Vorder- noch auf der Rück-
seite zu entnehmen (der Grösse nach zu urteilen, dürf te es 
sich um eine Prägung nach 340 handeln). Sehr abgenützt, 
durchlöchert und am Rande des Loches schartig. Győr, 
«Xantus János»-Museum. — Taf. XXII I . 
182. 596. Grab. Römisch, IV. Jahrhunder t , Kleinbronze. 
Das Münzbild iet weder auf der Vorder- noch auf der Rück-
seite zu entnehmen. (Der Grösse nach zu urteilen, dürf te 
es sich um eine Prägung nach 340 handeln). Sehr abgenützt . 
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beschädigt, fast die Hälf te der Münze fehlt . Győr, «Xantus 
János»-Museum. 
Dem Fundberichte nach stammen beide in diesem Grabe 
gefundenen Kupfermünzen aus der Zeit des Constantius 
Gallus (337 — 361), doch sind beide Münzen so sehr abge-
nützt , dass diese Bestimmung nicht bestätigt werden kann. 
- Taf. XXII I . 
599. Grab. Römisch, Kleinbronze. 
Dem Fundberichte nach wurde bei der Schulter «eine voll-
kommen unleserliche durchlöcherte römische Kupfermünze 
gefunden, doch ist die Münze selbst heute nicht mehr vor-
handen. 
707. Grab. Römisch, Constantius II. (323—361), Klein-
bronze. 
Dem Fundberichte nach wurde «hei dem Schädel des Skeletts 
eine Kupfermünze des Constantius II.» gefunden. Die Münze 
selbst ist heute nicht mehr vorhanden. 
183. 767. Grab. Römisch, Dynastie des Constantinus 
(337-361) , Kleinbronze. 
V/ Brustbild n. r. Diadem und Paludamentum. 
R/ Zwei Soldaten stehen nach vorne, zwischen 
ihnen 1 Labarum(?). 
(GLORIA EXERCITVS - Typus, auf der Rückseite unten 
ein aus vier Buchstaben bestehendes unleserliches Münz-
zeichen). Sehr abgenützt, beschädigter Rand. Győr, «Xantus 
János»-Museum. — Taf. XXII . 
Es ist möglich, dass diese Münze eventuell nicht aus 
dem Grab 767, sondern aus dem Grab 707 s tammt, denn 
sie kam aus dem Fundmaterial ohne Grabbezeichnung zum 
Vorschein, hingegen st immt ihre Abgenütztheit mit jener 
Angabe des Fundberichtes überein, die aus dem Grab 767 
eine «abgenützte» Kupfermünze erwähnt. 
184. 801. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361) oder 
Constans (333-350), AE/2, Siscia. 
Coh2 44. (Constantius oder Coh2 15. (Constans). (FEL TEMP 
REPARATIO, im Felde der Rückseite links A, unten unleser-
liches Münzzeichen). Abgenützt und verrostet. Győr, «Xantus 
János»-Museum. — Taf XX. 
185. 801. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375), 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 37. (SECVRITAS REIPVBLICAE, im Felde auf der 
Rückseite links über einem P ein Stern, rechts M, unten 
?SISC). Abgenützt, ausgefressene Oberfläche, Győr, «Xantus 
János»-Museum. — Taf. XXII I . 
186. 837. Grab. Römisch, Constantinus I. (306 — 337), 
Kleinbronze, Aquilcia. 
Coh2 250. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rückseite unten 
• AQP). Abgenützt. Gefunden in der Gegend des Becken-
knochens. Győr, «Xantus Jänos-Mureum.» — Taf. XIX. 
187. (548. Grab.) Römisch, Constans I. (333—350), 
Kleinbronze. 
Coh2 54. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rückseite unten 
unleserliches Münzzeichen). Abgenützt und von der Abnützung 
glatt geschliffen. Durchlöchert. Győr, «Xantus János»-
Museum. — Taf. XX. 
Dem Fundberichte nach befand sich im 548. Grab keine 
Münze, hingegen war im Museum von Győr im Grabmaterial 
eine solche vorhanden. Es ist nun möglich, dass sie irrtüm-
licherweise dorthin geriet und vielleicht zu einem solchen 
Grab gehört, aus welchem der Fundbericht zwar eine Münze 
erwähnt, doch diese heute nirgends mehr zu finden ist. 
L i t e ra tu r : AÉ. 1902, 1904, 1905, 1906 und 1908. 
In den genannten Jahrgängen erschienen die Berichte von 
Börzsönyi in Fortsetzungen. Ferner I lampel II. S. 824, 
Fett ich, Győr. 
b) Gräber aus der Zeit der Landnahme 
26. Grab. Oberitalien, Denar. 
Dem Fundberichte nach eine «durchlöcherte italienische 
Münze». Der Aufbewahrungsort der Münze ist nicht bekannt. 
188. 47. Grab. Milano, X. Jahrhunder t , Denar. 
V/ + IVI . . . R E X Zwischen den Balken des 
Kreuzes vier Kugeln. 
R/ (XPISTIANA RELIGIO) Karolingische Kirche. 
Beschädigt, durchbohrt, verstümmelt. Nach der Bestimmung 
des Fundberichtes würde es sich um eine Münze von Ludwig 
dem Frommen (855 — 875) handeln, doch aller Wahrschein-
lichkeit nach dürfte es ein in Milano geprägter Denar von 
Berengarius I. (888 — 924) sein. Abbildung der Münze ver-
öffentlicht im AÉ. 1903. S. 70. Nr. 1. Der Aufbewahrungsort 
der Münze ist unbekannt. — Taf. XXXI. 
189. 47. Grab. Milano, Hugo von der Provence (926—945) 
Denar. 
CNI. V. S. 37. Nr. 13. Zweimal durchlöchert. Abbildung 
der Münze veröffentlicht im AÉ. 1903. S. 70. Nr. 3. Der 
Aufbewahrungsort der Münze ist unbekannt. — Taf. 
XXX. 
190. 47. Grab. Milano, Lothar II. (945 — 950). Denar 
CNI. V. S. 39. Nr. 1. (Nach der von der Münze hergestellter 
Zeichnung ist die Rundschrift der Vorderseite ein wenig 
abweichend : + LOTHARIVS RE). Zweimal durchbohrt. 
Abbildung der Münze veröffentlicht im AÉ. 1903. S. 70. 
Nr. 2. Der Aufbewahrungsort der Münze ist unbekannt. 
- Taf. XXXI . 
191. 47. Grab. Pavia, Hugo und Lothar II. (931 — 947), 
Denar. 
CNI. IV. S. 475. Nr. 3 (aber nach der von der Münze herge-
stellten Zeichnung lautet die Rundschrift der Münze : 
+ DIITIANARE + ) . Zweimal durchlöchert. Abbildung 
der Münze veröffentlicht im AÉ. 1903. S. 70. Nr. 4. 
Der Aufbewahrungsort der Münze ist unbekannt. — Taf. 
XXXI. 
Li teratur : AÉ. 1903. S. 6 7 - 7 0 . (Börzsönyi), NK. XIV. 
1915. S. 90. (Börzsönyi), Hampel II. S. 861., Hampel, 
Űjabb tanulm.S. 116-117. , erwähnt im AÉ. 1904. S. 106. 
Dem Fundberichte nach waren in dem einheitlichen Gräber-
feld unter den überwiegend awarischen Gräbern auch madja-
rische Gräber aus der Zeit der Landnahme, aber nicht getrennt, 
sondern mit den übrigen gemischt. Für eine Trennung geben 
uns die Art und Weise der Bestattung und das Fundmaterial 
die nötigen Richtlinien. 
LXIV. Győr (Kom. Győr -Sopron) , Umgebung, 
Gräber aus der Zeit der Landnahme. 
Deuisc/i,Ludwig (III.) das Kind (?), (899 —911),Denar. 
V/ MISERICORDIA D. I. + Monogramm. 
R/ САБТ8 = + В . . . MIVS Griechisches Kreuz. 
Beschreibung und Bestimmung erfolgten auf Grund des 
Fundberichtes. Leider gibt dieser Bericht keine Abbildung 
der Münze und so ist uns das Monogramm nicht bekannt. 
In Ermangelung dessen erscheint die ganze Bestimmung 
unsicher. Zweimal durchlöchert. Der Aufbewahrungsort der 
Münze ist unbekannt. 
Verona, Lothar II. (945 — 950), Denar. 
V/ LO. T. IARIVS RE + In der Mitte senkrecht REX. 
R/ In der Mitte angeordnet VERONA. 
Die Beschreibung erfolgte auf Grund des Fundberichtes und 
nach diesem wäre in der Münze eine Typus-Variante von 
CNI. Bd. VI. Taf. XIII. Nr. 8. zu sehen. Zweimal durchbohrt. 
Der Aufbewahrungsort der Münze ist unbekannt. 
Westeuropa, X. Jahrhundert. Denar. 
Dem Fundberichte nach «eine sehr abgenützte, entzweige-
brochene, rostige Münze, die jener von Ludwig dem Frommen 
ähnlich ist und in Győr in einem Grab des Gräberfeldes der 
ungarischen Urbevölkerung gefunden wurde». Da diese Münze 
in Győr (Nr. 188) tatsächlich ein Denar aus Мйало ist, 
dürfte dementsprechend auch unser Exemplar ein Denar 
des Berengarius aus Milano sein. Der Aufbewahrungsort 
der Münze ist unbekannt. 
L i te ra tur : NK. XIV. 1915. S. 9 8 - 9 9 . (Börzsönyi). 
LXY. Hajdusámson (Kom. Hajdú—Bihar) , Fund 
aus der Zeit der Landnahme. 
192. Byzanz, Romanus I. und Christopherus (920—944), 
Solidus. 
Sab. II. S. 127. Nr. 9. Durchlöchert. Ist mit anderen Gegen-
ständen zusammen inventiert und der Inventareintragung 
nach «scheinen die jetzigen Funde aus zwei Reitergräbern 
zu stammen». (Mitteilung von Dr. J . Söregi). Debrecen, 
Déri-Museum. — Taf. XXVI. 
Literatur : AÉ. 1915. S. 132. (Zoltai). 
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LXVI. Hajdusámson (Kom. Hajdú—Bihar), 
Sandhügel von Bajinka, sarmatischer Fund. 
Römisch, Faustina, Denar. 
Dem Fundberichte nach kamen bei der Ausgrabung einige 
Gräber und Reste von Feuerstellen zum Vorschein. In der 
Nähe der Feuerstelle befand sich die Münze, welche also 
eine Prägung von Faustina sen. ( + 141) oder Faustina iun. 
(-|- 175) sein kann. 
Literatur : Múzeumi és Könyvt. Ér t . I. 1907. S. 38. 
(Zoltai). 
LXYII . Harta (Kom. Bács-Kiskun), Puszta, 
sarmatischer Fund. 
Römisch,Claudius IL (268—270),Kleinbronze. Streu-
fund. Aufbewahrungsort unbekannt. 
Li teratur : Dolg. Szeged VII. 1931. S. 126. (Párducz;. 
LXVIII . Hatvan—Boldog (Kom. Heves), sarma-
tischer Fund. 
Römisch, Philippus pater (244—249/, Grossbronze. 
Coh2 267. ( P M S COL VIM AN V). (Bestimmung auf Grund 
des Fundberichtes). Während der Erdarbeit kamen Gräber 
und verschiedene Funde zum Vorschein und zwischen diesen 
auch die Münze. Wird im Inventar des TM. RO. unter Nr. 
98/1894 genannt, aber die Münze selbst ist nicht vorhanden. 
Li tera tur : AÉ. 1895. S. 18. (Posta). 
LXIX. Hernádpuszta (Hernád, Kom. Pest), 
awarisches Grab. 
XI. Grab. Römisch, Lucius Verus (161 — 169) oder 
Septimius Severus (193 — 211), Denar. 
Dem Fundberichte nach «ein abgenützter römischer Kaiser-
Denar, wahrscheinlich von Lucius Verus oder von Septimius 
Severus». TM. RO. (96/1900. XI. Grab. Nr. 87). Die Münze 
ist nicht vorhanden. 
Literatur : AÉ. 1901. S. 312. (Éber), Hampel II. S. 743. 
LXX. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Fehértó, sarmatisches Gräberfeld. 
193. 4. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 — 180), Denar. 
Coh2 880. (TR P XX IMP IIII COS III). Ziemlich abgenützt, 
die Rundschriften nur schwer zu entnehmen. In der linken 
Beckenhöhle eines männlichen Skeletts befand sich ein 
eisernes Messer, daran haftete die Münze. Hódmezővásárhely, 
«Tornyai János»-Museum. — Taf. XV. 
194. 11. Grab. Römisch, Hadrianus (117—138), Denar. 
Coh2 1312. (ROMAE AETERNAE). Gefunden auf dem 
linken Schenkelknochen eines männlichen Skeletts. Hódmező-
vásárhely, «Tornyai János»-Museum. — Taf. XIV. 
Li tera tur : AÉ. 1946—48. S. 284-85. (Párducz). 
LXXI . Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Gorzsa, germanisches Gräberfeld. 
195. 19. Grab. Byzanz, Iustinus I. (517 — 528), Aureus 
Constantinopolis. 
Sab. I. S. 159. Nr. 1. (Variante.) (Rundschrift der Vorder-
seite DN IVSTI - NVS P P AVI, im Felde der Rückseite 
rechts Л) . Gefunden in der geschlossenen linken Faust des 
Skeletts. Hódmezővásárhely, «Tornyai János»-Museum. — 
Taf. XXV. 
Li tera tur : Dolg. Szeged 1933-34. S. 260 und 265. 
(Banner), AÉ. 1941. S. 122. (Csallány). 
LXXII . Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Kardoskút, awarisches Fundmaterial . 
Byzanz, Iustinianus I. (527—566), Follis. Nur aus 
dem Fundbericht bekannt, die Münze selbst ist nicht vor-
handen. 
Literatur : AÉ. 1943. S. 167. (Csallány) und Acta Arch. 
II. 1952. S. 237. (Csallány). 
LXXII I . Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Kishomok, jazygisches Grab. 
196. Grab. В. 1. Römisch, M. Antonius (31 v. u. Z.), 
Legions-Denar. 
V/ Nichts zu entnehmen. 
R LEG XXI, Aquila und zwei Signa zu entnehmen. 
Babelon I. S. 203. Nr. 136. (wahrscheinliche Bestimmung). 
Durch die Abnützung vollkommen glatt geschliffen, ein 
Teil des Randes ausgefressen. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum 
(Hódmezővásárhely В. 1.). — Taf. XIII. 
LXXIV. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Kishomok, sarmatischer Fund. 
197. Viminacium. Traianus Decius (249 — 251), Mittel-
bronze. 
Pick I. Nr. 128. ( P M S COL VIM AN XII). Ziemlich abge-
nützt. Abbildung der Münze veröffentlicht in Dolg. Szeged 
1940. Taf. XI. Nr. 11. Hódmezővásárhely, «Tornyai János»-
Museum. — Taf. XVII. 
Literatur : Dolg. Szeged. XVI. 1940. S. 84. (Párducz). 
LXXY. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Kopáncs, sarmatische Siedlung. 
198. Römisch, Commodus (167-*192), Denar. 
Coh2 307. (LIB AVG IIII TR P VI IMP IUI COS III PP). 
Rückseite abgenützt. Hódmezővásárhely, «Tornyai János»-
Museum. — Taf. XVI. 
199. Thrazien, Deultum, Diadumenianus (217 — 218), 
Mittelbronze. 
Coh2 30. (Vorderseite Coh2 32. Rückseite) (COL FL PAC 
DEVLT). Hódmezővásárhelv, «Tornyai János»-Museum. — 
Taf. XVII. 
Ebenda wurden während Ackerarbeiten auch zwei 
Münzen aus der Kaiserzeit gehoben. 
Li tera tur : Dolg. Szeged VII. 1931. S. 93. (Párducz). 
L X X VI. Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Kopáncs, Lelik tanya, sarmatisches Grab. 
200. Römisch, Marcus Aurelius (161 — 180), Denar. 
Coh2 703. (TR POT X COS II). Ziemlich abgenützt. Hód-
mezővásárhely, «Tornyai János»-Museum. 
Die bestätigende Grabung erfolgte im Jahre 1914, als Fort-
setzung der früheren Ausgrabung von Kopáncs. — Taf. XV. 
Li tera tur : Dolg. Szeged XVII. 1941. S. 177. (Párducz). 
LXXVII . Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Solt Paie (Vas Palé), sarmatische Siedlung. 
Römisch, Theodosius I. (?) (379 —395), Kleinbronze. 
Dem Fundbericht nach eine «unbestimmbare PB Münze aus 
dem IV. Jahrhundert (Theodosius I. [?]).» Die Münze ist 
nicht vorhanden. 
Li tera tur : Dolg. Szeged XI. 1935. S. 184. (Párducz), 
AÉ. 1941. S. 123. (Csallány). 
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L X X V I I I . Hódmezővásárhely (Kom. Csongrád), 
Tetővár buckasor, sarmatisches Grab. 
Römisch, Silbermünze. 
Dem Fundberichte nach «unbestimmbare römische Silber-
münze». Die Münze ist nicht vorhanden. 
L i te ra tur : Dolg. Szeged VII. 1931. S. 93. (Párducz). 
den Jahren 903 — 940. (die Münzen wurden in Enderabe, 
in Balch, in Samarkand, in Sas und in Maden geprägt). 
Literatur : Hampel, Újabb tanúim. S. 228-229. 
L X X X I . Unbekannter Fundort, Fund aus der 
Zeit der Landnahme. 
L X X I X . Hőgyész (Kom. Tolna), awarisches 
Gräberfeld. 
201. 12. Grab. Römisch, Constantius II. (323-361), 
Centenionalis, Siscia. 
Coh2 104. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rückseite unten 
SMTSr, die Rundschriften sind nur teilweise zu lesen. Ein 
Teil des Randes glatt gehämmert und durchbohrt, die Münze 
dürfte mit einer Öse versehen gewesen sein). Der von der 
Rückseite hergestellte Gipsabguss wurde während des Krieges 
beschädigt. TM. RO. (24/1895 - 12. Grab ; Nr. 426). — 
Taf. XXI . 
202. 12. Grab. Römisch, Constantius II. (323-361), 
Centenionalis, Constantinopolis. 
Coh2 45. (FEL TEMP REPARATIO, auf der Rückseite 
unten CON (?). Abgenützt, durchbohrt. TM. RO. (24/1895 
- 12. Grab ; Nr. 427). — Taf. XX. 
203. 12. Grab. Römisch, Valens (364—378), Centenionalis, 
Rom. 
Coh2 47. (SECVRITAS REIPVBLICAE, auf der Rückseite 
unten [R] TERT [IA]). Ziemlich abgenützt, in der Mitte 
durchbohrt. Der von der Rückseite hergestellte Gipsabguss 
ein wenig beschädigt. TM. RO. (24/1895 — 12. Grab ; Nr. 
428). - Taf. XXIV. 
204. 16. Grab. Römisch, Constantius II. (323 — 361), 
Centenionalis. 
V/ . . . VS P F AVG Kopf mit Lorbeerkranz (?) 
п. г., Paludamentum. 
R/ Zwei Soldaten mit Speer und Schild, zwischen 
ihnen Signum. 
(GLORIA EXERCITVS - Typus). Abgenützt und durch-
löchert, die Rückseite von der Abnützung glatt geschliffen. 
TM. RO. (24/1895 - 16. Grab ; Nr. 562-565) . - Taf. XXI . 
205. 16. Grab. Römisch, Valens (364 — 378), Centenionalis, 
Rom. 
Coh2 47. (SECVRITAS REIPVBLICAE, auf der Rückseite 
unten R TERTIA, die Rundschriften sind nur teilweise 
zu entnehmen). Ungefähr ein Viertel der Münze fehlt. TM. 
RO. (24/1895 - 16. Grab ; Nr. 562-565) . - Taf. XXIV. 
206. 16. Grab. Römisch, Constantius II. (?) (323-361), 
Centenionalis. 
V/ Kopf n. r. (Mehr ist nicht zu entnehmen). 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Abgenützt, durchbohrt. Der Gipsabguss der Rückseite ging 
im Laufe des Krieges verloren. TM. RO. (24/1895 — 16. 
G r a b ; Nr. 562-565) . - Taf. XXII . 
207. 16. Grab. Römisch, Centenionalis. 
Münzbild ist weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite 
zu entnehmen. Sehr abgenützt und vollkommen glatt 
geschliffen. Zweimal durchbohrt und eine Seite in Kreisform 
punziert. TM. RO. (14/1895 - 16. Grab ; Nr. 562-565) . 
- Taf. XXV. 
208. 56. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—475), 
Centenionalis, Siscia. 
Coh2 37. (SECVRITAS REIPVBLICAE, im Felde auf der 
Rückseite ein Stern und P, unten E SISC). Durchlöchert. 
TM. RO. (24/1895 — 56. Grab ; Nr. 934). - Taf. XXIII . 
Li te ra tur : AÉ. 1906. S. 206. (Nagy). 
L X X X . Huszt (Хуст, Kom. Máramaros, Sowjet-
union), Fund aus der Zeit der Landnahme. 
In der Nähe der Stadt kam ein grösserer Münzfund zum 
Vorschein, aus welchem 400 Stücke ins Nationalmuseum 
gelangten. Die Münzen waren samanidische Dirhems aus 
Milano, Ludwig II. (855 — 875), Denar. 
V/ + HLVDOVI . . . IP Zwischen den Balken des 
Kreuzes vier Kugeln. 
R/ Karolingische Kirche. 
Der Fundbericht gibt — infolge irrtümlicher Lesung der 
Rundschrift der Rückseite — eine falsche Bestimmung. Der 
Beschreibung nach kann es sich nur um einen Typus aus 
Mailand handeln. 
Li te ra tur : AÉ. 1872. S. 113-114. 
L X X X I I . Jánoshalma (Kom. Bács-Kiskun), 
Grab aus der Zeit der Landnahme. 
209. Grab. A. Byzanz, Theophilos (829 — 842), zusammen 
mit Michael und Constantius VIII., solidus. 
V/ * 0 E O F I . . . Der Kaiser mit Diadem nach 
vorne. 
R/ + MIXAH . . . Münzbild nicht zu entnehmen, 
Cf. Sab. II. S. 93. Nr. 13. Abgenützt, entzweigeschnittenes 
Goldstück, nur die Hälfte erhalten. TM. RO. (19/1936. — 
Grab A ; Nr. 1). - Taf. XXVI. 
L X X X I I I . Jánoshida (Kom. Szolnok), awari-
sches Gräberfeld. 
210. 106. Grab. Römisch, Constans (?) (333-350), 
Centenionalis. 
V/ Kopf mit Diadem n. r. 
R/ Nichts zu entnehmen. 
Abgenützt und von der Abnützung glatt geschliffen. 
Durchlöchert. TM. RO. (5/1933 - 106. Grab ; Nr. 2). -
Taf. XX. 
211. 122. Grab. Römisch, Faustina iun. (?) ( + 175), 
Denar. 
V/ Kopf. n. r. 
R/ Göttin von vorne. 
Abgenützt, ein Stück von der Münze abgeschnitten. TM. RO. 
(5/1933 — 122. Grab ; Nr. 4). - Taf. XV. 
212. 242. Grab. Römisch, Valentinianus I. (364—375) 
oder Valens (364 — 378), Centenionalis. 
V/ DN . . . Kopf mit Diadem n. r. Kleid. 
R/ Der Kaiser in Kampfausrüstung geht п. г., 
zieht einen Gefangenen hinter sich, in der 
anderen Hand Tropheum (?). 
(GLORIA ROMANORVM — Typus). Sehr abgenützt, durch-
bohrt. TM. RO. (11/1934 - 242. Grab ; Nr. 1). - Taf. XXIV. 
LXXXIV. Jászalsószentgyörgy (Kom. Szolnok), 
sarmatisches Grab. 
213. III. Grab. Römisch, Antoninus Pius (138 — 161) 
oder Marcus Aurelius (161 — 180), Denar. 
V/ Bärtiger Kopf n. r. 
R/ Nicht bekannt. 
Abgenützt. Die Münze kam in der Nähe der Zehenknochen 
des Skeletts zum Vorschein. Abbildung der Vorderseite ver-
öffentlicht bei Párducz III. Taf. XCVI. Nr. 2. TM. RO. 
(97/1900 — III. Hügel ; Nr. 12). Die Münze ist nicht vor-
handen. - Taf. XV. 
Li te ra tur : AÉ. 1899. S. 440., 1901. S. 126-127. (Hild) 
1914. S. 393. 
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L X X X V . Jászberény (Kom. Szolnok), Csege-
lapos, sarmatischer Fund . 
214. Römisch, Antoninus P i u s (138—161), Denar . 
V/ Kopf n . r . 
R / U n b e k a n n t . 
Ziemlich abgenütz t . Abbi ldung der Vorderseite veröffent -
l icht im J a h r b u c h des J á szmuseums in Jászberény 1938 — 43. 
Taf . I I I . Nr . 6. TM. RO. (59/1913). Die Münze i s t n ich t vor -
handen . - Ta f . XV. 
Li te ra tur : J a h r b u c h des J á szmuseums in Jászberény . 
1 9 3 8 - 4 3 . S. 58. (Párducz) . 
L X X X V I . Ju ta s (Kom. Veszprém), awarisches 
Gräberfeld. 
215. 108. Grab. Römisch, Cons tan t ius G a l l u s (351 — 354), 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 10. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rückse i t e 
un ten ASIS). Gefunden un te r de r l inken H a n d eines m ä n n -
lichen Skelet ts . Veszprém, Bakony-Museum. — Taf. X X I I . 
216. 116. Grab. Römisch, D ioc le t i anus (284—305), Kle in-
bronze, T ic inum. 
Coh2 136. ( I IERCVLI CONSERVAT, auf der Rückse i t e 
un ten XXIT) . Gefunden zwischen den Schienbeinknochen 
eines weiblichen Skelet ts u n t e r dem Beckenknochen. Rück-
seite abgenütz t . Abbildung der Vorderseite veröf fen t l i ch t 
bei Rhé-Fe t t i ch , J u t a s und Öskü (1931). Taf . I I I . Nr . 15. 
Veszprém, Bakony-Museum. — Taf . XVII I . 
217. 116. Grab. Byzanz, P h o k a s ( 6 0 2 - 6 1 0 ) , Fol l i s , 
Nicomedia. 
BMC. L S . 117. N r . 72. Taf . X X I . Nr. 4. Ziemlich abge-
nü tz t . Gefunden zwischen den Schienbeinknochen eines 
weiblichen Ske le t t s unter dem Beckenknochen. Abbildung 
der Münze veröf fen t l i c t bei Rhé -Fe t t i ch , J u t a s und Öskü 
(1931) Taf. I I I . Nr . 14. Veszprém, Bakony-Museum. — Taf . 
X X V I . 
218. 260. Grab. Römisch, Cons t an t iu s I I . (?) ( 3 2 3 - 3 6 1 ) , 
Kleinbronze. 
V/ Kopf des Kaisers mi t Diadem (undeut l ich) . 
R/ N ich t s zu e n t n e h m e n . 
Sehr abgenütz t u n d von der Abnützung g l a t t geschliffen, 
ausserdem z e r h ä m m e r t und d u r c h b o h r t . Veszprém, Bakony-
Museum. - Taf . X X I I . 
L i t e r a t u r : Rhé-Fe t t i ch , J u t a s und Öskü, Prag 1931., 
erwähnt im AÉ. 1943. S. 166. (Csal lány) , A c t a Arch. I I . 
1952. S. 239. (Csal lány). 
J , X X X V I I . Kaba (Kom. H a j d ú - B i h a r ) , Ta tá r -
ülés halom, sarmatisches Hügelgrab. 
219. 4. Hügel. Römisch, D e n a r . 
Dem Fundber ich te nach «Si lberdenar aus einer unbes t imm-
baren Periode der Kaiserzeit». (4. Hügel : Nr . 2). Abbi ldung 
einer Seite ve rö f fen t l i ch t bei P á r d u c z III . Taf . XC. Nr . 9. Die 
Münze ist n i ch t zu finden. — Taf . X X V . 
L i t e ra tu r : Pá rducz I I I . N r . 17. 
L X X X V I I I . Karos (Kom. B o r s o d - A b a ú j -
Zemplén), Grab aus der Zeit der Landnahme . 
220. Arabisch, samanidisch, I sma ' i l bin Ahmed (279 — 
- 2 9 5 = 8 9 2 - 9 0 7 ) , Di rhem, Sâs. 
Die Jahreszahl ist nicht zu en tnehmen . Viermal durchlö-
cher t . Abbi ldung veröf fen t l ich t bei Fe t t i ch , Fémműves-
ség Taf. C X X X I I I . Nr . 3 - 3 / a . TM. RO. (5/1936), - Taf . 
X X V I I . 
221. Arabisch, abbasidisch, Abul-Abbas Ahmed al 
Musta ' in ( 2 4 8 - 2 5 1 = 8 6 2 - 8 6 6 ) , Dirhem. 
Jahreszah l u n d O r t der P r ä g u n g sind nicht zu en tnehmen . 
Viermal durchlöcher t . Abbi ldung der Münze veröf fen t l ich t 
bei F e t t i c h , Fémművesség Taf. C X X X I I I . Nr . 4—4/a. 
TM. RO. (5/1936). - Taf . X X V I I . 
222. Arabisch, Dirhem. 
Die Inschr i f t en sind nicht zu en tnehmen, vol lkommen zer-
h ä m m e r t e s und viermal durchbohr tes E x e m p l a r . Abbildung 
veröffent l ich t bei Fe t t i ch , Fémművesség T a f. CXXXII I . 
Nr . 5 - 5 / a . TM. RO. (5/1936). - Taf . X X V I I I . 
An der Funds te l le kamen Rci tergräber u n d St reufunde 
zum Vorschein. Die Münzen befanden sich im St reumater ia l . 
L i t e r a t u r : Fe t t i ch , Fémművesség S. 135. 
L X X X I X . Károlyfalva (Nagykárolyfalva, Вanat-
ski Kar lovac, Kom. Temes, Jugoslawien), neben 
der Landstrasse von Alibunari, sarmat ischer Fund . 
Römisch, Valer ianus (?) ( 2 5 3 - 2 6 0 ) , Denar . 
Dem Fundber ich te nach k a m e n neben der Landstrasse 
Feuers te l len und Skele t tgräber zum Vorschein. Zwischen 
den F u n d e n befanden sich angeblich in einem Topfe auch 
Denare von römischen Kaisern . Eine u n t e r diesen soll die 
Münze des Valer ianus gewesen sein. 
L i t e r a tu r : Milleker I I I . S. 229., Dolg. Szeged VII . 1931. 
S. 79. (Párducz) , Pá rducz , I I I . Nr . 54. 
XC. Kecel (Kom. Bács-Kiskun), Gräberfund 
aus der Zeit der Landnahme. 
223. Pavia, Berengarius rex (888—915), Denar . 
CNI. IV. S. 472. Nr . 5. Zweimal durch löcher t . Abbildung 
der Münze veröffent l icht im A É . 1912. S. 322. Nr . 1. Der 
Aufbewahrungsor t der Münze ist u n b e k a n n t . — Taf . X X X I . 
224. Milano, Berengarius rex (888 — 915), Denar . 
V/ + . . . INCARIVS R E Chr i s togramm. 
R/ . . . ISTI . . . CIO In der Mi t te MDI /С/ OLA 
CNI. V. Taf . I I . Nr . 3 — Typus . Der R a n d an einer Stelle 
beschädigt , zweimal durchlöcher t . Abbi ldung der Münze 
veröffent l icht im A É . 1912. S. 322. Nr. 2. Der Aufbewahrungs-
ort der Münze ist nicht b e k a n n t . — Taf . X X I X . 
225. Milano, Berengarius rex (888 — 915), Denar . 
CNI. V. S. 28. Nr . 11. Zweimal durch löcher t . Abbildung 
im A É . 1912. S. 322. Nr . 3. Der Aufbewahrungso r t der Münze 
ist u n b e k a n n t . — Taf . X X I X . 
L i t e r a tu r : A É . 1912. S. 322. (Winkler). 
XCI . Kecel (Kom. Bács-Kiskun), Barnaker t , 
sarmatisches Grab. 
226. Römisch, Tra ianus (?) ( 9 8 - 1 1 7 ) , Mittelbronze. 
Vorder- und Rückseite vol lkommen unleserl ich. Ausser-
ordent l ich abgenütztes E x e m p l a r , von der Abnützung glat t 
geschliffen. Das Münzfeld teilweise ausgefressen. Abbildung 
veröf fen t l i ch t bei Párducz I I . Taf . X X X I X . N r . 6. TM. RO. 
(8/1933 - Nr . 4). - Taf . X I I I . 
L i t e r a t u r : Párducz I I . S. 18. 
X C I I . Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Fund 
aus der Zeit der Landnahme. 
227. Arabisch, samanidisch, Isma ' i l ben Ahmed (279 — 
— 295 = 8 9 2 - 9 0 7 ) , Di rhem. 
Dreimal durchlöcher t . Abbi ldung der Münze im A É . 1902. 
S. 309. 
Befand sich zur Zeit der Fundpub l ika t ion in der Samm-
lung des ref . Kollegiums in Kecskemét und wurde offenbar 
an der S tadtgrenze gefunden. Nach Harnpel d ü r f t e die Münze 
aus einem Gräberfund s t a m m e n (Al te r thümer II . S. 472). 
- Taf . X X V I I . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1902. S. 309. (Harnpel) , H a m p e l I I . 
S. 472 und 634., Hampe l , U j a b b t a n ú i m . S. 229. 
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X C I I I . Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Belső 
Ballószög, sarmatisches Grab. 
228. Römisch, D e n a r aus der Spätkaiserzei t . 
V/ Spuren des Kopfes. 
R/ Nichts zu en tnehmen . 
Abgenütz te Silbermünze mi t angelöte ter Bronzeöse. Eine 
Seite der Münze abgeb i lde t im Fol . A r c h . I .—II. Taf . IV. 
N r . 24. (Die Abbi ldung zeigt die Münze offenbar in h a l b e r 
Originalgrösse). Die Münze is t n icht v o r h a n d e n . — Taf. X X V . 
229. Römisch, Gal l ienus (253 — 268), Antoninianus . 
Die Münze ist nur aus dem Fundbe r i ch t b e k a n n t . Eine Seite 
der Münze abgebildet in Fol . Arch . I , — I I . Taf . IV. Nr . 23. 
Die Münze ist nicht v o r h a n d e n . — Taf . XVI I . 
L i t e r a t u r : Fol . A r c h . I .—II. 1939. S. 106. (Szabó). 
XCIV. Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Felső-
alpári puszta, sarmat isches Grab . 
230. 2. Grab. Römisch, Diocle t ianus (284—305), Anton i -
n i anus , Heraclea. 
Coh2 34. (CONCORDIA MILITVM, auf der Rücksei te i m 
Felde die Buchstaben HA) . Ziemlich abgenütz t . Kecskemét , 
« K a t o n a József»-Museum (190/1929). — Taf . XVII I . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 125. (Párducz) . 
XCV. Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Felső-
alpár—Szikra, sarmat ischer F u n d . 
Römisch, A n t o n i n u s Pius (138 — 161), Denar . 
N u r aus dem F u n d b e r i c h t bekann t , die Münze selbst is t 
n i ch t vorhanden. 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 130. (Párducz) 
Pá rducz I I I . Nr. 320. 
XCVI. Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Majsa-
jakabszállás, sarmat ischer Fund . 
231. Römisch, Commodus (177 — 192), Denar . 
V/ ... COMM A N T . . . B rus tb i l d mi t Lorbeer -
kranz n . r . 
R/ Vor d e m Tr ipos s tehender Kaiser. 
Beschädigter Rand . Die von der Rückse i te hergestel l te 
Gipskopie ging ve r lo ren , und da die Münze im Laufe des 
Krieges verschwand, k o n n t e der Abguss n ich t ersetzt werden. 
Kecskemé t , «Katona József»-Museum (33/1912). — Taf. X V I . 
XCVII . Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Mám-
mai Csárda, awarisches Grab. 
232. Römisch, F a u s t i n a sen. (-)- 141), Denar . 
Coh2 165. (CONSECRATIO). Ziemlich abgenütz t , durch-
löcher t . Kecskemét , « K a t o n a József»-Museum (Nr. 2422). 
- Ta f . XV. 
XCVII I . Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Mária-
város, Ziegelfabrik, sarmatischer Fund . 
233. Römisch, D o m i t i a n u s (81 — 96), Denar . 
V/ Brus tb i ld п . г. 
R/ Nichts zu en tnehmen . 
Sehr abgenütz t . K e c s k e m é t , «Katona József»-Museum (Nr. 
1038). - Taf. X I I I . 
234. Römisch, H a d r i a n u s (117 — 138), Denar . 
V/ Brus tb i ld п . г. 
R/ H a l b m o n d . 
Coh2 4 6 1 - 4 6 5 . (COS I I I ) . Dür f t e ein T y p u s der e rwähn ten 
vier Coh.-Nummern sein. Sehr abgenü tz t , die Öse ist m i t 
einem Bronzestreifen angenietet . Kecskemé t , « K a t o n a József» 
Museum (Nr . 1036). - Taf . X I I I . 
235. Römisch, Marcus Aure l ius (161 — 180), Subaera tus-
Anima. 
V/ Spuren der R u n d s c h r i f t . Brustbi ld n . r . 
R / . . . TVI . . . Spuren einer s tehenden Gesta l t . 
Nach der Ans ich t von E lemér J ó n á s könnte es sich hier 
auch u m eine jazygisch-sarmatische Bronzenachahmung eines 
Denars von Marcus Aurelius hande ln , eventue l l aus der 
Zeit um 160. Der von der Rücksei te hergestel l te Gipsabguss 
ging ver loren und da die Münze selbst im Laufe des Krieges 
verschwand, konnte er n icht e rse tz t werden. Kecskemét , 
«Ka tona József»-Museum (Nr. 1035). - Taf . X V . 
236. Römisch, Saloninus (259 — 260), Denar . 
Coh2 21. ( D i l NVTRITORES) . Ziemlich abgenütz t . Kecske-
m é t , «Ka tona Józsefo-Museum (Nr . 1037). — Taf . X V I I I . 
A n diesem F u n d o r t kamen sowohl bei der Ausgrabung als 
auch aus S t reufunden Gegenstände zum Vorschein und die 
beiden Gruppen können voneinander n ich t ge t renn t werden. 
Das ganze Mater ia l wird deshalb als S t reufund be t rach te t . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 129. (Párducz) , 
Párducz I I I . Nr . 328. 
X C I X . Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Nyír-
baracsi t anya , sarmatischer F u n d . 
237. Römisch, P robus (276—282), Antonin ianus , Siscia. 
Coh2 401. (PAX AVG, auf der Rückse i te u n t e n X X I T ) . 
Abgenütz t , beschädigter Rand , m i t einem gebohr ten grossen 
Loch. Kecskemét , «Ka tona Józsefs-Museum (Nr . 908). — 
Taf . X V I I I . 
238. Römisch, Probus (276 — 282), Antonin ianus , Siscia. 
Coh2 414. ( P A X AVGVSTI, im Fe lde der Rücksei te rechts 
P, un ten X X I ) . Durchlöcher t . Der von der Rücksei te herge-
s te l l te Gipsabguss ging verloren, u n d da auch das Original 
im Laufe des Krieges verschwand, kann der Abguss n icht 
ersetz t werden. Kecskemét , « K a t o n a József»-Museum (Nr. 
908). - Taf . X V I I I . 
239. Römisch, Probus (276 — 282), Kleinbronze. 
Coh2 161. (CONCORDIA MILIT, auf der Rücksei te u n t e n 
X X I ) . Abgenütz t , durchbohr t . Kecskemét , «Ka tona József»-
Museum (Nr . 908). - Taf . X V I I I . 
L i t e ra tu r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 1 2 9 - 1 3 0 . (Párducz) 
Párducz I I I . Nr . 331. 
С. Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun), Szikra — 
Alpár, Madari t anya , sarmatischer Fund . 
240. Römisch, Antoninus P ius (138 — 161), Denar . 
V/ . . . NVS PIVS P P C . . . Kopf m i t Lorbeer-
kranz n . r . 
R/ N u r eine stehende Ges t a l t zu en tnehmen . 
Beschädigter R a n d , Rückseite zerfressen. Kecskemét , «Katona 
József»-Museum (Nr. 1266). — Taf . XIV. 
CI. Kecskemét (Kom. Bács-Kiskun) , Űrré t , 
sarmatischer Fund . 
241. Römisch, Vespasianus (69 — 79), Denar . 
V/ VESPASIANVS . . . Brus tb i ld m i t Lorbeer-
k ranz п. г. 
R/ Sitzende weibliche Ges ta l t п. 1. 
Abgenütz t . Kecskemét , «Katona József»-Museum (Nr. 1275). 
- Taf . X I I I . 
CII. Kenézlő (Kom. Borsod—Abaúj — Zemplén), 
berfeld aus der Zeit der Landnahme . 
Die westeuropäischen Münzen des Fundes wurden in der 
Zei tschr i f t Erdé ly i Múzeum, J a h r g a n g 1941, (S. 30—35.) 
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von J á n o s Herepei ü b e r p r ü f t und neuerdings bes t immt . Bei 
den einzelnen E x e m p l a r e n ist eine Be ru fung áuf seine r f d . 
N u m m e r n zu finden. 
242. 11. Grab. Milano, Berengar ius r ex (888 — 915), 
Denar . 
V/ + B E R E N I K A R I . . . Zwischen den Ba lken 
des Kreuzes vier Kugeln . 
R / X P I T I A N A RECIO Karol ingische Kirche. 
CNI. V. Taf . II . Nr . 4 — Typus . (Variante) . Zweimal durch-
löcher t . Abbi ldung de r Münze im A É . 1914. S. 343. X X I . 
Nr . 2. Herepei : Nr . 1. Die Münze is t n i ch t vorhanden . 
- T a f . X X I X . 
243. 11. Grab. Milano, Berengar ius r ex (888—915), 
Dena r . 
CNI. V. S. 28. Nr. 9. Zweimal durch löcher t . Abbi ldung der 
Münze i m AÉ. 1914. S. 343. X X I . Nr . 1. Herepei : N r . 2. 
- Ta f . X X I X . 
11. Grab. Milano, Berengarius rex (888 — 915), Denar 
V/ + (B) E R E N (G) ARIVS Zwischen den Ba lken 
des Kreuzes vier Kugeln . 
R/ X PISTI ANA RELIGIO (?) Karol ingische Ki rche 
CNI. V. Taf . II . Nr . 4 - T y p u s (Variante). N K . 1914. S. 145. 
Nr . 11. Die Beschreibung erfolgte auf Grund der dortigen 
Veröffent l ichung. He repe i : Nr . 3. Die Münze ist n icht 
v o r h a n d e n . 
11. Grab. Milano, Berengar ius rex (888 — 915), Denar . 
Nähere Beschreibung f e h l t . N K . 1914. S. 145. Nr . 14. e rwähnt 
die Münze. Herepei : N r . 4. Die Münze is t n i ch t vorhanden . 
244. 11. Grab. Milano, Rudolf von Burgund ( 9 2 2 - 9 2 6 ) , 
Denar . 
CNI. Y. S. 35. Nr. 9. Zweimal durchlöcher t . Abbildung der 
Münze im A É . 1914. S. 343. Taf. X X I . Nr . 3. Herepei : Nr . 5. 
Die Münze ist nicht v o r h a n d e n . — Taf . X X X . 
11. Grab. Milano, Rudolf von Burgund ( 9 2 2 - 9 2 6 ) , 
Denar . 
Nähere Beschreibung f e h l t . N K . 1914. S. 145. Nr . 13 e rwähnt 
die Münze als eine P r ä g u n g des Berengar ius (?), doch 
Herepei (Nr . 6) fo lger t ganz richtig, dass auch diese Münze 
von Rudol f von B u r g u n d sein muss . Die Münze ist n ich t 
vo rhanden . 
245. 11. Grab. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), 
Denar . 
V/ + HVGO P I V ~ R E X Zwischen den Balken 
des Kreuzes vier Kugeln . 
R / + X P I T I A N A . . . Karol ingische Kirche. 
CNI. Y. Taf . II . Nr . 11 — Typus . Dre ima l durchlöcher t . 
Abb i ldung der Münze im A É . 1914. S. 343. X X I . Nr . 4. 
Herepei : Nr . 7. Die Münze ist n icht vo rhanden . — Taf . 
Taf. X X X . 
11. Grab. Milano, Hugo von Provence (926—945), 
Denar . Nähe re Beschre ibung fehl t . N K . 1914. S. 144. Nr . 4 
e rwähn td ie Münze u n d demnach war sie zweimal durch-
löcher t . Herepei : Nr . 8. Die Münze is t n icht vorhanden . 
246. 11. Grab. Milano, Hugo von Provence (926—945), 
Denar . 
V/ + HVGO P I V S R E Zwischen den Balken des 
Kreuzes 4 Kugeln . 
R / + X P I T I A N A . . . Karol ingische Kirche. 
CNI. V. Ta f . II . Nr . 11 — Typus . Herepei : Nr . 9. Die Münze 
ist n i ch t vorhanden. — Taf . X X X . 
11. Grab. Milano, Hugo von Provence (926—945), 
Denar . Ähnlicher T y p u s wie der vorige. N K . erwähnt die 
Münze 1914.S. 145. Nr . 8 u n d demnach war sie zweimal durch-
löcher t . Herepei : Nr . 10. Die Münze is t n i ch t vorhanden . 
11. Grab. Milano, Hugo von Provence (926—945), 
Denar . I s t den vorigen Typen ähnl ich . N K . e rwähnt die 
Münze 1914. S. 145. N r . 9. Herepei : N r . 11. Die Münze i s t 
n i c h t vo rhanden . 
247. 11. Grab. Pavia, Hugo von Provence ( 9 2 6 - 9 3 1 ) , 
Denar . 
V/ + VGO P I I . . . Monogramm. 
R / + X P I T I A N A R E In der Mi t t e PA / P IA 
CNI. IV. Taf . XL. N r . 2 — Typus. Zweimal durchlöcher t . 
Abbi ldung der Münze i m A É . 1914. S. 343. X X I . Nr . 7. 
Herepei : Nr . 12. Die Münze is t n i ch t vorhanden . — 
Taf. X X X I . 
248. 11. Grab. Pavia, Hugo von Provence ( 9 2 6 - 9 3 1 ) , 
Denar . 
CNI. IV. S. 474. Nr . 2. Dre imal durchlöcher t . Abbildung 
der Münze im A É . 1914. S. 343. X X I . Nr . 6. Herepei : Nr . 13. 
Die Münze ist n ich t vorhanden . — Taf. X X X I . 
249. 11. Grab. Pavia, Hugo u n d Lo tha r I I . ( 9 3 1 - 9 4 7 ) , 
Denar . 
CNI. IV. S. 475. Nr . 2. Zweimal durchlöcher t . Abbildung 
der Münze im A É . 1914. S. 343. X X I . Nr . 8. Herepei : Nr . 14. 
Die Münze ist n i ch t vorhanden . — Taf . X X X I . 
11. Grab. Pavia, Hugo und Lo tha r II . ( 9 3 1 - 9 4 7 ) , 
Denar . Ähnlich der vorigen Münze. E r w ä h n t im N K . 1914. S. 
145. Nr. 17. Herepei : Nr . 15. Die Münze ist n icht vorhanden. 
250. 11. Grab. Pavia, Hugo u n d L o t h a r I I . ( 9 3 1 - 9 4 7 ) , 
Denar . 
V/ + VGO LO . . . R IV . Monogramm. 
R/ + DI ITIANA R E I In der Mit te PA / P IA . 
CNI. IV. Taf . X L . Nr . 4 — Typus . Zweimal durchlöcher t . 
Rand beschädigt . Abbi ldung der Münze im A E . 1914. S. 343. 
X X I . Nr . 9. Herepei : Nr . 16. Die Münze is t nicht vor-
handen. - Taf . X X X I . 
11. Grab. Münze. 
N K . erwähnt (1914. S. 144), dass sich in dem Grabe 17 Münzen 
befanden, doch wird nur von 16 Stücken eine kurze Beschrei-
bung gegeben. Von der 17. Münze wissen wir nichts Näheres 
Herepei : Nr . 17. 
Die Bes t immung der Münzen erfolgte auf Grund einer im 
A É . 1914. S. 343. Nr . X X I . veröffent l ich ten Abbildung u n d 
ihre Anordung im Grabe war nach Fests te l lung Göhls die 
folgende : Herepei Nr . 7 und Nr . 8 lagen auf dem Schädel 
eines Pferdes, die übrigen Münzen — mi t Ausnahme von 
Herepei Nr. 15 — lagen neben dem menschlichen Skelett 
vers t reu t bis in die Kniegegend. Herepei Nr . 15 hingegen 
befand sich am l inken Beckenknochen. 
251. 14. Grab. Arabisch, samanidisch, Isma ' i l ihn Ahmed 
( 2 7 9 - 2 9 5 = 892—907) Di rhem, E s h Shâsh (291 = 903/4). 
N K . 1914. S. 144. Nr . 3 be r i ch te t , dass die Inschr i f t der 
Münze «Abu 1 Husa in Vali-ed dau la al-Vezir» lautete . Vier-
mal durchlöcher t . Abbi ldung der Münze im A É . 1914. S. 320. 
X X I X . Nr . 1. Die Münze ist n icht vorhanden . — Taf. X X V I I . 
252. 14. Grab. Arabisch, samanidisch, Nassr ibn A h m e d 
II . ( 3 0 1 - 3 3 1 = 9 1 3 - 9 4 2 ) , D i rhem, Ende râba (304 = 916). 
Nach der Bes t immung von N K . 1914. S. 144. Nr . 2, (wonach 
die letzte Ziffer der Jahreszah l n icht ganz deutl ich ist) . 
Dreimal durchlöcher t . Abbildung der Münze veröffent l icht 
im AÉ. 1914. S. 320. X X I X . N r . 2. Die Münze ist n i ch t 
vorhanden. - Taf . X X V I I I . 
253. 14. Grab. Arabisch, barbar i sche Nachahmung eines 
Dirhems. 
Lau t N K . S. 144. Nr . 1 «eine völlig ver rohte barbarische 
Nachahmung einer heute schon n ich t mehr fests te l lbaren 
arabischen Dirhem-Art .» Viermal durchlöcher t . Abbildung 
der Münze im A É . 1914. S. 320. X X I X . Nr . 3. - Taf . X X V I I I . 
14. Grab. Arabisch, samanidisch, 2 Dirhems. Dem 
Fundber ich te nach (AÉ. 1914. S. 320) kamen in diesem Grab 
un te r dem l inken Handgelenk, u n t e r dem unteren Ende 
der linksseitigen Ulna , über dem l inken Handgelenk und 
an zwei Stellen des Un te ra rms insgesamt 5 Stücke in Stoff 
gewickelte samanidische Dirhems zum Vorschein. Der Fund-
ber icht gibt von diesen Münzen die Abbi ldung der oben 
beschriebenen drei Exempla re , von zwei weiteren ist ausser 
ih re r E rwähnung im Fundber ich t nichts bekannt . (Göhl 
beschreibt im N K . auch nur m e h r drei Münzen.) 
I m späterem Verlauf der Ausgrabung k a m noch fol-
gendes Münzmater ia l zum Vorschein : 
254. 37. Grab. Pavia, Rudolf von Burgund ( 9 2 2 - 9 2 6 ) , 
Denar . 
V/ + R O D V L F O PIVS R X Chris togramm. 
R/ + X P I I T I A N A R E L I In der Mi t te PA / P IA / 
CI 
CNI. IV. Taf. X L . Nr . 1 - Typus . Zweimal durchlöcher t 
und ein grosses Stück der Münze abgebrochen. Gefunden 
un te r dem Schädel des Skelet ts . Abbi ldung der Münze ver-
öffent l icht im A É . 1931. S. 89. Abb . 69. Nr . 1. Herepei : 
Nr . 6a. TM. RO. - Taf. X X X I . 
255. 45. Grab. Arabisch, samanidisch, Ahmed ibn Isma ' i l 
( 2 9 5 - 3 0 1 = 907—913), Dirhem, Samarkand (im Jah re 2 9 8 = 
= 910). 
BMC. II . Nr . 282. Zweimal durchlöcher t u n d ein grosser 
Teil des Randes abgebrochen. Abbi ldung der Münze ver-
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öffent l ich! im A É . 1931. S. 95. Abb. 79. Nr . 3. TM. RO. -
Taf. X X V I I I . 
L i t e ra tu r : AÉ. 1914. S. 320 (Jósa), AÉ. 1931. S. 89 und 
95 (Fet t ich) , N K . 1914. S. 1 4 4 - 1 4 5 (Göhl), Erdélyi 
Múzeum S. 30 — 35 (Herepei). 
CHI. Keszthely (Kom. Veszprém), Dobogó, 
awarisches Gräberfeld. 
256. Römisch, Claudius Gothicus (268 — 270), Antoni-
nianus . 
V/ Kaiserkopf n . r . 
R / Ad le r . 
Konsekra t ionsmünze. Sehr abgenü tz t , Teile des Randes abge-
brochen. TM. RO. - Taf . X V I I I . 
257. Römisch, Maximinus Daia (305 — 313), Fol l is , Siscia. 
V/ I M P . . . AXIMINVS P F A VG Brus tb i ld п. г. 
Diadem. 
R/ Stehender J u p i t e r , vor ihm Adler . Unten SI ? 
Abgenütz t , a m Rand durch löcher t . TM. RO. — Taf. X I X . 
258. Römisch, Licinius (308—324), Kleinbronze. 
V/ I M P С LICINIVS P F AVG Kopf m i t Lorbeer-
k r a n z n. r . 
R/ Stehende Ges ta l t von vorne mi t Zepter und 
Victoria , zu den Füssen Adler . 
(IOVI CONSERVATORI - Typus) . Sehr abgenü tz t und 
durchlöcher t . TM. RO. - Taf . X I X . 
259. Römisch, Urbs R o m a (330 — 337), Centenionalis. 
V/ Brus tb i ld п. 1. 
R/ Zwillinge säugende Wölfin. 
Cf. Coh2 17. Sehr abgenütz t , durchlöcher t . TM. RO. — 
Taf . X I X . 
260. Römisch, Urbs R o m a (330—337), Centenionalis. 
V/ Behe lmte r Kopf der Gött in R o m a п. 1. 
R/ Zwillinge säugende Wölfin (?). 
Sehr abgenü tz t , beschädigter Rand , d u r c h b o h r t . TM. RO. 
- Taf. X I X . 
261. Römisch, Crispus (317 — 326), Kle inbronze , Cyzicus. 
Coli2 125. ( P R O V I D E N T I A E CAESS, auf der Rücksei te 
un ten S M K A ) . Abgenütz t , durch löcher t . TM. RO. — 
Taf . X I X . 
262. Römisch, Constant inus I I . (317 — 340), Kle inbronze, 
Siscia. 
Coh2 127. (GLORIA E X E R C I T V S , auf der Rückse i te u n t e n 
ESIS). Vom Rande ein S tück abgeschni t ten . TM. RO. 
Taf . X X . 
263. Römisch, Constant inus I I . (317 — 340), Kleinbronze, 
Siscia. 
V/ Brus tb i ld п. г. , Lorbeer und Panze r . 
R/ Zwei behelmte Soldaten mi t Lanze und Schild, 
zwischen ihnen zwei Signa. 
Wahrschein l ich Coh2 127. (GLORIA E X E R C I T V S ) . Abge-
nü tz t , durch löcher t . TM. RO. - Taf. X X . 
264. Römisch, Constant inus I I . (?) ( 3 1 7 - 3 4 0 ) , Klein-
bronze. 
V/ Kopf . n. r. 
R/ Nich t s zu e n t n e h m e n . 
Sehr abgenütz t , Inschrif t der Rücksei te zerfressen, durch-
löchert . TM. RO. - Taf. X X . 
265. Römisch, Constant ius 11. (323 — 361), Centenionalis, 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , im Felde der Rücksei te 
l inks M, u n t e n ASIS ?). Ziemlich abgenütz t . TM. RO. — 
Taf. X X I . 
266. Römisch, Constantius I L (323 — 361), Centenionalis, 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rücksei te 
unten ?SISS). TM. RO. - Taf . X X I . 
267. Römisch, Constant ius I I . (323 — 361), Kleinbronze, 
Siscia. 
V/ Kopf mi t D iadem п. г., Kleid u n d Panzer . 
R/ Soldat п. 1. s t i ch t den vom Pferde fa l lenden 
Feind nieder. U n t e n ESIS ?. 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O - Typus) . Abgenü tz t . 
Beschädigter Rand , durch löcher t . TM. RO. — Taf. X X I . 
268. Römisch, Constant ius 11.(323—361), Centenional i s , 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , im Felde der Rücksei te 
l inks A, u n t e n ASIS). Abgenü tz t , ein Teil vom Rande abge-
brochen, durch löcher t . TM. RO. — Taf. X X I . 
269. Römisch, Constant ius I I . (323 — 361), Centenionalis, 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rücksei te 
un ten SISZ). An einer Stel le des Randes beschädigt . TM. 
RO. - Ta f . X X I . 
270. Römisch, Constant ius II . (323 — 361), Centenionalis, 
Constantinopolis . 
Coli2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , im Felde der Rücksei te 
l inks D, u n t e n P CON). TM. RO. - Taf . X X . 
271. Römisch, Constant ius I I . (323 — 361), Centenionalis, 
Sirmium. 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rückse i te un ten 
A SIRM). TM. RO. - Ta f . X X I . 
272. Römisch, Constant ius I I . (323 — 361), Centenionalis, 
Sirmium. 
Coh2 45. (?) ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rücksei te 
un ten A [?] SIRM). Abgenü tz t . TM. RO. - Taf . X X I . 
273. Römisch, Constant ius II . (323 — 361), Centenionalis, 
Thessalonica. 
Coh2 188. (SPES R E I P V B L I C E , auf der Rückse i te un ten 
TES). A m Rande beschädigt . TM. RO. - Ta f . X X I . 
274. Römisch, Constant ius I I . (323 — 361), Centenionalis, 
Thessalonica . 
Coh2 293. (VICTORIAE D D AVGG Q NN, auf der Rücksei te 
un ten SMTSA). Durch löcher t . TM. RO. - Taf . X X I . 
275. Römisch, Constant ius I I . (323 — 361), Centenionalis. 
V/ Kopf m i t Diadem n. r . 
R/ Laba rum zwischen zwei nach vorne blickenden 
(GLORIA E X E R C I T V S — Typus) . Sehr abgenü tz t , fas t 
ein Vier te l der Münze abgebrochen. TM. RO. — Taf . X X I . 
276. Römisch, Cons tant ius II . (?) (323 — 361), Klein-
bronze. 
V/ Kopf mi t Diadem п. г., Kleid u n d Panzer . 
R / Nichts zu en tnehmen . 
Sehr abgenü tz t und durch löcher t . TM. RO. — Taf . X X I I . 
277. Römisch, Valent in ianus I. (364 — 375), Centenio-
nal is , Siscia. 
Coh2 12. (GLORIA ROMANORVM, im Felde der Rückseite 
rechts übe r dem Buchs taben A ein Stern , u n t e n DF SISC). 
TM. RO. - Taf . X X I I I . 
278. Römisch, Va len t in ianus I. (364 — 375), Centenio-
nalis, Siscia. 
Coh2 37. (SECVRITAS R E I P V B L I C A E , auf der Rückseite 
un ten Д SISC). Der von der Vorderseite herges te l l te Gips-
abguss wurde beschädigt , die Münze selbst is t nicht vor-
handen, so dass ein E r sa t z des Abgusses n ich t möglich is t . 
TM. RO. - Taf. X X I I I . 
279. Römisch, Va len t in ianus I. (364 — 375), Centenio-
iiíilis Siscia 
Coh 2 ' 37 . (SECVRITAS R E I P V B L I C A E , auf der Rücksei te 
un ten ASIS? ) . Beschädigt , schart iger Rand . TM. RO. — 
Taf. X X I I I . 
280. Römisch, Va len t in ianus I. (364—375), Centenionalis, 
Siscia. 
Coh2 37. (SECVRITAS R E I P V B L I C A E , im Felde der Rück-
seite l inks über dem Buchs taben F ein S te rn , rechts ein 
M, un ten Д SISZ). Der R a n d an einzelnen Stel len beschädigt . 
TM. RO. - Taf. X X I I I . 
281. Römisch, Valent in ianus I. (364—375), Centenionalis, 
Coh2 37. (SECVRITAS R E I P V B L I C A E , im Fe lde der Rück-
seite l inks über dem Buchs taben P ein S te rn , rechts ein 
M, u n t e n ASISC). Der R a n d ein wenig beschädig t , sonst 
vo l lkommen unver seh r t e Münze. TM. RO. — Taf . X X I I I . 
282. Römisch, Valent in ianus I. (364 — 375), Centenionalis, 
C o h ^ i u . (SECVRITAS R E I P V B L I C A E , im Felde der Rück-
seite l inks der Buchstabe A, rechts ein unleserl iches Zeichen, 
un ten . .SI . . ). Vom R a n d e ein Teil abgeschni t ten . TM. RO. 
- Taf. X X I I I . 
283. Römisch, Valent in ianus I. (?) (364—375), Centenio-
nalis. 
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V . . . N T I N . . . AVG Kopf m i t Lorbeerkranz n . r . 
R/ Details sind nur sehr schwach zu en tnehmen . 
( R E S T I T V T O R R E I P V B L I C A E - Typus ) . Abgenütz t , a m 
Rande zweimal du rchboh r t und der R a n d des einen Loches 
schart ig. TM. RO. - Taf . X X I I I . 
284. Römisch, Valent in ianus I. (364 — 375), Centenio-
nalis. 
V/ . . . INVS P F AVG. 
R/ Kaiser s t eh t п. г., Lanze u n d Globus. 
(RESTITVTOR R E I P V B L I C A E - Typus) . Abgenü tz t , 
durchlöcher t . TM. RO. - Taf. X X I I I . 
285 .Römisch, Valens (364 — 378), Centenional i s ,S i rmium. 
Coli- 11. (GLORIA ROMANORVM, auf der Rückseite u n t e n 
* SIRM). Rand beschädig t . TM. RO. - Taf . XXIV. 
286. Römisch, Valens (364—378), Centenionalis. 
V/ . . . SPFAVG Brustbi ld m i t Diadem n. r . 
R / Kaiser s t eh t n . r. mit L a b a r u m , häl t einen 
Gefangenen. 
Wahrscheinl ich Coh2 11. (GLORIA ROMANORVM). Abge-
nütz t u n d durchlöcher t . TM. RO. - Taf . X X I V . 
287. Römisch, Valens (364—378), Centenionalis. 
Coh2 47. (SECVRITAS REIPVBLICAE, auf der Rücksei te 
unten SM . . . ) . Abgenü tz t . TM. RO. - Taf . XXIV. 
288. Römisch, Gra t i anus (367—383), Centenionalis, 
Coh2 23. (GLORIA ROMANORVM, im Fe lde der Rücksei te 
links ein M, rechts über dem Buchstaben P ein Stern, u n t e n 
FSISC). Ziemlich abgenü tz t . TM. RO. - Taf . XXIV. 
289. Römisch, Kleinbronze aus dem IV. J a h r h . 
V/ Brustbi ld des Kaisers (undeutl ich) . 
R/ Nichts zu en tnehmen . 
Sehr abgenü tz t und von der Abnützung g l a t t geschliffen. 
Durchbohr t . TM. RO. — Taf . X X V . 
290. Römisch, Kle inbronze aus dem IV. J a h r h . 
Das Münzbi ld ist weder auf der Vorder- noch auf der Rück-
seite zu entnehqien. Vol lkommen abgenü tz t und durch-
löcher t . TM. RO. — Taf . X X V . 
Die Inventar is ierung der einzelnen Gruppen des Fundmate r i a l s 
—darunter auch der Münzen — ist in d e m Inventar des 
TM. RO. un te r den N u m m e r n 29/1881, 27/1884, 31/1884, 
sowie i m Inven ta r des Münzkabine t t s u n t e r Nr . 30/1884 zu 
finden. Da jedoch das Mater ia l auf dieser Grundlage n ich t 
zu identifizieren war , wurde das gesamte Mater ia l im Inven-
tar der Archäologischen Abte i lung unter der E in t ragsnummer 
52,71 einer neuerlichen Inventar is ierung unterzogen, wo aus 
dem Fundmate r i a l die auch noch gegenwärtig vorhandenen 
26 Münzen unter der N u m m e r 52,71. 1 —10 eingetragen 
wurden. Es erhebt sich n u n die Frage, ob diese Gräber n ich t 
teilweise zu einer spätrömischen Bes ta t tung gehören? 
L i t e r a t u r : V. Lipp, A Keszthely—Dobogókői sírmező, 
1884, (dasselbe auch in deutscher Sprache im Jah re 1885), 
AÉ. 1880. S. 1 1 7 - 1 2 2 (Lipp) , S. 3 4 9 - 3 5 0 . 1885. S. 3 9 - 4 2 
(Buchbesprechung), 1891. S. 117., 1893. S. 109., 1894. S. 40 
(an den drei letzten Ste l len nur eine Erwähnung) , H a m p e l 
I I . S. 203., Bericht des Vasm. Rég. Egy l . Jahrgang 1878 
und 1879. (Lipp), Kuzs inszky, Ba la ton környéke arch . 
S. 9 6 - 1 0 0 . 
CIV. Kétegyháza (Kom. Békés), sarmatisches 
Grab. 
291. Römisch, H a d r i a n u s (117 — 138), Dena r . 
Coh2 897. ( IVSTITIA AVG P P COS III) . Mit dem Res te 
einer angenieteten Öse. Die Abbildung der Vorderseite ver -
öffent l icht bei Párducz I I I . Taf . L X X X I I . Nr . 6. Szeged, 
«Móra Ferenc»-Museum ( К . 1930). — Taf . XI I I . 
292. Römisch, Faus t i na senior (-)- 141), Denar . 
V/ . . . VA FAVSTI . . . Brus tb i ld n. r. 
R / Sitzende Ges ta l t n . 1. (Augusta) . 
Denarius subaera tus , sehr abgenütz t . Abbi ldung der Vorder-
seite veröffent l icht bei Pá rducz III . Taf . L X X X I I . Nr . 7. 
Szeged, «Móra Fercnc»-Museum (К. 1930). — Taf. XV. 
293. Römisch, Ge ta (209—212), Denar . 
V/ Spuren der Rundschr i f t . Brus tb i ld n. r. 
R/ Sitzende Ges ta l t n. 1. 
Blei-Anima eines Denar ius subaeratus (19 m m , vielleicht 
eine zeitgenössische Denarfä lschung) . Sehr abgenütz t , Abbil-
dung der Vorderseite veröf fen t l ich t bei Párducz I I I . Taf. 
L X X X I I . Nr . 5. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (К . 1930). 
- Taf . X V I I . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 110 (Párducz), 
Párducz I I I . Nr . 25. 
CV. Királyhalom (Csongrád), Grab aus der 
Zeit der Landnahme. 
294. Arabisch, samanid isch , I smai l ihn Ahmed (279 — 
— 295 = 8 9 2 - 9 0 7 ) , Di rhem, Balch (293 = 906). Ausführ-
liche Beschreibung und Bes t immung mi t Abbildung zu 
finden im A E . 1891. S. 100. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum. 
- Taf. X X V I I . 
L i t e r a t u r : A É . 1891. S. 100 (Reizner), H a m p e l II. 
453—54., e r w ä h n t int AÉ. 1893. S. 114 und 1904. S. 106. 
С VI. Kisasszonyfa, (Vasasszonyfa, Kom. Vas), 
Fund aus der Zeit der Landnahme . 
295. Verona, Hugo und L o t h a r I I . ( 9 3 1 - 9 5 0 ) , Denar . 
V/ + HVG . LO . . . I O X In der Mit te R E X . 
R/ V / E R / О se i twär t s N - À. 
CNI. VI. TAF. X X I I I . 7. Typus . Ungefähr ein Viertel der 
Münze abgebrochen, zweimal durchlöcher t . Szombathely, 
Savaria-Museum (Nr. 1675). — Taf . X X X I I . 
CVII. Kisdobra (Dobrá, Kom. Zemplén, Tsche-
choslowakei), Grab aus der Zeit der Landnahme. 
296. Arabisch, abbasidisch, AI Motadhid (279 — 289 = 
= 8 9 2 - 9 0 2 ) , Di rhem, Sana. 
Viermal du rchbohr t . Abbi ldung der Münze bei H a m p e l II. 
S. 639. Nr . 1. Die Münze ist n i ch t vorhanden . — Taf. X X V I I . 
297. Arabisch, samanidisch, I s m a ' i l ibn Ahmed (279 — 
- 2 9 5 = 8 9 2 - 9 0 7 ) , Dirhem. 
Viermal du rchbohr t . Abbi ldung der Münze bei Hampel 
II. S. 639. Nr . 2. Die Münze ist n icht vorhanden. - Taf . X X V I I . 
298. Arabisch, samanidisch, I sma ' i l bin Ahmed (279 — 
- 2 9 5 = 8 9 2 - 9 0 7 ) , Dirhem. 
Viermal durchbohr t . Abbi ldung der Münze bei Hampel 
II . S. 639. Nr . 3. Die Münze ist n ich t vorhanden . - Taf . X X V I I 
299. Arabisch, samanidisch, I sma ' i l ibn Ahmed (279 — 
- 2 9 5 = 8 9 2 - 9 0 7 ) , Dirhem. 
Viermal du rchbohr t . Abbi ldung der Münze bei Hampe l II . 
S. 639. Nr . 4. Die Münze ist n ich t vorhanden . — Taf. X X V I I . 
300. Arabisch, samanidisch, I s m a ' i l ibn Ahmed (279 — 
- 2 9 5 = 892 — 907), Dirhem. 
Viermal du rchbohr t . Abbi ldung der Münze bei Hampe l II. 
S. 639. Nr. 5. Die Münze ist n ich t vorhanden . — Taf. X X V I I . 
301. Arabisch, samanidisch, Ahmed ibn I sma ' i l (295 — 
- 3 0 1 = 9 0 7 - 9 1 3 ) , Dirhem. 
Viermal du rchbohr t . Abbildung der Münze bei Hampe l IL 
S. 640. Nr. 6. Die Münze ist n ich t vorhanden . — Taf. X X V I I I . 
302. Arabisch, samanidisch, A h m e d ibn I sma ' i l (295 — 
— 301 = 9 0 7 - 9 1 3 ) , Dirhem. 
Viermal du rchbohr t . Abbildung der Münze bei H a m p e l I I . 
S. 640. Nr . 7. Die Münze ist n icht vorhanden . - Taf. X X V I I I . 
303. Arabisch, samanidisch, AhmSd ibn I sma ' i l (295 — 
- 3 0 1 = 9 0 7 - 9 1 3 ) , Dirhem. 
Viermal du rchbohr t , beschädigter R a n d und mi t einem Riss. 
Abbildung der Münze bei H a m p e l I I . S. 640. Nr. 8. Die Münze 
ist nicht vorhanden . — Taf. X X V I I I . 
304. Arabisch, samanidisch, Nasr ibn Ahmed II . (301 — 
- 3 3 1 = 9 1 3 - 9 4 2 ) , Dirhem. 
Viermal du rchbohr t , der Rand von zwei Löchern schart ig. 
Abbildung der Münze bei H a m p e l I I , S. 640. Nr. 9. Die 
Münze ist nicht vorhanden. 
In diesem Grab wurden insgesamt 9 Münzen auf den Wirbel-
knochen des Skeletts gefunden (sie lagen also anfänglich 
auf dessen Brust) . Die Münzen befanden sich in gleicher 
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Ent fe rnung vom Kinn bis zur Mitte des Oberschenkels. Auf 
einer Münze war noch ein Fetzen des Kleiderstoffes zu 
sehen. - Taf . X X V I I I . 
L i t e ra tu r : AÉ. 1900. S. 50 (Dokus) , H a m p e l I I . S 
S. 6 3 9 - 6 4 0 . 
CVIII . Kiskőrös (Kom. Bács-Kiskun), jazygi-
scher F u n d . 
305. Römisch, Domi t ianus (81 — 96), Denar . 
V/ IMP CAESAR DOMITIAN VS AVG Kopf m i t 
Lorbeerkranz n . r . 
R / Delphin und Anker . 
Cf. Coh2 551. (TR P COS VII) . Abgenü tz t . TM. RO. (4/1939 
- Nr . 5). — Taf . X I I I . 
L i t e ra tu r : Ant iqu. Hung . I . 1947. S. 54. (Párducz) 
CIX. Kiskőrös (Kom. Bács-Kiskun) , P o h i b u j 
Mackó dülő, awarisches Gräberfeld. 
306. 8. Grab. Römisch, Faus t ina sen. (-f 141), Denar . 
V/ DIVA FA . . . Kopf n . r . 
R/ AV . . . Weibliche Ges t a l t п. 1. mi t Zepter 
(? ) und zwei Ähren. 
Cf. Coh2 78. (AVGVSTA). Abgenütz t , durchlöcher t , m i t den 
Res ten einer angenieteten Öse. TM. R O . (28/1933 — 8. Grab ; 
Nr . 4). - T a f . XV. 
CX. Kiskőrös (Kom. Bács-Kiskun), Poh ibu j 
Mackó dülő, awarischer F u n d . 
307. Awarisch, nach dem 3. J a h r z e h n t des VII . J a h r -
hunder t s , Silberstück. 
V/ Roh gezeichnetes nach vorne schauendes männ-
liches Brus tb i ld . Am Kopf ein Kreuz, rechts 
und links davon je ein P u n k t . Zu beiden Seiten 
Palmenzweig. 
R / Ungleichmässig lange waagrechte Linien. Zu bei-
den Seiten Palmenzweig. 
Nachahmung der Solidusmünzen des byzant inischen Kaisers 
Heracl ius ( 6 1 0 - 6 4 0 ) . (BMC. Taf. X V I I . Nr . 1 1 - 1 4 ) . Silber 
20 m m , 3,17 g. Abbi ldung der Münze veröffent l ich t bei 
László, Avarkor i műipar Taf . X . Nr . 4. TM. RO. (8/1935 -
Nr . 4 - 5 ) . — Taf. X X V I . 
308. Awarisch, nach dem 3. J a h r z e h n t des VII . J a h r -
hunder t s , Silberstück. 
V/ Nach vorne bl ickender Kopf , r ingsum eine 
Inschr i f t nachahmende buchs tabenar t ige Abbil-
dungen ohne jeden Sinn. 
R/ Zwei stilisierte Köpfe nach vorne, oben Kreuz 
und Spuren der R u n d s c h r i f t . 
Nachahmung der Solidusmünzen des byzant inischen Kaisers 
Const. Pogona tus IV. ( 6 6 8 - 6 8 5 ) . (BMC. Taf. X X X V I . 
N r . 1 - 2 u n d Taf. X X X V I I I . Nr . 1). Doppelprägung, Silber, 
20 m m , 2,72 g. Abbi ldung der Münze veröffent l ich t bei 
László, Avarkor i műipar Taf . X . Nr . 5. TM. RO. (8/1935 -
N r . 4 - 5 ) . - Taf. X X V I . 
L i t e r a t u r : Demarete ion I. 1935. S. 135 — 136 (Jónás) , 
László, A d a t o k az avarkor i műipa r u sw. (1935) S. 28—30., 
A É . 1943. S. 166 (Cstillány), Ac ta A r c h . II . 1952. S. 237 
(Csallány). 
CXI. Kiskunfélegyháza (Kom. Bács-Kiskun), 
Marktpla tz , awarischer Fund . 
309. Römisch, Kleinbronze aus dem IV. J a h r h u n d e r t , 
(vielleicht nach dem Tode des Cons tan t inus I. [337j). 
V/ Nichts zu en tnehmen . 
R / Zwei Soldaten von vorne , zwischen ihnen ein • 
Signum, 
(GLORIA E X E R C I T V S — Typus) . Von der Abnützung 
g la t t geschliffen, durchlöcher t . Kecskemét , «Ka tona József»-
Museum (Nr . 1506). - Taf . X X I I . 
CXII . Kiskunfélegyháza (Kom. Bács-Kiskun), 
Borsihalom, sarmatischer Fund . 
Römisch, Severus I I . (305—307), Münzfälschung. 
Dem Fundber i ch te nach «wurde eine durchlöcher te Gold-
s tückfä lschung einer römischen Münze aus der Zeit des 
Flavius Severus gefunden». Die Münze ist n ich t vorhanden. 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 131 (Párducz). 
CXII I . Kiskunfélegyháza (Kom. Bács-Kiskun), 
sarmatischer Fund . 
Römisch, IV. J a h r h u n d e r t , Kleinbronze. 
Dem Fundber i ch te nach «eine unbes t immbare PB-Münze 
aus dem IV. J a h r h u n d e r t » . Die Münze ist n ich t vorhanden . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 132 (Párducz). 
CXIV. Kiskunfélegyháza (Kom. Bács-Kiskun), 
Külső Galambos, sarmatischer Fund . 
310. Römisch, An ton inus P ius (138 — 161), Denar . 
Coh2 68. (AVG PIVS P M T R P COS DES II) . Kiskunfélegy-
háza, Kiskun-Museum (7. P u n k t des Ausgrabungsberichtes) . 
- Taf . X I V . 
CXV. Kiskunmajsa (Kom. Bács-Kiskun), sarma-
tischer F u n d . 
311. Römisch, Phi l ippus iun . (244—249), Antoninianus . 
Coh2 54. ( P R I N C I P I IVVENT) . Feh le rhaf te Doppelprägung. 
Von der Abnü tzung ziemlich g l a t t geschliffen. Die Münze 
kam zusammen mi t Knochen zum Vorschein. Kiskunfélegy-
háza, Kiskun-Museum. — Taf . XVII . 
CXVI. Kiszombor (Kom. Csongrád), Gräberfeld 
B, sarmat ische, germanische Gräber u n d solche 
aus der Zeit der Landnahme . 
a) germanische Gräber 
312. 32. Grab. Römisch, Lucius Verus (161 —169), Denar . 
Coh2 155. ( P R O V D E O R T R P I I COS II) . Gefunden auf 
der B rus t des Skele t ts . Abbi ldung der Münze in Dolg. Szeged 
1936. Taf . L X I I . Szeged, «Móra Ferenc»-Museum ( К . В. 32). 
- Taf . X V I . 
313. 40. Grab. Byzanz, Anas tas ius I. (491 — 518), Solidus. 
Sab. I . S. 152. Taf . VII I . N r . 25. (im Felde de r Rückseite 
r ech t s ein S te rn , der Buchs tabe E am Ende der Rundschr i f t ) , 
4,34 g. Gefunden un te r dem Kinn des Skeletts . Die Abbildung 
der Münze in Dolg. Szeged 1936. Taf . LXVI . Szeged, «Móra 
Ferenc»-Museum (К . В. 40). — Taf. X X V . 
314. 44. Grab. Römisch, Bronze aus der Kaiserzeit . 
Dem Fundber i ch te nach «eine unbes t immbare kleine Bronze-
münze aus der Kaiserzeit». Verkleinerte Abbi ldung der 
Münze in Dolg. Szeged 1936. Taf . XLV. Die Münze ist nicht 
v o r h a n d e n . — Taf . X X V . 
315. 69. — 70. Grab. Römisch, Bronzemünze. 
Dem Fundber i ch te nach «das Bruchs tück einer unleserlichen 
Bronzemünze». Verkleinerte Abbi ldung der Münze in Dolg. 
Szeged 1936. Taf . L X I I I . Die Münze ist n i ch t vorhanden . 
- Taf . X X V . 
316. 178. Grab. Barbarisch, Te t r ad rachme , Philippeos-
N a c h a h m u n g . 
V/ Bär t iger Zeuskopf n . r . 
R/ Re i t e r n. 1., in den ausges t reckten Armen 
je ein unkenn t l i cher Gegenstand, 
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Dess. Taf. L IV . Nr . 1298—1300 - Typus (Barbar ische 
Prägung, Ba lkan-Typus , in Serbien und Bulgarien anzu-
t ref fen) . 22,5 m m , 8,74 g. Ziemlich abgenütz t . Gefunden 
a m rechten Schienbein des Skele t ts . Abbi ldung der Münze 
in Dolg. Szeged 1936. Taf. L X I I I . Szeged, «Móra Ferenc»-
Museum. ( К . В. 178). - Taf . X I I I . 
317. 279. Grab. Römisch, Constant ius I I (?) ( 3 2 3 - 3 6 1 ) , 
Kleinbronze. 
Dem Fundber ich te nach «wahrscheinlich eine kleine durch-
löcherte Bronzemünze von Constant ius I I . (337 — 361)». 
Gefunden u n t e r dem Becken des Skelet ts . Verkle iner te 
Abbildung der Münze in Dolg. Szeged 1936. Taf. L X I V . 
Die Münzeist n i ch t vo rhanden . — Taf . X X V . 
337.—338. Grab. Münze. 
D e r Fundber ich t e rwähn t nu r im allgemeinen «eine Münze». 
Die Münze is t n i ch t vorhanden . 
b) sa rmat i sche Gräber 
318. 92. Grab. Römisch, T ra i anus (98 117), D e n a r . 
V/ . . . AIAN . . . Brus tb i ld m i t Lorbee rk ranz 
п. г . , Mante l . 
R / P M T R P COS . . . P . . . Genius n . r . eine 
P a t e r a ha l t end . 
Wahrscheinl ich Coh2 276. (P M T R P COS VI P P S P Q R) . 
Abgenütz t und die Oberf läche zerfressen. Gefunden in der 
linken Beckenhöhle des Skele t ts . Szeged, «Móra Ferenc»-
Museum (К . В. 92). - Taf . X I I I . 
319. 103. Grab. Römisch, Faus t ina sen. ( + 141), D e n a r . 
V/ Brus tb i ld n. r . 
R/ S tehende Ges ta l t n . 1. (Aeterni tas?) . 
Sehr abgenütz t . Die Münze h a f t e t e an einem eisernen Messer, 
welches sich neben der l inken Hand des Skelet ts befand . 
Szeged, «Móra Ferenc»-Museum ( К . В. 103). — Taf . X V . 
320. 112. Grab. Römisch, Marcus Aure l ius (161 — 180), 
Denar . 
V/ . . . NINVS . . . A R . . . MAX Kopf n . r . 
R/ T R . . . S I I I Aequi tas n . 1. m i t Waage u n d 
F ü l l h o r n . 
Coh2 882. (TR P X X I IMP I I I I COS I I I ) . Abgenü tz t u n d 
beschädigter R a n d . Auf der Brus t des Skele t ts war eine 
Fibel und daneben befand sich die Münze. Abbi ldung der 
Münze bei P á r d u c z I I I . Taf . X L V . Nr . 4. Szeged, «Móra 
Ferenc»-Museum ( К . В. 112). - Taf . X V . 
321. 119. Grab. Römisch, Had r i anus (117—138), Dena r . 
V/ Brus tb i ld mi t Lorbeerkranz n . r . 
R/ . . . COS I I I Auf einem Sessel sitzende F r a u n . 1. 
Sehr abgenütz t und Oberf läche zerfressen. Gefunden in der 
Beckenhöhle des Skelet ts auf der rechten Seite. Szeged, 
«Móra Ferenc»-Museum (К . В. 119). - Taf . XIV. 
322. 209. Grab. Römisch, Commodus (177 — 192), D e n a r . 
Coh2 831. oder 832. (TR P V I I IMP I U I COS I I I P P , die 
A t t r i bu te sind n ich t zu entnehmen) . Ziemlich abgenü tz t . 
Abbi ldung der Münze bei Pá rducz I I I . Taf . X L I X . Nr . 7. 
Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (К . В. 209). — Taf . X V I . 
213. Grab. Münze. 
Der Fundber ich t sagt zwar «eine Münze am l inken A r m » , 
doch bemerk t er sofort «wurde im Lager n ich t gefunden». 
c) Gräber aus der Zeit der L a n d n a h m e 
323. 342. Grab. Byzanz, Constant inos VII . und Romanos 
I I . (945—959), Solidus-Fälschung aus der Zeit. 
V/ . . . COhSTAh . . . Brus tb i ld der beiden Kaiser , 
zwischen ihnen Doppelkreuz. 
R/ Kr is tus-Brus tb i ld von vorne m i t Glorie. 
Cf. ВМС. I I . S. 465. 60. ff. Typen (Taf. L U I . Nr . 1 2 - 4). 
Bronze-Anima m i t Spuren zeitgenössischer Vergoldung. Durch-
löcher t . Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (К . В. 342). — 
Taf . X X V I . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 84 (Párducz) , 
Dolg. Szeged X I I . 1936. S. 1 0 3 - 1 3 0 (Török), Pá rducz I I I . 
Nr . 3., e rwähnt im A É . 1940. S. 268 (Párducz) und 1941. 
S. 122 (Csallány), Ac ta Arch. I I . 1952. S. 237 (Csallány). 
CXVII . Kiszombor (Kom. Csongrád), Gräber-
feld С, sarmatisches Grab. 
324. 33. Grab. Römisch, Lucius Verus (161 — 169), oder 
Commodus (177 — 192), Denar . 
V/ Bär t iger Kopf n . r . 
R / Stehende weibliche Gesta l t n . 1. (?). 
Völlig abgenü tz t und ein Stück der Münze abgebrochen. 
Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (К . С. 33). — Taf . XVI . 
L i t e r a t u r : Párducz I I I . Nr . 238. (die Münze wird n icht 
e rwähnt) . 
CXVII I . Kiszombor (Kom. Csongrád), Gräber-
feld M, awarisches Grab . 
325. 3. Grab. Römisch, Dynast ie des Constant inus 
(337—361), Kleinbronze. 
V/ Nich t s zu en tnehmen . 
R / Zwischen zwei Gesta l ten zwei Signa. 
(GLORIA E X E R C I T V S — Typus) . Die Oberf läche i s t von 
der Abnützung g la t t geschliffen und teilweise zerfressen. 
Durchlöcher t . Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (К. M. 3). — 
Taf . X X I I . 
C X I X . Kiszombor (Kom. Csongrád), Gräberfeld 
О, awarisches Grab. 
326. 2. Grab. Byzanz, Focas (602—610), Solidus. 
Sab. I. S. 252. Nr . 1. (am E n d e der Rundschr i f t auf der 
Rücksei te Г Zeichen). Gefunden rechts vom Schädel des 
Skelet ts . Abbi ldung der Münze in Fol . Arch . 1939. Ta f . I I I . 
Nr . 1. Szeged, «Móra Frenc»-Museum (К . О. 2). — Taf . X X V . 
L i t e r a tu r : Fol . Arch. I. 1939. S. 125 (Csallány), D. Csal-
l ány , Korai avarkor i s í r leletek (1939) S. 5., AÉ. 1943. S. 166 
(Csallány), A c t a Arch. IL 1952. S. 237 (Csallány). 
CXX. Klárafalva (Kom. Csongrád), Gräberfe ld 
В, sarmat ische Gräber. 
327. 12. Grab. Römisch, Marcus Aurel ius (161 — 180) 
Denar . 
V/ Jugendbi ldnis des Kaisers n. r . 
R/ Stehende Ges t a l t n. 1. 
Sehr abgenütz t und Oberf läche zerfressen. Gefunden neben 
dem l inken Oberschenkel des Skelet ts . Szeged, «Móra Ferenc»-
Museum ( К . В . 12). - Ta f . XV. 
328. 23. Grab. Römisch, Marcus Aurel ius (161 — 180), 
Denar-Anima. 
V/ Kopf mit Lorbeerkranz n . r . 
R/ . . . I I I COS I I I R o m a sitzt n. 1. auf einem Schild, 
Lanze in der H a n d . 
Wahrscheinl ich Coh2 481. (P M T R P X I X IMP I I I COS III) . 
Denar-Anima aus Messing. Sehr abgenütz t . Abbi ldung der 
Münze bei Pá rducz III . Taf . LI . Nr . 4. Szeged, «Móra Ferenc»-
Museum ( К . В. 23). - Ta f . X V . 
L i te ra tu r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 8 4 - 8 5 (Párducz) , 
Párducz I I I . N r . 4. 
CXXI . Klárafalva (Kom. Csongrád), Gemeinde-
haus, sarmatisches Grab. 
329. 2. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 —180) t 
Denar . 
Coh2 543. (SALVTI AVG COS III) . Abgenütz t . Gefunden 
zwischen dem rechten Obera rm und der Brust des Skele t ts . 
Abbildung der Münze im A É . 1951. В. X I I . Nr . 6. Szeged, 
«Móra Ferenc»-Museum. — Taf . XV. 
L i t e r a t u r : AÉ. 1951. S. 24 (Párducz) . 
C X X I I . Klárafalva (Kom. Csongrád), Eisen-
bahns ta t ion , sarmatische Gräber. 
330. 1. Grab. Römisch, T ra i anus (98 — 117), Denar . 
V/ Kopf mi t Lorbeerkranz n . r . 
R / Unbekann t . 
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Abbi ldung der Vordersei te bei Pá rducz I I I . Taf. XCVII . 
Nr . 4. Gefunden neben d e m Schädel des Skele t t s . Die Münze 
ist n u r aus dem Fundbe r i ch t bekannt . — Taf . XI I I . 
331. 3. Grab. Römisch, Denar aus d e m II . J a h r h u n d e r t . 
V/ Spuren des Kopfes n. r . zu en tnehmen . 
R/ Unbekann t . 
Abbi ldung der Vordersei te bei Pá rducz I I I . Taf. XCVII . 
Nr . 10. N u r aus dem Fundber ich t b e k a n n t , danach würde 
es sich «um eine Si lbermünze der Luci l la (?)» handeln , doch 
kann dies auf Grund der Abbildung n ich t fes tgestel l t werden. 
- Taf . X V I . 
L i t e r a tu r : Párducz I I I . Nr . 31. 
CXXIII . Klárafalva (Kom. Csongrád), Kuku ty in , 
(Deszk Gräberfeld G), awarisches Grab. 
332. 30. Grab. Awarisch, Goldpla t te (Nachahmung einer 
byzant in ischen Münze). 
V/ T s ч 8 3 a — . . . F . . . N a c h vorne bl ickender 
roher Kaiserkopf mit D iadem und Kreuz , m i t 
waagrechten Fa l ten am P a l u d a m e n t u m , m i t 
grosser B-förmigen Fibel. Die Linke ist erhoben 
und hä l t wahrscheinlich eine (nicht s ichtbare) , 
mi t Kreuz versehene Kuge l . 
Nachprägung eines Solidus aus Byzanz, aus dem VI .—VII . 
J a h r h u n d e r t (vielleicht aus der Zeit des I leracl ius Pogonatus 
[610 — 641]). Einseitige Goldpla t te . 21 m m , 0,43 g. Szeged, 
«Móra Ferenc»-Muteum (Deszk G 30). Taf . X X V I . 
Der F u n d wird m a n c h m a l unter der Bezeichnung Deszk 
Gräberfeld G genannt , doch ist der F u n d o r t ta t sächl ich 
K l á r a f a l v a , K u k u t y i n . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1943. S. 160 (Csal lány) , Acta Arch . II . 
1952. S. 236 (Csallány), e rwähn t im Fo l . Arch . 1939. S. 133. 
C X X I V . Körösladány (Kom. Békés), awarisches 
Grab . 
333. 5. Grab. Römisch, Honorius (393 — 423), Sol idus , 
Thessa lonica . 
Coh2 3. (Variante) . (CONCORDIA AVGG, die Abweichung 
bes teh t dar in , dass der F u s s der auf der Rücksei te si tzenden 
Roma n ich t auf dem Schiffsbug ruht . Im Felde der Rückse i te 
l inks ein Stern , unten T E S • OB • ). Die Abbi ldung der Münze 
im A Ê . 1930. S. 207. N r . 5 - 5 a . Münzkab ine t t des TM. 
(81/1932). - TM. X X V . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1930. S. 2 0 7 - 2 0 8 . (Fet t ich) . 
C X X V . Kunágota (Kom. Békés), awarischer 
F u n d . 
334. Byzanz, I u s t in i anus I. (527 — 565), Solidus. 
Sab. I . S. 177. Nr. 3. (VICTORIA AVGG, im Felde rech t s 
ein Stern) . TM. RO. (69/1858). - Taf . X X V . 
L i t e r a t u r : Hampe l I I . S. 342., P u l s z k v , Avar S. 7—8., 
A É . 1897. S. 360 (Könyöki ) , 1938. S. 55 (László), 1943. 
S. 166 (Csallány), Ac ta Arch II. 1952. S. 237 (Csallány). 
C X X V I . Kunágota (Kom. Békés), Grab aus der 
Zeit der Landnahme. 
335. 1. Grab. Byzanz, Romanos I . , Constant inos VII . , 
Stefanos und Constantinos (931 — 944), Silberstück. 
Sab. I I . S. 126. Nr. 8 u n d ВМС. II . S. 461. Nr . 42. D u r c h b o h r t 
und a m Rande des Loches schartig, ausserdem auch ein 
grosses Stück der Münze abgebrochen. Abbi ldung in Dolg. 
Szeged 1926. S. 126. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Kun-
ágota 1). - Taf. X X V I . 
336. 1. Grab. Byzanz, Romanos I . , Constantinos VII . , 
Stefanos und Constantinos (931—944). Silberstück. 
Sab, I I , S, 126. Nr, 8 u n d BMC. S, 461. Nr , 42, Unge fäh r 
ein Viertel der Münze ist abgebroehen, ausserdem durch, 
bohr t . Die Abbi ldung der Münze in Dolg. Szeged 1926. 
S. 126. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Kunágo ta 1). — 
Taf. X X V I . 
L i t e r a t u r : DoJg. Szeged I I . 1926. S. 1 2 6 - 1 2 7 (Móra). 
C X X V I I . Kunszentmárton (Kom. Szolnok), awa-
risches Grab. 
Byzanz, Münzgewichte (Exagien) ungefähr aus der 
Zeit zwischen 582 — 639. 
Dem Fundber ich te nach «byzant in ische Münzgewichte aus 
Glas und Bronze (ungefähr aus den J a h r e n 582—639)». 
L i t e ra tu r : D. Csallány, A kunszen tmár ton i avarkor i 
ötvössír (1933), A É . 1943. S. 166 (Csallány), Acta Arch. 
IL 1952. S. 237 (Csal lány) . 
C X X V I I I . Magyarcsanád (Kom. Csongrád), Bö-
kény, germanisches Grab. 
Römisch, Constant inus I . (306 337), Kleinbronze. 
Byzanz, Zeno (477 — 491) oder Leo I. (482 — 488), 
Kleinbronze. 
Nur aus dem Fundber i ch te b e k a n n t . Die beiden Münzen 
waren mi t der Rückse i te aneinander gek leb t . Nach der 
Mittei lung von Banner dü r f t e es sich um ein germanischen 
Einflüssen ausgesetztes sarmat isches Grab handeln (III . — 
V. J a h r h . ) Die beiden Münzen sind nicht vo rhanden . 
L i t e ra tu r : Dolg. Szeged I I . 1926. S. 72 und 112 (Banner) , 
e rwähn t im A É . 1941. I I . S. 122. 
C X X I X . Magyarszombathely (Bakonyszombat-
hely, Kom. Komárom) , F u n d aus der Zeit der 
Landnahme. 
337. Milano, Hugo von Provence (926—945), Dena r . 
V/ + VCVS PIVS R E X Zwischen den Ba lken des 
Kreuzes vier K u g e l n . 
R/ + X P I I A N A REICO Karolingische Kirche . 
CNI. V. Taf . IL 11 — Typus (Var iante) . Zweimal durch löcher t . 
Veszprém, Bakony-Museum (4333/a). — Taf . X X X . 
338. Pavia, L o t h a r I I . (9454-950), Denar . 
CNI. IV. S. 475. Nr . 1. Zweimal durchlöcher t . Veszprém, 
Bakony-Museum. (4333/a). - Ta f . X X X I I . 
339. Verona, L o t h a r II . (945—950), Denar . 
CNI. VI. S. 252. N r . 1. Taf . X X I I I . Nr . 8. Zweimal durch-
löcher t . Veszprém, Bakony-Museum (4333/a). — Taf . X X X I I . 
340. Köln, K a r l ( 8 9 3 - 9 2 9 ) , Denar . 
V/ . . . S A . . . + ( re t rograd) . Kuge ln zwischen 
den Balken des Kreuzes . 
R/ f /COIONII/ A 
Hävernick , auf der 2. Tafel analoge Typen (haup tsäch l ich 
Nr . 24). Zweimal durchlöcher t . Veszprém, Bakony-Museum. 
(4333/a). - Taf . X X X I I . 
341. Köln, O t t o I . ( 9 3 6 - 9 7 3 ) , Denar . 
V/ . . . О С Ш О + + (re t rograd) . Zwischen den 
Balken des Kreuzes Kugeln . 
R/ f / . OIOINA / A 
Hävernick , Taf. 3. 29. Typus. Zweimal durchlöcher t . Veszprém, 
Bakony-Museum. (4333/a). - Ta f . X X X I I . 
342. Köln, O t t o I . ( 9 3 6 - 9 7 3 ) , Denar . 
V/ . . . 0 + + ( re t rograd) . Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kuge ln . 
R/ f / IHIOIO / A 
Hävernick , auf der 3. Tafel Analogien (eventuel l eine Nach-
prägung). 19 m m . Zweimal durch löcher t . Veszprém, Bakony-
Museum (4333/a). - Taf. X X X I I . 
343. Köln, O t t o I. ( 9 3 6 - 9 7 3 ) , Denar . 
V/ Zwischen den Ba lken des Kreuzes Kuge ln . 
R/ f / O I O H / A 
Hävernick, auf der 3. Tafel ähnl iche Typen (eventuel l eine 
Nachprägung) . 18 m m . Zweimal durchlöcher t . Veszprém, 
Bakony-Museum, (4333/a). - Ta f . X X X I I , 
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C X X X . Magyartés (Kom. Csongrád), sarmati-
sches Grab. 
344. Römisch, T ra i anus (98 — 117), Denar . 
Coh2 83. (COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC). Münz-
k a b i n e t t des TM. (20/1880 — Nr . 1.), die Fundgegenstände 
u n t e r TM. RO. (10/1880). - Taf . X I I I . 
C X X X I . Mártély (Kom. Csongrád), awarisches 
Grab. 
345. Römisch, Sabina (gestorben um das J a h r 136), 
N a c h a h m u n g eines Denars . 
У/ . . . VGVSTI . . . Brus tb i ld n . r . 
R/ . . . CITIA Stehende Pudici t ia n . 1. 
Abgenü tz t . TM. RO. (Die Münze ist m i t dem Fundmate r ia l 
zusammen eingelagert , doch im I n v e n t a r (95/1891) wird die 
Münze n ich t e rwähnt) . — Taf . XIV. 
Römisch, Marcus Aurel ianus (161 — 180), Bronze-
münze . Nur aus dem F u n d b e r i c h t (AÉ. 1893. S. 109) bekann t . 
Römisch, Faus t i na iun . (-)- 175), Denar . 
Nur aus dem Fundber ich t bekann t . 
Die Münzen kamen zwar tief in der E r d e der Gräber zum 
Vorschein, aber nicht neben den Skele t ten . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1892. S. 422 (Hampe l ) , 1893. S. 109 
(nur E rwähnung) , Dolg. Szeged, 1933—34. S. 188. (Bálint) . 
C X X X I I . Mártély (Kom. Csongrád), sarma-
tische Gräber . 
346. 3. Grab. Römisch, Münze. 
Aus dem Fundber ich t b e k a n n t . Verkle iner te Abbildung in 
Dolg. Szeged 1933—34. S. 186. Abb. 2 N r . 4. Gefunden u n t e r 
dem Unterk ie fe r des Ske le t t s . — Taf. X X V . 
347. 3. Grab. Römisch, Münze. 
Aus dem Fundber ich t b e k a n n t . Verkle iner te Abbildung in 
Dolg. Szeged 1 9 3 3 - 3 4 . S. 186. Abb. 2. N r . 5. Gefunden un te r 
dem Unterkiefer des Ske le t t s . (Der Abbi ldung nach ist ein 
Teil der Münze abgebrochen) . — Taf. X X V . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged I X - X . 1 9 3 3 - 3 4 . S. 183 
(Bál in t ) . 
C X X X I I I . Máza (Kom. Tolna), germanischer 
F u n d . 
348. Römisch, Cons tan t inus II . (317 — 340), Centenionalis, 
Coh2 46. (CLARITAS R E I P V B , auf der Rücksei te unten 
S v^ y R-Zeichen) . K a m m i t einer Fibel zusammen zum Vor-
schein. Kaposvá r , befand sich in der Sammlung von Andor 
Mérey. - Taf . X I X . 
C X X X I V . Mezőbánd (Band, Korn. Maros -
Torda , Rumänien) , germanisches Gräberfeld. 
349. 33. Grab. Römisch, Commodus (177 — 192), Gross-
bronze. 
Coh2 510. (PM TR P X I I M P VII COS V P P). Die Münze 
kam m i t verwesten organischen Stoffen zum Vorschein. 
Abbi ldung in Dolg. K v á r . 1913. Abb. 34. Nr . 2 - 2 / a . 
Taf . X V I . 
L i t e r a t u r : Dolg. K v á r . IV. 1913. S. 315 (Kováts) . 
C X X X V . Mezőberény (Kom. Békés), awarisches 
Grab. 
Byzanz, Heracl ius undHerac l iusCons tan t inus(610— 
641), Solidus. 
Nach dem I n v e n t a r des TM. RO. (40/1861) «wurde auf dem 
Gebiete von Mezőberény bei einem Skelet t 1 Goldstück von 
Heracl ius I. cum filio Heraclio Constantino» gefunden. Die 
Münze gelangte l a u t Ein t ragung des Inven ta r s un te r Nr . 537 
(1881) in das Münzkabine t t . Da sich jedoch in der Sammlung 
mehrere Goldmünzen von diesem Herrscher befinden, kann 
n ich t fes tgestel l t werden, welches das in Frage stehende 
E x e m p l a r i s t . 
L i t e r a t u r : A É . 1896. S. 371., Arch . Közi . I L 1861. 
S. 301., J . Karácsonyi , Békés v m . t ö r t . 1896., A É . 1943. 
S. 166 (Csallány), Ac ta Arch. I I . 1952. S. 238 (Csallány). 
C X X X V I . Mezőnyék (Nyékládháza, Kom. Bor-
sod—Abaúj— Zemplén), awarischer Fund . 
350. 62. Grab. Römisch, Cons tan t inus IL (317 340), 
Constant ius I I . (323 — 361) oder Constans (333—350), Klein-
bronze. 
V/ Nich t s zu en tnehmen . 
R/ Zwei Victoriae von vorne ha l t en einen Kranz . 
(VICTORIAE D D AVGG Q N N - Typus , auf der Rückseite 
ist das Münzzeichen nicht zu en tnehmen) . Sehr abgenütz t 
und durchlöcher t . Miskolc, « H e r m a n n Ottó»-Museum (Nr. 
8744). - Taf . X X . 
C X X X V I I . Méntelek (Kom. Pest) , sarmat ische 
Gräber. 
351. 3. Grab. Römisch, Hadr i anus (117—138), Denar ius 
subaera tus . 
V/ Kopf n . r. 
R/ U n b e k a n n t . 
Aus dem Fundbe r i ch t bekann t . Abgenü tz t und eine Stel le 
des Randes schar t ig . Abbi ldung der Vorderseite der Münze 
in Fol . Arch . 1939. Taf. I. Nr . 12. - Taf . XIV. 
352. 3. Grab. Römisch, Had r i anus (117—138), Denar ius 
subaera tus . 
V/ Brus tb i ld n. r. 
R/ Llnbekannt . 
Aus dem Fundbe r i ch t bekannt . Versi lbertes Kupfe r . Abbil-
dung der Vordersei te der Münze in Fol . Arch. 1939. Taf. 
I . Nr . I I . - Taf . XIV. 
L i t e r a t u r : Fol . Arch. I . 1939. S. 100. (Szabó), Párducz , 
I I I . Nr . 329. 
C X X X V I I I . Mindszent. (Kom. Csongrád, Ko-
szorúsdűlő, Grab aus der Zeit der L a n d n a h m e . 
353. 3. Grab. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), 
Dena r . 
CNI. V. S. 36. N r . 3. Zweimal durchbohr t . Gefunden neben 
dem Halse des Skelet ts . Abbi ldung der Vorderseite der 
Münze in Fol . A r c h . 1941. Taf . I I I . Nr . 2. Szentes, «Koszta 
József»-Museum (1296-95 /1936 - 3. Grab). - Taf . X X X . 
554. 3. Grab. Milano, L o t h a r I I . (945 — 950), Denar . 
CNI. V. S. 39. N r . 1. Zweimal durchlöcher t . Gefunden neben 
dem Halse des Skele t t s . Abbildung der Münze in Fol . Arch. 
1941. Taf. I I I . N r . 1. Szentes, «Koszta József»-Museum 
(1296-95 /1936 - 3. Grab). - Taf . X X X I . 
L i t e r a t u r : N K . X X X V I I I - X X X I X . 1 9 3 9 - 4 0 . S. 21 
(G. Csallány), Fol . Arch. x I I - I V . 1941. S. 189 (G. Csallány). 
C X X X I X . Mohács (Kom. Baranya) , germani-
sche Siedlung und germanisches Gräberfeld. 
355. 2. Grab. Römisch, Constant inus I. (306—337), Klein-
Coh2 254. (GLORIA EXERCITVS, auf der Rücksei te un ten 
• ASIS ). Sehr abgenütz t . TM. RO. (102/1950 - 2. Grab ; 
N r . 7). - Taf , X I X , 
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CXL. Monostori sziget (Szigetmonostor, Kom. 
Pest), F u n d aus der Zeit der Landnahme. 
Die Münzen t a u c h t e n im Hande l auf, doch s t a m m e n sie 
offenbar aus einem F u n d aus der Zeit der L a n d n a h m e , was 
auch mi t der Aussage des Verkäufers der Münzen überein-
s t immt . 
356. Milano, Berengarius rex (888—915), Denar . 
V/ . . . E R E N . . . VS . . . Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kuge ln . 
R/ . . . IANA RECIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf . I I . Nr . 4 — Typus . Ein grosser Teil der Münze 
ist abgebrochen und zeigt Spuren einer zweimaligen Durch-
löcherung. Die Münze is t n i ch t vorhanden. — Taf . X X I X . 
357. Pavia, Hugo und L o t h a r (931 — 947), Denar . 
CNI. IV. S. 474. Nr . 2. (Variante) (die Rundschr i f t der Rück-
seite ist abwe ichend : -f + P I I T I A N A R E ) . Zweimal durch-
b o h r t . Münzkabine t t des TM. (105/1938 — Nr . 2). — 
Taf . X X X I . 
358. Französisch, Louis d 'Ou t r emer IV. (936—954), 
Denar , Langres . 
Boudeau Nr . 315. Durch löcher t . Münzkabinet t des TM. 
(105/1938 - Nr . 1). - Taf . X X X I I . 
359. Französisch, Louis d 'Ou t remer IV. (936 — 954), 
Denar , Langres . 
Boudeau N r . 315. Zweimal durchlöcher t . Die Münze ist 
n icht vorhanden . — Taf. X X X I I . 
CXLI. Mosonszeiitpéter (Mosonszentjános, Kom. 
Győr—Sopron), ungewiss. 
Römisch, Constant ius I I . (317 — 340), Kleinbronze. 
Coh2 35. (CAESARVM NOSTRORVM). Nach der Bes t immung 
des Inven ta r s Coh1 VI. S. 228. Nr . 99. Münzkabinet t des 
TM. (31/1883 — 11), doch k a n n die Münze un te r den übrigen 
ähnlichen Exempla ren aus der Sammlung des Münzkabine t t s 
heute schon nicht mehr identif iziert werden. Dem I n v e n t a r 
nach kam sie «zusammen m i t Gegenständen aus der Zeit 
der Völkerwanderung» zum Vorschein. 
CXLII . Muhi puszta (Muhi, Kom. Borsod— 
Abaúj—Zemplén) , Kocsmadomb, germanischer 
Fund. 
Römisch, Tra ianus (98 —117), Denar . 
(COS VI P P S P Q R). N u r aus dem Fundber ich t bekann t . 
L i t e ra tu r : Fol . Arch . I . 1939. S. 70 und 76. (Leszih). 
CXL I I I . Nagyasszonyfalva (Vasasszonyfa, Kom. 
Vas), awarischer Gräber fund . 
360. Grab A. Römisch, Constans ( 3 3 3 - 3 5 0 ) , AE/3 , 
Coh2 22. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rücksei te 
un ten BSIS?). TM. RO. (8/1951 - Grab A Nr . 10). -
Taf . X X . 
CXLIV. Nagykamarás (Kom. Békés), sarmat i -
sche Siedlung. 
Römisch, Marcus Aurel ius (161 — 180), Bronzemünze. 
Aus dem Fundber ich t b e k a n n t . Die Münze kam auf dem 
Gebiete der Siedlung beim Pf lügen zum Vorschein und 
wurde von dem Notar Sipós mi t anderen Gegenständen 
zusammen eingesammelt . 
L i te ra tur : Dolg. Szeged I I . 1926. S. 140. (Banner) . 
CXLV. Nagykőrös (Kom. Pest) , réf. Friedhof, 
F u n d aus der Zeit der Landnahme. ' 
Milano, Berengarius I . (888—924), Denar . 
Münzen, die in ganz kleine Bruchstücke zerfallen waren und 
von denen es n icht möglich w a r , einen Abguss oder ein Photo 
herzustel len. E in Bruchs tück zeigt die Spuren einer Durch-
löcherung. Nagykőrös, «Arany János»-Museum. 
CXLVI . Nagypall (Kom. Baranya) , awarischer 
Fund . 
361. 76. Grab. Römisch, Constans (333 — 350), K l e i r . 
bronze Si s ci 3 
Coh2 176. (VICTORIAE D D AVGG Q NN, im Felde auf der 
Rücksei te Palmenzweig, u n t e n ?SIS?). Sehr abgenütz t , in 
der Mi t te durchbohr t . Pécs , «Janus Pannonius»-Museum. 
- Taf . X X . 
CXLVII . Nagyszredistye (Nagyszered, Veliko 
Srediste, Korn. Temes, Jugoslawien), sarmatischer 
Fund . 
Römisch, Faus t ina iun. (-)- 175), Denar . 
N u r aus dem Fundber ich t bekann t . Die Münze kam bei 
dem Bau einer Eisenbahn zusammen m i t anderen Gegen-
s tänden zum Vorschein. 
L i t e r a tu r : Milleker, I I . S. 6 4 - 6 5 . , Dolg. Szeged VII. 
1931. S. 79. (Párducz) . 
CXLVII I . Nagyvázsony (Kom. Veszprém), Grab 
aus der Zeit der Landnahme. 
362. Milano, Berengarius rex (888—915), Denar . 
CNI. V. S. 28. Nr . 11. Ein Teil der Münze abgeschni t ten und 
in der Mit te durchbohr t . Veszprém, Bakony-Museum. — 
Taf . X X I X . 
363. Milano, Berengar ius rex (888—915), Denar . 
V/ + B E R E N K R I V S R E Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kugeln . 
R / + X P I T I A N A RECIO Karolingisclie Kirche. 
CNI. V. Taf . I I . Nr . 4 — Typus . Abgenütz t , in der Mitte 
du rchbohr t . Veszprém, Bakony-Museum. — Taf. X X I X . 
364. Milano, Berengarius rex (888—915), Denar . 
V/ Ungewisse Rundsch r i f t . Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kuge ln . 
R/ + X P I T I A N A RECIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf . I I . Nr . 4 — Typus . Rand beschädigt , in der 
Mit te durchbohr t . Veszprém, Ëakony-Museum. — Taf. X X I X . 
365. Milano, Berengarius rex (888 — 915), Denar . 
V/ + B E R . . . Zwischen den Balken des Kreuzes 
Kugeln. 
R/ + X P I T I A N A RECIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf . I I . Nr . 4 — Typus . Abgenü tz t , beschädigter 
R a n d u n d in der Mit te du rchbohr t . Veszprém, Bakony-
Museum. — Taf . X X I X . 
366. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), Denar . 
V/ + VCVS PIVS R E X Zwischen den Balken des 
Kreuzes Kugeln . 
R / + X P I T I A N A REICO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf . I I . Nr . 11 —Typus (Variante) . In der Mitte 
du rchbohr t . Veszprém, Bakony-Museum. — Taf. X X X . 
L i t e r a t u r : N K . VII . 1908. S. 11 (Rhé). 
C X L I X . Nemesócsa (Zemianska Olca, Korn. 
Komárom, Tschechoslowakei), Grab aus der Zeit 
der Landnahme. 
367. Pavia, Berengarius imperá tor (915 — 924), Denar. 
CNI. IV. S. 472. Nr . 9. Zweimal durchlöchert und der Rand 
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von zwei Löchern schar t ig . U n t e r der I n v e n t a r n u m m e r des 
TM. RO. (87/1880) wird das F u n d m a t e r i a l beschrieben, aber 
die Münze n ich t e rwähnt . Dagegen befindet sich die Münze 
im Lager zusammen m i t dem Mater ia l . — Taf . X X X I . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1880. S. X L I . (Végh). Bei der Fund-
publ ikat ion erfolgte keine Erwähnung der Münze. 
CL. Neszmély (Kom. Komárom) , Meleges— 
Weinberg, Grab aus der Zeit der Landnahme. 
368. Milano, Berengar ius imperá to r (915 — 924), Denar. 
CNI. V. S. 32. Nr . 48. Dre ima l durchlöcher t . TM. RO. (91/1877. 
- Nr . 17). - Taf . X X X . 
369. Milano, Berengar ius imperá to r (915 — 924), Denar . 
CNI. V. S. 32. Nr . 48. R a n d beschädigt und d re imal durch-
b o h r t . TM. RO. (91/1877 - Nr . 16). - Taf . X X X . 
L i t e r a t u r : A É . 1893. S. 224 (G. Nagy), H a m p e l I I . 
S. 477, Pu l szky S. 15. 
CLI. Németcsanád (Oscsanád, Cenadul-Vechiu, 
Kom. Torontá l , Rumänien) , sarmatisches Grab. 
Römisch, Claudius Gothicus (268 — 270), Münze. 
Römisch, Aure l i anus (270 — 275), Münze. 
Römisch, P robus (276 — 282), Münze. 
Römisch, Constant inus Chlorus (293—306), Münze. 
Dem Fundber i ch te nach hande l t es sich u m Res te eines 
Grabes aus der Zeit der Völkerwanderung, die ins Nat ional-
museum eingeliefert u n d hier mi t dem D a t u m vom 21. 
Dezember 1875 un te r der N u m m e r 258 eingetragen wurden. 
Tatsächl ich k o m m t jedoch dieses F u n d m a t e r i a l im Inven ta r 
un te r der E i n t r a g s n u m m e r 259/1875 vor , ohne dass dort 
die Münzen e rwähnt werden . 
L i t e r a t u r : Milleker I I . 118. 
CLII . Nyíregyháza (Kom. Szabolcs—Szatmár), 
Städt ische Gärtnerei , awarischer Fund . 
370. Byzanz, Mauricius Tiberius (582 — 602), Solidus. 
Sab. I . S. 239. Nr . 2. (VICTORIA AVGG Г, im Felde der 
Vorderseite ein Stern). 4,9 g. Zweimal durchbohr t . Nyíregy-
háza, «Jósa András»-Museum. — Taf . X X V . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1943. S. 167. (Csallány), Ac ta Arch. 
1952. S. 238. (Csallány). 
C L I I I . Nyul (Kom. Győr—Sopron), Öreghegy^ 
Grab aus der Zeit der Landnahme . 
Milano, Hugo von Provence (926—945), Denar. 
V/ HV . . . Zwischen den Balken des Kreuzes 
Kugeln . 
R / . . . О Karol ingische Kirche. 
Die Münze ist nur aus dem Fundber ich t b e k a n n t und ihre 
Bes t immung erfolgte auf Grund der dortigen unvolls tändigen 
Beschreibung. Die Bes t immung ist also ungewiss. Dem Fund-
berichte nach kam die Münze in Bruchstücken zum Vorschein. 
L i t e r a t u r : N K . X I V . 1915. S. 99 (Börzsönyi). 
CLIV. Óbéba (Beba—Veche, Kom. Torontál , 
Rumänien) , Stat ionsgebäude, sarmatischer Fund . 
Römisch, T r a i a n u s (98 — 117), Denar . 
V/ IMP CAES N E R V A T R A I A N AVG GERM 
R/ P M T R COS I I I P P Victoria m i t Lorbeer-
zweig und K r a n z . 
Der Beschreibung des Fundbe r i ch t e s nach s teh t diese Münze 
Coh2 225 und 226 a m nächs t en . Dem Ber ich te nach war 
die Münze, offenbar von einem in der Nähe l iegenden Gegen-
s tand aus Eisen, vo l lkommen ver ros te t . 
L i t e ra tu r : A É . 1908. S. 286 (Tömörkény) , Dolg. Szeged 
VI I . 1931. S. 86 (Párducz) . 
CLV. Orczyfalva (Ortisoara, Kom. Temes, R u m ä -
nien), awarischer F u n d . 
Byzanz, Constans IT. und Constant inus IV. (654— 
659), Solidus. 
Byzanz, Constans I I . und Constant inus IV. (654 — 
659), Solidus. 
A u s dem Fundber i ch te is t nu r b e k a n n t : «Fibel mi t zwei 
Goldstücken aus der Zeit von Constans und Constant inus 
Pogonatus». 
L i te ra tur : Milleker I I . S. 172., T ö r t . és Rég. É r t . Temes-
v á r , VI. 1890. S. 65., A É . 1943. S. 167. (Csallány), Acta Arch . 
1952. S. 238. (Csallány). 
CLVI. Ordas (Kom. Bács-Kiskun) , awarischer 
Fund . 
Römisch, Ph i l ippus pa t e r (244—249), Denar . D e m 
Fundber i ch te nach Denar Coh1 IV. S. 187. N r . 109 (was Coh2 
N r . 240 entspr icht) . Die Münze s t a m m t zwar n icht aus dem 
Grab , doch k a m sie am F u n d o r t zum Vorschein. Die Münze 
is t im Münzkabinet t des TM. u n t e r N r . 172/1880, das F u n d -
mate r i a l in den TM. RO. un te r N r . 110/1880 inventar is ier t . 
Da jedoch in der Sammlung des Münzkabine t t s Münzen 
dieses Typus von Phi l ippus pa te r in mehreren Exemplaren 
vorkommen, is t n icht genau fes tzus te l len , welches die in 
Frage s tehende Prägung is t . 
L i t e r a t u r : A É . 1880. S. 3 3 6 - 3 4 0 (Tergina), e rwähn t 
1891. S. 117 und 1893. S. 109. 
CLVII. Orsova (Orsova, K o m . Krassó-Szörény, 
Rumänien) sarmatisches Gräberfeld. 
Römisch, Gordianus I I I . (238—244), Kupfe rmünze . 
D e m Fundber ich te nach war das in der Umgebung der 
I lonvédkaserne gelegene römische Gräberfeld schon in der 
Zeit der Völkerwanderung im Gebrauch . Hier kamen aus 
einem Grab mehrere Kupfe rmünzen aus der Zeit des Kaisers 
Gordianus zum Vorschein. Die Funde gelangten teilweise 
ins Nat iona lmuseum, wo sie u n t e r der Inv . Nr . 108/1889 
eingetragen wurden. Münzen finden hier keine Erwähnung . 
Li te ra tur : Milleker, I I . S. 172 und I I I . S. 287., Frigyes 
Pes ty , Szörény vármegye t ö r t . I I . S. 389. 
CLVIII . Orsova (Orsova, Kom. Krassó-Szörény 
Rumänien) , Grab aus der Zeit der Landnahme. 
371. Milano, Lodovico I I . (855 — 875), Denar . 
V/ + HLVDOVVICIVS IMP (?) Chr is togramm. 
R/ ( + X P I T I A N A RECIO) Karolingische Kirche . 
CNI. V. zeigt keinen solchen Typus . Zweimal durchlöcher t . 
TM. RO. (11/1951 - Nr . 4). - Taf . X X I X . 
CLIX. Ószőny (Szőny, Kom. Komárom), awa-
risches Grab. 
Byzanz, Anas tas ius I I . (713 — 716), Solidus. 
N u r aus dem Fundbe r i ch t bekann t . 
L i t e r a t u r : Barkóczi , Brigetio, S. 10. 
CLX. Osztropatak (Ostroviany, Kom. Sáros, 
Tschechoslowakei), germanischer F u n d . 
372. Römisch, Herennia Etrusci l la (Gemahlin des Tra ianus 
Decius ( 2 4 9 - 2 5 1 ) , Aureus . 
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Coh2 18. (PVDICITIA AVG). Abbi ldung der Münze im Arch. 
Közi. 1865. Taf . I . Nr . 6. TM. RO. - Taf. X V I I . 
L i t e r a t u r : Arch. Közi . V. 1865. S. 76. (Bánó) und 
S. 92. (Henszlmann) . 
CLXI. Oskii (Kom. Veszprém), awarisches Grä-
berfeld. 
373. 17. Grab. Römisch, Dynas t ie des Constant inus 
( 3 3 7 - 3 6 1 ) , Kleinbronze. 
V/ Nichts zu e n t n e h m e n . 
R / Zwei Soldaten mi t Speer und Schild, zwischen 
ihnen 1 Signum. 
(GLORIA E X E R C I T V S — Typus) . Sehr abgenü tz t , Vorder-
seite zerfressen, beschädigt und schar t ig . Veszprém, Balcony-
Museum. — Taf. X X I I . 
27. Grab. Römisch, Si lbermünze. 
Dem Fundber ich te nach «ein schuppenart iges Bronzeblech, 
vielleicht eine schlechte Silbermünze.« Vol lkommen zer-
fallen. K a m unter dem Hals des Skeletts zum Vorschein. 
67. Grab. Römisch, Ende des IV. . lahrh . , Münze. 
Dem Fundber ich te nach war u m den Hals des Skele t ts eine 
Per lenschnur , ungefähr in deren Mitte «eine durchbohr te 
römische Münze vom Ende des IV. Jah rhunder t s» . Die Münze 
is t nicht vorhanden . 
L i t e ra tu r : Rhé—Fet t i ch , J u t a s und Öskü, P rag . 1931. 
CLXII . Pancsova (Pancevo, Kom. Torontál , 
Jugoslawien), Bierbrauerei Weifert , sarmatisches 
Grab. 
Römisch, Claudius I. (41—54), Münze. 
Nur aus dem Fundber icht b e k a n n t . Die Münze befand sich 
zwischen den Grabbeigaben neben dem Skele t t . 
L i t e ra tu r : Milleker I I I . S. 247., Párducz I I I . S. 59. 
CLXII I . Páhok (Alsó- oder Felsőpáhok, Kom. 
Veszprém), awarischer F u n d . 
Römisch, Constant inus I. (306 — 337), Kleii ibronze, 
Siscia. ( IOVI CONSERVATORI - Typus , auf der Rückseite 
un ten SIS). Bes t immung erfolgte nach den Angaben des In-
ven ta rs (TM. RO. 146/1885). Die Münze ist n ich t vorhanden. 
Römisch, Kleinbronze. 
Nach den Angaben von TM. RO. (146/1885) eine kleinere 
Bronzemünze, auf welcher die daranklebende Perle zu 
sehen war . 
CLXIV. Pesterzsébet (Budapest , Korn. Pest) , 
sarmatisches Grab. 
Römisch, Dioclet ianus (286 — 305), Münze. 
Römisch, Domi t ianus (81 — 96), Münze. 
Dem Fundber ich te nach k a m e n beim Hause des Notars 
60 Skelet te zum Vorschein und hier und da u n t e r anderem 
auch Münzen aus der Zeit des Dioclet ianus und des Domit ianus. 
L i t e r a t u r : AÉ. 1885. S. 280 (B. H.). 
CLXV. Pestszentlőrinc (Budapest , Korn. Pest), 
Fund aus der Zeit der Landnahme . 
374. Verona, Lo thar I I . ( 9 4 5 - 9 5 0 ) , Denar . 
CNI. VI. S. 252. Nr . 1. Taf . X X I I I . N r . 8. Abgenü tz t , beschä-
digt und du rchbohr t . TM. RO. (20/1929). - Ta f . X X X I I . 
CLXVI.Pécel (Koin. Pest) , sarmatischer Gräber-
fund . 
375. Römisch, Hadr ianus (117 — 138), Grossbronze. 
V ' Kopf mi t Lorbeerkranz , 
R/ Sitzende Frauenges ta l t n. 1. mi t Pa te ra . Un ten 
CONCORD 
Cf. Coh2 256. (CONCORD PONT MAX T R POT COS). 
Sehr abgenütz t und die Oberfläche zerfressen. TM. RO. 
(4/1927, von hier kamen Gräberfunde und St reufunde zum 
Vorschein ; aus den letzteren s t a m m t die Münze, die in 
einem anderen Grab war , dessen Beigaben ver loren gingen). 
- Taf . XIV. 
CLXVII . Pécs (Kom. Baranya) , Gyárváros 
(Fabr iks tadt ) , awarischer Fund. 
376. Byzanz, Pliocas (602 — 610), zeitgenössische Nach-
a h m u n g eines Tremissis. 
V/ DN FO . . . RPAVG Brustb i ld n. r . mit Kreuz 
und Diadem, P a l u d a m e n t u m . 
R/ VICTORIA . . . Victoria von vorne, in der 
rechten H a n d Kranz , in der Linken Kreuz 
ha l t end , un ten CONOB 
ВМС. I. S. 185. Nr . 155. Taf . X X I I . Nr . 17 - Typus. Mit 
Gold überzogene Bronze. Budapes t , war in der Sammlung 
von József Fleissig. — Taf. XXVI . 
L i t e r a tu r : Euras ia Spt . Antiqua I X . 1934. S. 302. 
(Alföldi). 
CLXVII I . Pilin (Piliny, Kom. Nógrád) , Gräber 
aus der Zeit der Landnahme. 
377. 2. Grab. Milano, Hugo von Provence ( 9 2 6 - 9 4 5 ) , 
Denar . 
V/ . HVGO . . . Zwischen den Ba lken des Kreuzes 
Kugeln . 
R/ Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf. I I . 11 - Typus . Fas t die H ä l f t e der Münze 
abgebrochen, durch löcher t . TM. RO. — Taf . X X X I . 
378. 2. Grab. Milano, Hugo von Provence ( 9 2 6 - 9 4 5 ) , 
Denar . 
V/ . HVGO . . . Zwischen den Balken des Kreuzes 
Kugeln . 
R/ Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf . I I . 11 — Typus . Bruchs tück , ein grosser Teil 
der Münze feh l t . TM. RO. - Taf . X X I X . 
379. 3. Grab. Milano, Berengarius rex ( 8 8 8 - 9 1 5 ) , 
Ha lbdena r . 
V/ + B E R E N I K A R I V S R Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kugeln. 
R/ + P I T I A N A RICIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf. II . 6 — Typus (Variante). In der Mitte durch-
b o h r t . TM. RO. Taf . X X I X . 
380. 3. Grab. Milano, Berengarius rex (888—915), 
Ha lbdena r . 
V/ + B E R E N I K A R I V S R Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kugeln . 
R/ + P I T I A N A RICIO Karol ingische Kirche. 
CNI. V. Taf . II . Nr . 6. (Variante) . In der Mi t t e durchbohr t . 
TM. RO. - Taf . X X X . 
Nach dem Fundbe r i ch t h ä t t e n wir in den Münzen Prägungen 
von Ludwig dem F r o m m e n zu sehen, doch bes tä t ig te eine 
genauere Bes t immung der Münzen diese A n n a h m e n ich t . 
L i t e r a t u r : A É . 1872. S. 113., Arch. Közi . IX . 1873. 
S. 1 6 - 2 4 (Nyáry) , Hampe l I I . S. 447., Lenhossék S. 11. 
C L X I X . Pilismarót (Kom. Komárom) , Öregek 
dűlője, awarisches Grab. 
381. 39. Grab. Römisch, Constant inus I I . ( 3 1 7 - 3 4 0 ) , 
Kleinbronze, Antiochia . 
Coh2 165. ( P R O V I D E N T I A E CAESS, auf der Rücksei te 
un ten SMANTA) . Abgenütz t , durchlöcher t . Dem Grabungs-
ber ichte nach lag die Münze auf dem Hals desSkele t ts . TM. RO. 
(7/1941). - Taf . X X . 
382. 39, Grab. Byzanz, Nachahmung eines Goldstückes ( ?). 
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V/ Kreuz . 
R/ Ovale Ges ta l t . 
N a c h dem Grabungsber ich t (Aufzeichnung von János A. 
H o r v á t h ) : «Das andere Münzchen ist k le iner , mi t Spuren 
einer Vergoldung, in schlechtem Zus tand . Auf der einen 
Seite ein Kreuz , auf der anderen hingegen eine schwer fes t -
s te l lba re ovale Ges ta l t . Nach der In format ion aus dem 
Nat iona lmuseum, Fälschung eines kleinen Goldstückes aus 
Byzanz.» Gefunden am Halse des weibl ichen Skelet ts . TM. RO. 
(7/1941 — 4/6). Die Münze ist n ich t vo rhanden , aber ih re 
Abbi ldung befindet sich im Inventarverzeichnis . — Taf. X X V I . 
C L X X . Pilisszántó (Kom. Pest) , sarmat ischer 
F u n d . 
383. Römisch, T ra i anus (98 — 117), Mit te lbronze. 
Coh2 639. (TR POT COS I I I I P P), die Bes t immung erfolgte 
auf Grund des Fundber ich tes . Abbi ldung der Vorderseite 
bei Pá rducz I I . Taf . VII . Nr . 8. B u d a p e s t , befand sich in 
der Sammlung von József Fleissig. — Taf. X I I I . 
L i t e r a t u r : Pá rducz I I . S. 17. 
C L X X I . Pusztaszentimre (Soltszentimre, Kom 
Bács-Kiskun), F u n d aus der Zeit der Landnahme 
Puvia, Lo tha r I L ( 9 4 5 - 9 5 0 ) , Denar . 
V/ ( H ) L O I H A R I V R E I + Monogramm. 
R/ + D I I T Y A I I D E X In der Mit te PA / DIA. 
Die Beschreibung erfolgte auf Grund des Fundber ich tes . 
CNI. IV. Taf . XI . Nr . 6 Typus . Entzweigebrochen und 
dre imal durchbohr t . Die Münze ist n i ch t vorhanden . 
L i t e r a t u r : A É . 1876. S. 57. (Hampel ) . 
C L X X I I . Pusztaszilas (Szilas, Silas, Kom. Komá-
rom, Tschechoslowakei), Pusztaercsi dűlő, Grab 
aus der Zeit der Landnahme. 
384. Arabisch, samanidisch, I s m a ' i l ibn Ahmed (279 — 
— 295 = 8 9 2 - 9 0 7 ) , D i rhem. 
Die Abbi ldung der Münze bei H a m p e l I I . S. 667. Nr . 1. Drei-
m a l durch löcher t . TM. RO. (106/1899 — N r . 7). Die Münze 
ist n ich t vorhanden . — Taf . X X V I I I . 
385. Arabisch, samanidisch, Nas r ibn Ahmed II . (301 — 
- 3 3 1 = 9 1 4 - 9 4 2 ) , D i rhem. 
Die Abbi ldung der Münze bei Hampe l I I . S. 667. Nr . 2. Zweimal 
durch löcher t . TM. RO. (106/1899 — Nr . 8). Die Münze ist 
n i ch t vorhanden . — Taf . X X V I I I . 
L i t e r a t u r : A É . 1902. S. 303 (Hampel ) , 1914. S. 55 
(e rwähnt ) , Hampel II. S. 666—668., H a m p e l , Ű jabb t anu lm. 
S. 135. 
C L X X I I I . Püspökszenterzsébet (Erzsébet , Kom. 
Baranya) , awarischer Fund . 
Römisch, Diocle t ianus (284 — 305), grössere Kupfer-
münze . 
Römisch, Cons tant inus Chlorus I . (293 — 305), 
K u p f e r m ü n z e . 
Römisch, Licinius (308 — 324), Kupfe rmünze . 
Römisch, Unkennt l iche römische Bronzemünze. 
Die Münzen kamen am Grabungsor t aus der Erde zum 
Vorschein. Das F u n d m a t e r i a l ist u n t e r Inv. Nr . TM. RO. 
24/1885 inventar i s ie r t , die Inv . Nr . der Münzen im Münz-
k a b i n e t t be t r äg t 41/1885, doch können le tz tere infolge der 
kurzen und mange lha f t en Bezeichnung un te r den Exempla ren 
der Sammlung nicht fes tgeste l l t werden. 
L i t e r a t u r : AÉ. 1887. S. 435 — 36. (Csáky), e rwähnt 
1893. S. 109., H a m p e l I I . S. 329. 
C L X X I V . Rábapordány (Kom. Győr—Sopron) 
germanischer Grabfund . 
386. Römisch, Valens (364 — 378), Centenionalis . 
Coh2 11. ( G L O R I A ROMANORVM, im Felde auf der Rück-
seite ein S te rn ) . Ziemlich abgenü tz t . TM. RO. (16/1926 
Nr. 62). — Taf . XXIV. 
C L X X Y . Regöly (Kom. Tolna), awarisches, 
Gräberfeld. 
12. Grab. Römisch, Valens (364 — 378), Bronzemünze . 
12. Grab. Römisch, Cons tant inus I I . (317 — 340), 
Bronzemünze. 
12. Grab. Römisch, Constant inus I I . (317 — 340), 
Bronzemünze. 
Dem F u n d b e r i c h t e nach befanden sich in diesem Grabe eine 
durchlöcher te Bronzemünze von Valens (364—378) und noch 
zwei andere von Constantinus (wahrscheinlich von Constanti-
nus II.). An j ede r der drei Münzen war noch die Spur der Öse 
zu sehen. TM. RO. (49/1895). Die Münzen sind n ich t vor-
handen. 
16. Grab. Römisch, Wahrscheinl ich Valens (364—378), 
Kupfermünze . 
16. Grab. Römisch, IV. J a h r h . , K u p f e r m ü n z e . 
16. Grab. Römisch, IV. J a h r h . , K u p f e r m ü n z e . 
16. Grab. Römisch, IV. J a h r h . , K u p f e r m ü n z e . 
Dem F u n d b e r i c h t e nach waren in diesem Grab vier durch-
löcherte römische Kupfermünzen aus dem IV. J a h r h u n d e r t , 
eine von den Münzen ist v ie l le icht von Valens . TM. RO. 
(49/1895). Die Münzen sind n i ch t vorhanden . 
387. 56. Grab. Römisch, Cons tant inus I I . ( 3 1 7 - 3 4 0 ) , 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 122. ( G L O R I A E X E R C I T V S , auf der Rückse i t e un ten 
ESIS). E n t l a n g der Durchlöcherung schartig. An der Münze 
klebte ein Meta l l s tück . Abbi ldung der Münze bei H a m p e l 
I . S. 19. A b b . 5. TM. RO. (49/1895). Die Münze is t n icht 
vorhanden. — Taf. X X . 
388. 69. Grab. Römisch, Galer ius Maximianus I I . (?) 
( 2 9 3 - 3 1 1 ) , Kle inbronze . 
V/ B r u s t b i l d mi t Lorbee rk ranz n. r . 
R/ N i c h t s zu e n t n e h m e n . 
Infolge der Abnü tzung Ober f l äche g l a t t geschl i f fen. Durch-
bohr t . TM. R O . (49/1895). — Taf . XVII I . 
389. 77. Grab. Römisch, Cons tant ius I I . (323 — 361), 
Kleinbronze, Herac lea . 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rückse i te 
un ten SMHA). Abgenütz t , du rch löche r t . TM. R O . (82/1895 
- 77. Grab) . — Taf. X X I . 
390. 114. Grab. Römisch, IV. J a h r h u n d e r t , K le inb ronze . 
Das Münzbild is t sowohl auf der Vorder- als auch auf der 
Rückseite vo l lkommen unleser l ich. Infolge der Abnützung 
i s t die Ober f l äche g la t t geschliffen. Die Münze is t offenbar 
m i t der in d e m Fundber i ch t aus diesem Grab e rwähnten 
abgenütz ten römischen Kle inbronze aus dem IV. J a h r -
hunder t iden t i sch . TM. RO. (82/1895 - 114. Grab) . -
Taf . X X V . 
Der I n v e n t a r des TM. gibt nur eine ganz f lüch t ige Beschrei-
bung des F u n d e s und beruf t sich bezüglich der Einzelhei ten 
auf das W e r k von Hampe l . 
Es s tel l t sich n u n die Frage, ob diese Gräber n i ch t teilweise 
eine spät römische Bes ta t tung dars te l len . 
L i t e r a t u r : A É . 1896. S. 180 — 181 (Hpl.) , H a m p e l II . 
S. 2 3 3 - 2 5 7 . 
C L X X V I . Sósliartyán (Kom. Nógrád), germani-
scher (?) F u n d . 
390/a. Römisch, Theodosius IL ( 4 0 2 - 4 5 0 ) , Sol idus . 
Aus dem F u n d b e r i c h t bekann t . Die Münze i s t n i ch t vor-
handen, doch is t inzwischen ein Lichtbi ld der Vorderseite 
au fge tauch t . — Taf . X X X I I I . 
" L i t e ra tu r : A É . 1887. S. 433 (Pintér) . 
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CLXXVII . Soványhát (Kom. Békés), Homok-
gödör (Sandgrube), sarmatischer F u n d . 
391. Apollonia, (229 — 100 V. u. Z.), Drachme . 
V/ API LTQ I h r Ka lb s t i l lende K u h . 
R/ апола . . . A Gar ten des Alkinoos. 
Num. Zeitr . 1908. S. 1. ff . Auf einer sarmat ischen Pe r l en -
schnur befand sich die Si lbermünze m i t angelöteter Öse. 
TM. RO. (16/1912). - Taf . XI I I . 
CLXXVII I . Sövényháza (Kom. Csongrád), Dili-
tor, awarisches Grab . 
2. Grab. Römisch, Cons tan t inus I. (306 — 337), 
Kupfe rmünze . 
2. Grab. Römisch, Cons tan t inus I. (306 — 337), 
Kupfermünze . 
Aus dem Fundber ich t bekann t . Beide Münzen waren sehr 
abgenütz t und durch löcher t . Sie kamen neben einem Ha l s -
schmuck zum Vorschein. 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged I X - X . 1 9 3 3 - 3 4 . S. 240. 
(G. Csal lány), N K . X X X V I I I - X X X I X . 1 9 3 9 - 4 0 . S. 23. 
(G. Csal lány) . 
C L X X I X . Szabadbattyán (Kom. Fejér), Grab 
aus der Zeit der Landnahme. 
392. Milano, Hugo von Provence (926—945), Dena r . 
V/ + HVGO PIVS R E X Zwischen den B a l k e n 
des Kreuzes Kugeln . 
R/ + X P I T I A N A RECIO Karolingische Ki rche . 
CNI. V. Taf . II . 11 — T y p u s (Variante) . Am Rande abge-
brochen, du rchbohr t u n d am Rand des Loches schar t ig . 
Székesfehérvár, « I s tván Kirá ly»-Museum. (Nr. 7416). — 
Taf. X X X . 
393. Milano, Hugo von Provence (926—945), Dena r . 
CNI. V. S. 37. Nr. 8. E in Grossteil der Münze fehl t (gebrochen 
und beschnit ten). Székesfehérvár , « I s tván Király»-Museum. 
(Nr. 7416). - Taf . X X X I . 
394. Pavia, Hugo und Lothar I I . ( 9 3 1 - 9 4 7 ) , D e n a r . 
CNI. IV. S. 474. Nr . 1 (Variante) . (Rundschr i f t der Rückse i te 
+ + DI ITIANAREI) . E in Teil der Münze abgeschni t ten , 
zweimal durchbohr t . Székesfehérvár, « I s tván Király»-Museum 
(Nr. 7416). - Taf . X X X I . 
L i te ra tur : Székesfehérvári Szemle (Zeitschrift) 1936. 
Nr . 1 - 2 . S. 45 (Marosi) , ebenda 1938. Nr . 3 - 4 . S. 91. 
C L X X X . Szalacska (Szalacskapuszta, K o m . 
Somogy), awarischer Fund . 
Byzanz, I u s t in i anus I. (527 — 565), barbarische N a c h -
ahmung eines Solidus. 
V/ U n b e k a n n t . 
R/ VICTORIA AVGG (?) Vic tor ia mit Kreuz und 
Kranz . 
Aus dem Fundber i ch t bekann t . Die Münze kam aus den 
unterirdischen Höhlen de r Burg von Szalacska zum Vorschein 
L i t e r a t u r : A É . 1890. S. 446. (Darnay) . 
C L X X X I . Szarvas (Kom. Békés), sarmatischer 
Fund . 
395. Römisch, F a u s t i n a iun. ( + 175), Denar . 
Coh2 35. (CERES). S t a r k oxydiert . TM. RO. (18/1930 -
Nr . 6). - Taf . XV. 
C L X X X I I . Szebény (Kom. Baranya) , awarisches 
Gräberfeld. 
396. 113. Grab. Römisch, Va len t in ianus I I . (375 — 392), 
Centenionalis. 
V/ D N VALEN . . . Kopf mit D iadem n. r . 
R / Nichts zu e n t n e h m e n . 
Sehr abgenü tz t und von der Abnü tzung die Rücksei te voll-
kommen g l a t t geschliffen. Beschädigter R a n d und in der 
Mitte d u r c h b o h r t . TM. RO. (26/1935 - 113. Grab). -
Taf. X X I V . 
397. 113. Grab. Römisch, IV. J a h r h u n d e r t , Centenionalis. 
Das Münzbild is t weder auf der Vorder- noch auf der Rück-
seite zu en tnehmen . Sehr a b g e n ü t z t und d u r c h b r a n n t . In der 
Mitte d u r c h b o h r t . TM. RO. (26/1935 - 113. Grab). 
Taf. X X V . 
398. 190. Grab. Römisch, Constans (333 — 350), Cen-
tenionalis. 
V/ . . . NS P F AVG Kopf mit Diadem п. г., Kleid. 
R / Zwei Victoriae von vorne, j ede mi t Kranz 
und Palmenzweig. 
Cf. Coh2 176. (VICTORIAE D D AVGG Q N N ) . Abgenütz t 
und beschädig t . TM. RO. (26/1935 - 190. Grab) . - Taf. X X . 
C L X X X I H . Szeged ( K o m . Csongrád), Alsóköz-
pont, Marktp la tz , sarmatisches Grab. 
399. 6. Grab. Römisch, H a d r i a n u s (117 — 138), Denar . 
Coh2 1335. (SALVS AVG). Szeged, «Móra Ferenc»-Museum 
(Szegedalsótanya 6). - Taf . X I V . 
L i t e r a t u r : ' Dolg. Szeged VII . 1931. S. 97. (Párducz) , 
Párducz I I I . Nr . 168. 
C L X X X I V . Szeged (Kom. Csongrád), Alsó-
tanya , Mórahalom, sarmatisches Grab. 
Römisch, Licinius p a t e r (308 — 324), Bronzemünze. 
Dem Fundber i ch te nach k a m an diesem O r t ein Tongefäss 
mit der obigen Münze zum Vorschein, später im Laufe der 
Ausgrabungen auch Gräber . D a s Material wurde in das 
Museum von Szeged gebrach t , doch ist die Münze nicht 
vorhanden. 
L i t e r a t u r : AÉ. 1908. S. 366 (Móra), Dolg. Szeged 1931. 
S. 100 (Párducz) , Párducz I I I . N r . 8. 
C L X X X V . Szeged ( K o m . Csongrád), Bogárzó, 
sarmatisches Grab. 
400. 20. Grab. Römisch, E lagabu lus (218 — 222), Denar . 
Coh2 305. (VICTORIA AVG, im Felde der Rücksei te rech t s 
ein Stern) . In den bisherigen i r r tüml ich als ein Denar von 
Severus Alexander bes t immt . Ziemlich abgenü tz t . Abbi ldung 
der Münze im A É . 1940. Taf. X L V I . 3. Szeged, «Móra Ferenc»-
Museum (Bogárzó 20). - Ta f . X V I I . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged V I I . 1931. S. 98. (Párducz) , 
AÉ. 1940. S. 266 (Erwähnung) , Párducz I I I . N r . 173. 
C L X X X V I . Szeged (Kom. Csongrád), Fehértó, 
awarisches Grab. 
401. 82. Grab. Aivarisch, Nachahmung eines byzant i -
nischen Solidus. 
V/ Brustbi ld von vorne . Imi ta t ion der Rundschr i f t . 
R/ Kreuz auf dre i S tufen , zu beiden Seiten je 
eine Gestal t . U n t e n (•)• 
N a c h a h m u n g eines Solidus (BMC. Taf. X X X V I . Nr . 1 - 2 ) 
von Constant inos Pogonatos IV. (608 — 685). Bronze, mi t 
Goldpla t ten überzogen, 19 m m , 0,95 g. Ein Tei l der Münze 
fehl t . In drei Stücke gebrochen und ein kleiner Teil schartig. 
Szeged, «Móra Ferencx-Museum (Sz. Fehé r tó В. 82). — 
Taf. X X V I . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1943. S. 167. (Csallány), 1 9 4 6 - 4 8 . 
S. 354., A c t a Arch . II . 1952. S. 238. (Csallány). 
DAS M Ü N Z M A T E R I A L IN D E N F U N D E N D E R V Ö L K E R W A N D E R U N G S Z E I T IM M I T T L E R E N D O N A U B E C K E N 95 
C L X X X V I I . Szeged (Kom. Csongrád), K u n -
domb, awarisches Gräberfeld. 
402. 24. Grab. Römisch, IV. J a h r h . Kleinbronze. 
Das Münzbild is t weder auf der Vorder- noch auf der R ü c k -
seite zu en tnehmen . In drei Stücke gebrochen und oxydier t . 
Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Sz. K . 24). — Taf. X X V . 
403. 24. Grab. Römisch, IV. J a h r h . Kleinbronze. 
Das Münzbild is t weder auf der Vorder- noch auf der R ü c k -
seite zu en tnehmen . S t a rk oxydier t und am Rande beschädigt . 
Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Sz. K . 24). — Taf. X X V . 
404. 102. Grab. Römisch, Cons tan t ius I I . (323—361), 
Kle inbronze , Siscia. 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Vordersei te 
l inks vom Kopfe der Buchs tabe A, auf der Rücksei te u n t e n 
BSIS). Abgenütz t . Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Sz. K. 102). 
- Taf . X X I . 
405. 102. Grab. Römisch, Cons tant ius Gal lus ( 3 5 1 - 3 5 4 ) , 
Maiorina. 
Cf. Coh2 7. oder 8. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der 
Vorderseite l inks vom Kopfe der Buchs t abe A). Abgenü tz t , 
beschädigter R a n d , auf der Rücksei te Rostablagerung. Szeged, 
«Móra Ferenc»-Museum (Sz. K . 102). — Taf . X X I I . 
406. 102. Grab. Römisch, Valens (364—378), Centenio-
nal is , Siscia. 
Coh2 47. (SECVRITAS R E I P V B L I C A E , im Fe lde der R ü c k -
seite l inks über dem Buchs taben К ein S te rn , rechts Q, u n t e n 
ASISCE). Teile der Münze abgebrochen. Szeged, «Móra 
Ferenc»-Museum (Sz. K . 102). — Taf . X X I V . 
407. 260. Grab.Römisch, Constant ius I I . (323—361), Klein-
bronze, Siscia. 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , i m Felde der Rückse i t e 
l inks ein M, u n t e n ein unleser l iches Zeichen). Am R a n d e 
abgenütz t . Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Sz. K. 260). 
— Taf . X X I . 
408. 260. Grab. Römisch, Cons tan t ius I I . ( 3 2 3 - 3 6 1 ) , 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rückse i te 
u n t e n SMTS). Durch löcher t . Szeged, «Móra Ferencs-Museum 
(Sz. K. 260). - Taf . X X I . 
409. 260. Grab. Römisch, Cons tan t ius I I . (323—361), 
Kleinbronze, S i rmium. 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , im Felde der Rücksei te 
l inks ein N, u n t e n ASIRM). Am Rande beschädigt . Szeged, 
«Móra Ferenc»-Museum (Sz. K . 260). — Taf . X X I . 
410. 260. Grab. Römisch, Cons tan t ius I I . (323 — 361), 
Kle inbronze, Thessalonica . 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , im Fe lde der Rückse i te 
l inks Г, u n t e n SMTS?). Abgenü tz t und oxydier t . Szeged, 
«Móra Ferenc»-Museum. (Sz. K . 260). — Taf . X X I . 
411. Römisch, Valent in ianus I . (364—375), Kle inbronze , 
Coh2 12. (GLORIA ROMANORVM, im Fe lde der Rückse i te 
rech t s ein P) . Beschädigter R a n d . Szeged, «Móra Ferenc»-
Museum. - Taf . X X I I I . 
C L X X X V I I I . Szeged (Kom. Csongrád), Makkos-
erdő, sarmatisches und awarisches Gräberfeld. 
a ) Sarmat ische Gräber 
163. Grab. Römisch, Bronzemünze . 
Aus dem Fundbe r i ch t ist n ichts weiteres b e k a n n t . Die Münze 
lag am Fussende des Skelet ts u n t e r einem Tongefäss. 
169. Grab. Römisch, Bronzemünze . 
Aus dem Fundber ich t is t n ichts weiteres b e k a n n t . Gefunden 
u n t e r dem Skele t t . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 99. (Párducz) , 
Párducz I I I . Nr . 184. 
b) Awarisches Grab 
412. 24. Grab. Byzanz, Constans I I . und Constant inus 
IV. ( 6 5 4 - 6 5 9 ) , Solidus. 
BMC. S. 260. Nr . 52. cf. Taf . X X X . N r . 17. 2,34 g. Szeged, 
«Móra Ferenc»-Museum. (Deszk D. 170.) - Taf . X X V I . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1943. S. 166 (Csallány), Erwähnung 
1 9 4 6 - 4 8 . S. 356., Fol . Arch . 1939. S. 133. (Csallány), Acta 
Arch. I I . 1952. S. 238. (Csallány). 
C L X X X I X . Szeged (Kom. Csongrád) ö t h a l o m , 
sarmatisches Gräberfeld. 
4. Grab. Römisch, Faus t ina sen. ( + 141), Denar . 
Coh2 32. (AETERNITAS) . L a u t Bes t immung des Inven ta r s 
Coh1 I I . S. 424. Nr . 14. Abgenü tz t . Münzkab ine t t des TM. 
(91/1879 — N r . 2). 
28. Grab. Römisch, Caracal la (198—217), Denar . 
Coh2 664. ( V I R T AVGG). Nach der Bes t immung des Inven ta r s 
Coh1 I I I . S. 410. Nr . 365. Münzkabine t t des TM. (91/1879 -
Nr . 3). 
Ausser den Münzen, die aus den im Lauf der Ausgrabungen 
freigelegten zwei Gräbern geborgen wurden , k a m auf diesem 
Gebiet noch vor dem Beginn der Grabung Münzmater ia l 
zum Vorschein , welches aus den n ich t bezeichneten Grä-
bern des Gräberfeldes , sowie von anderen Stel len der 
Siedlung s t a m m e n dü r f t e . Der so geborgene S t r eu fund is t 
folgender : 
Römisch, Maximianus Hercul ius (286—305), Klein-
bronze. Coh2 546. (VICTORIA AVGG). Die Bes t immung nach 
dem I n v e n t a r : Coh1 V. S. 491. Nr . 406. TM. Münzkab ine t t 
(91/1879 - Nr . 1). 
Römisch, Maximianus Hercul ius (286—305), Klein-
bronze. Coh2 546. (VICTORIA AVGG). Die Bes t immung nach 
dem I n v e n t a r : Coh1 V. S. 491. Nr . 406. TM. Münzkabine t t 
(91/1879 — Nr . 1). 
Römisch, Bronzemünze. 
«Abgenütz te in Silber ge tauch te ( t inc tus) Bronzemünze, 
römisch . R e v . P A X AVG.» TM. Münzkab ine t t (91/1879 
- Nr . 4). 
Römisch, Bronzemünze. 
«Abgenütz te Bronzemünze, kleine römische Münzsorte.» 
TM. Münzkab ine t t (91/1879 — Nr . 5). Ausserdem kamen 
nach den Aufzeichnungen des Inven t a r s aus den oberen 
Schichten des Gräberfeldes auch Münzen des Mit te la l te rs 
und der Neuzei t zum Vorschein (unter diesen verdient der 
Scyphatus des byzantinischen Kaisers Michael Ducas [1071 — 
1078] e r w ä h n t zu werden). Die Münzen lassen sich jedoch 
aus der Sammlung des Münzkabine t t s n i ch t identifizieren, 
da un te r derselben Coh. — Bezeichnung mehre re Var ianten 
vo rkommen . Das übrige F u n d m a t e r i a l e ingetragen : TM. RO. 
(66/1879). 
L i t e r a t u r : J . Lenhossék, A szeged-öthalmi ása tásokról 
S. 27., A É . 1880. S. 3 2 3 - 3 2 6 . (Varázséji) , e rwähn t 1893. 
S. 140, 1940. S. 264., H a m p e l I I . S. 505., Dolg. Szeged VII . 
1931. S. 101 (Párducz) , Pá rducz I I I . S. 186. 
CXC. Szeged (Kom. Csongrád), Pa lánk , sarma-
tischer Grabfund . 
413. Römisch, Hadr i anus (117—138), Grossbronze. 
Coh2 1236. ( R E S T I T V T O R I ASIAE). Abgenü tz t und Ober-
f läche ziemlich g la t t geschliffen. Abbildung der Münze ver-
öffent l icht bei Párducz I I I . Taf . V. Nr .12. Szeged, «Móra 
Ferenc»-Museum (Sz. P.) — Taf . XIV. 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 102. (Párducz) , 
Párducz I . S. 11. 
CXCI. Szeged (Kom. Csongrád), Röszke, sarma-
tischer F u n d . 
414. Römisch, Hadr i anus (117 — 138), D e n a r . 
Coh2 874. ff . N r . (I VSTITIA). Das Münzbild tind die I n s c h r i f t 
sind nur tei lweise zu en tnehmen . Sehr abgenü tz t und schar t ig . 
Gefunden neben der H ü f t e des Skele t t s . Abbi ldung der 
Münze i m A É . 1892. S. 167. Ta f . IL 8 / a - b . - Taf . X I I I . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1892. S. 167 (Reisner) , Pá rducz I I I . 
Nr . 192. 
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CXCII. Szeghegy (Sekic, K o m . Bács-Bodrog, 
Jugoslawien), awarischer Fund . 
Byzanz,Heraclius und Herac l ius Constantinus (613 — 
641), Solidus. 
Sab. I. S. 274. Nr. 48 b i s . Den F u n d b e r i c h t e n nach war 
die Münze im Museum von Zombor. 
L i t e r a t u r : H a m p e l I I . S. 842., A É . 1903. S. 2 7 3 - 7 6 . 
(Roediger), 1943. S. 166. (Csallány), A c t a Arch. I I . 1952. 
S. 239. (Csallány). 
CXCIII . Szegvár (Kom. Csongrád), sarmatischer 
Fund . 
415. Römisch, F a u s t i n a sen. (-)- 141), Denar . 
Das Münzbild ist auf d e r Vorder- und Rücksei te ü b e r h a u p t 
nicht zu entnehmen. Die Münze klebte an einem Eisenstück. 
Abbi ldung der Münze in An t iqu . Hung . I . 1947. Taf . I. 13. 
- Taf . X V . 
L i t e r a tu r : An t iqu . Hung . I. 1947. S. 54 (Párducz) , 
A É . 1940. S. 265. ( e rwähn t ) , Dolg. Szeged VII . 1931. S. 103. 
(Párducz) . 
CXCIV. Szegvár (Kom. Csongrád), Nagyorom, 
sarmatischer Fund . 
Römisch, H a d r i a n u s (117 — 138), Grossbronze. 
Römisch, An ton inus Pius (138 — 161), Denar . 
Römisch, An ton inus Pius (138 —161), Grossbronze. 
Römisch, Marcus Aurel ius ( ?) (161—180),Grossbronze. 
Die mitgetei l ten Angaben sind nur aus dem Fundber ich t 
bekann t . Die Münzen sind nicht vo rhanden . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged VII. 1931. S. 103. (Párducz). 
CXCV. Szegvár (Kom. Csongrád), Korógypar t , 
awarischer Fund. 
416. Byzanz, Mauricius Tiberius (582—602), barbar ische 
Nachahmung eines Sol idus . 
V/ .N MAVRI — CTPPAVI Gekröntes Brustbi ld 
von vorne , in der Rech ten Kugel mi t Kreuz . 
R/ VICTOI — . . AVCC/1 Victor ia mi t Lanze und 
mit Kugel m i t Kreuz , u n t e n COWOI 
Sab. I. 239. Nachahmung des Typus 2. 3,94 g. Szentes, «Koszta 
J6zsef»-Museum. — Taf . X X V . 
CXCYI. Szegvár (Csongrád), Oromdűlő, Gräber-
feld aus der Frühzei t der Arpaden . 
Byzanz, N icephorus II . u n d Basil ius I I . (963), 
Bronzemünzenachahmung . 
V/ Die Brustbi lder der beiden n a c h vorne blickenden 
Kaiser . 
R/ Kr is tus mit Glor ie . 
Dem Fundber ichte n a c h : «mit Goldp la t t en überzogene, 
aber teilweise abgenütz te kleine Kupfe rmünze aus Byzanz. 
Fälschung bzw. Nachprägung . Inschr i f t i s t übe rhaup t n icht 
zu sehen. Auf der Vordersei te das Brus tb i ld der beiden 
Kaiser , auf der Rücksei te Kris tusbi ld m i t Glorie. Die Münze 
is t ähnlich jener , die sich im Funde aus der Umgebung von 
T o k a j befindet ( H a m p e l I I . S. 496 Ta f . CCCXLII. Nr . 2). 
Wahrscheinl ich hande l t es sich also u m die Nachahmung 
eines Goldstückes aus de r Zeit von Nicephorus II . und Basil ius 
I I . (963 — 964)». Die Münze ist n icht vorhanden . 
L i t e r a t u r : N K . X X X V H I . - X X X I X . 1 9 3 9 - 4 0 . S. 24. 
(Csallány). 
CXCVII. Szekszárd (Kom. Tolna), Petredűlő, 
Fund aus der Zeit der Landnahme . 
417. Milano, Berengar ius rex (888—915), Denar . 
V/ + B E R N C A R I S R E X Chr is togramm 
R/ -p XPISTIANA R E L I G I O In der Mit te M. 
/ С / OIA 
CNI. V. Taf. I I . N r . 3 — Typus (Variante) . R a n d beschädigt , 
zweimal du rchbohr t . Szekszárd, «Balog Ádám»-Museum 
(N. 27/1933 — Nr . 10). - Taf . X X I X . 
418. Milano, Hugo von P r o v e n c e (926 — 945), Denar . 
CNI.V. S. 36. Nr . 3. Dreimal du rch löche r t . Szekszárd, «Balog 
Ádám»-Museum (N. 27/1933 — Nr . 7). - Ta f . X X X I . 
419. Milano, Hugo von P r o v e n c e (926 — 945), Denar . 
CNI. V. S. 36. Nr . 3. Vom R a n d ein Stück abgebrochen, 
dre imal d u r c h b o h r t , ent lang der drei Löcher schar t ig . Die 
Originalmünze verschwand im L a u f e des Krieges und so 
liess sich der ebenfal ls in Ver lus t geratene Gipsabguss der 
Vorderseite n i ch t ersetzen. Szekszárd , «Balog Ádám»-Museum 
(N. 27/1933 - Nr . 8). - Taf . X X X I . 
420. Milano, Hugo von P r o v e n c e (926 — 945), Denar . 
V/ + VCVS PIVS IM R E Kreuz 
R/ + XPISTIANA RCIO In der Mit te MDI / OLA 
CNI. V. - Taf . I I . 11 - T y p u s (Variante) . Zweimal durch-
bohr t . Szekszárd, «Balogh Adám»-Museum (N. 27/1933 — 
Nr . 11). — Taf . X X X I . 
421. Pavia, Berengarius r ex (888—915), D e n a r . 
CNI. V. S. 472. 5. Taf . X X X I X . 18. Ein S tück der Münze 
abgeschni t ten , zweimal du rchbohr t . Szekszárd, «Balog Ádám»-
Museum (N. 27/1933 - Nr . 9). — Taf . X X X I . 
L i t e r a t u r : A É . 1902. S. 367. (Haugh) , H a m p e l I I . 
S. 8 6 2 - 8 6 6 . , H a m p e l , Ü jabb t a n u l m . S. 142. (Die in der 
L i t r a t u r ve röf fen t l i ch ten Münzbes t immungen sind nur zum 
Teile zu t re f fend . ) 
CXCVIII . Szellő (Kom. Baranya) , awarisches 
Grab. 
422. 14. Grab. Römisch, Cons tan t ius I I . (323—361), 
Mit te lbronze , Herac lea . 
Coh2 39. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rücksei te 
un ten SMH). Pécs, «Janus Pannonius»-Museum. — Taf. X X . 
CXCIX. Szentendre (Kom. Pest), awarischer 
Fund . 
423. Byzanz, Ius t inus T h r a x I . ( 5 1 8 - 5 2 7 ) , Tremissis 
Constant inopolis . 
Sab. I. S. 160. Nr . 4. (VICTORIA AVGVSTORVM). 1,50 g. 
Abbildung der Münze bei H a m p e l I I I . Taf. 263. Nr . 9. TM. 
RO. - Taf . X X V . 
424. Byzanz, Phocas (602 — 10), Solidus, Constantinopolis. 
Sab. I. S. 252. Nr . 1. (VICTORIA AVGql) , 4,41 g. Abbildung 
der Münze bei H a m p e l I I I . Taf . 263. Nr. 10. TM. RO. — 
Taf . X X V I . 
L i t e r a t u r : A É . 1880. S. 333. (Varázséji) , 1893. S. 113., 
1930. S. 139., 1934. S. 56., 1943. S. 166., H a m p e l I I . S. 344., 
A c t a Arch. I I . 1952. S. 239. (Csal lány) . 
CC. Szentes (Kom. Csongrád), Berekhát , sarmati-
sche Gräber. 
4. Grab. Römisch, A n t o n i n u s Pius (138—161), Denar . 
8. Grab. Römisch, A n t o n i n u s Pius (138 —161), oder 
Marcus Aure l ius (161 — 180), Kle inbronze . 
N u r aus dem Fundber ich t b e k a n n t , die Münzen selbst sind 
n ich t vo rhanden . 
L i te ra tur : Dolg. Szeged VI I . 1931. S. 104. (Párducz) , 
Párducz I I I . N r . 209. 
CCI. Szentes (Kom. Csongrád), Berekhát , germa-
nisches Gräberfeld. 
28. Grab. Römisch, Kle inbronze . 
Dem Fundber i ch te nach «eine n ich t bes t immbare römische 
kleine Bronzemünze , s tark oxydie r t» . Die Münze ist nicht 
vorhanden . 
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425. 45. Grab. Römisch, An ton inus Pius (138 — 161), 
Denar ius subaera tus . 
Coh2 164. (CONSECRATIO). Bronze-Anima. Der Fundbe r i ch t 
e r w ä h n t aus dem 45. Grab keine Münze. Szentes, «Kosz ta 
József»-Museum. — Taf . XV. 
426. 87. Grab. Römisch, Constans I . (333 — 350), Kle in-
b ronze , Thessalonica. 
Coh2 176. (VICTORIAE DD AVGG Q N N , auf der R ü c k -
seite un ten . .TSB). Szentes, «Kosz ta József»-Museum. — 
T a f . X X . 
90. Grab. Römisch, Kle inbronze . 
Dem Fundber ich te nach «eine kleine römische Kupfer -
münze» . Unleserl iche Inschr i f ten . Die Münze ist nicht vor-
h a n d e n . 
427. 102. Grab. Römisch, Va len t in ianus I . (361 — 75) oder 
Valens ( 3 6 4 - 7 8 ) , Kleinbronze. 
V/ Kopf m i t Diadem п. г. , P a l u d a m e n t u m . 
R/ Victoria n . 1. mit K r a n z , un ten R SECVNDA 
(SECVRITÄS — Typus) . Abgenü tz t , besonders am Rand . 
Szentes, «Koszta József»-Museum (Bezeichnung aus dem 
J a h r e 1902). Taf . X X I V . 
121. Grab. Römisch, Kle inbronze . 
Dem Fundber ich te nach «eine abgenü tz t e römische kleine 
Kupfe rmünze» . Die Münze ist n i ch t vorhanden . 
Römisch, Faus t i na iun. ( + 175), D e n a r . 
Dem Fundber ich te nach kamen auf diesem Gebiet — ausser-
h a l b der Grabung — noch zwei S i lberdenare von Antoninus 
Pius und seiner Gemahl in Faus t ina zum Vorschein. (Es ist 
mögl i ch , dass die ins 45. Grab gelegte Antoninus Pius-Münze 
m i t diesem Ant . P ius -Denar iden t i sch i s t . 
I m Verlauf der weiter for tgese tz ten Ausgrabung kam noch 
zum Vorschein: 
202. Grab. Römisch, B r o n z e m ü n z e . 
Der Fundber ich t e r w ä h n t von dieser Münze nur , dass sie 
n ich t zu finden is t , da sie sich irgendwie mi t dem Mater ia l 
der Münzsammlung ve rmeng t h a t . 
L i t e r a t u r : A É . 1904. S. 1 5 6 - 1 6 9 . (Csal lány) , Dolg . 
Szeged 1932. S. 156 und 163. (Csal lány) , H a m p e l I. S. 7 7 1 - 7 6 . , 
Dicu lescu , Die Vanda len und die Gothen in Ungarn S. 6—8., 
Mannus 1924. S. 3 8 2 - 8 3 . (M. J a h n ) , Mannus 193.1. S. 16 
(Benninger) . 
CCII. Szentes (Kom. Csongrád), Jaksor , sarma-
tische Gräber. 
2. Grab. Römisch, ba rba r i sche N a c h a h m u n g eine 
Kle inbronze , zweite H ä l f t e des I I I . J a h r h u n d e r t s . 
2. Grab. Römisch, ba rbar i sche Nachahmung einer 
Kle inbronze , zweite H ä l f t e des I I I . J a h r h u n d e r t s . 
2. Grab. Römisch, ba rba r i sche Nachahmung einer 
Kle inbronze , zweite H ä l f t e des I I I . J a h r h u n d e r t s . Dem F u n d -
ber i ch te nach : 3 S tück durchlöcher te Kleinbronze-Münzen, 
barbar ische Nachahmungen von römischen Münzen der 
Kaiserzei t aus der zwei ten H ä l f t e des I I I . J ah rhunde r t s . 
Gefunden an einer Per lenschnur a m H a l s eines weiblichen 
Ske l e t t s . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged X I I . 1936. S. 74. (Csallány), 
P á r d u c z I I I . Nr . 5. 
CCIII. Szentes (Kom. Csongrád), Jaksor , ger-
manischer Fund . 
428. Römisch, IV. J a h r h u n d e r t (aus den 40er J a h r e n 
des J ah rhunde r t s ) , KIcinbronze (AÉ/3). 
Weder auf der Vorder- noch auf der Rückse i te i s t e twas 
zu en tnehmen . Völlig abgenütz t , oxydier t und mi t beschä-
d ig tem Rand. Szentes, «Koszta Józsefe-Museum. — Taf . 
X X I I I . 
CCIY. Szentes (Kom. Csongrád), Jaksor , awa-
risches Grab. 
Byzanz, H e r a c l i u s u n d Herac l iusCoi s t an t inus (613— 
641), Solidus. 
Sabat ier : 48. (am Ende der R u n d s c h r i f t auf der Rücksei te 
ein E). 3,85 g. Die Bes t immung erfolgte nach einer aus-
führ l ichen Beschreibung, auf Grund der Originalaufzeichnun-
gen von Gábor Csal lány. Ansons ten ist die Münze nur aus 
dem F u n d b e r i c h t bekann t . 
L i t e r a t u r : Acta Arch. II . 1952. S. 239. (Csallány). 
CCV. Szentes (Kom. Csongrád), Kistőke, jazv-
gisches G r a b . 
429. 110. Grab. Römisch, Faus t i na iun. ( + 175), Mit tel-
bronze. 
V/ FAVSTINA . . . Brus tb i ld п. г. 
R/ Stehende weibliche Ges ta l t п. 1., Kind a m Arm. 
(FECVNDITAS — Typus) . Durch löche r t . Gefunden neben 
den Glasper len am rechten U n t e r a r m . Abbi ldung der Münze 
bei Pá rducz I I . S. 13. Szentes, «Koszta József»-Museum 
(2347-53 /1934 - 110. Grab) . — Taf . XVI . 
L i t e r a tu r : Dolg. Szeged X I I . 1936. S. 79. (Csal lány) , 
Pá rducz I I . S. 13. 
CCVI. Szentes (Kom. Csongrád), Kökényzug, 
germanisches Grab. 
с 
430. 5. Grab. Römisch, Valens (364—378), Kle inbronze , 
Siscia. 
Coli2 47. (SECVRITÄS R E I P V B L I C A E , im Fe lde der Rück-
seite l inks ein P , un ten -ASISC •). Beschädigter R a n d , durch-
löcher t . Szentes , «Koszta József»-Museum (5. Grab aus dem 
J a h r e 1908). - Taf . X X I V . 
431. 65. Grab. Römisch, Dynas t ie des Cons tan t inus 
(337 — 361), Mi t te lbronze . 
V/ Brus tb i ld mi t Diadem п. г., P a l u d a m e n t u m . 
R / . . . TIO Kaiser s t i ch t zusammenbrechenden 
Barba ren mi t der Lanze nieder . 
(FEL T E M P R E P A R A T I O — Typus) . Ein S t ü c k der Münze 
Abgeschni t t en , beschädigter R a n d , d u r c h l ö c h e r t . Szentes, 
«Koszta Józsefo-Museum (2585-7 /1934 — 65. Grab). -
Taf . X X I I . 
CCVII. Szentes (Csongrád), Nagytőke (Jámbor-
halom), Grab aus der Frühzei t der Arpaden . 
17. Grab. Milano, K a r l der Kah le (875 — 877), Denar . 
Dem F u n d b e r i c h t e nach «ein Silberdenar von K a r l dem 
Kahlen, wahrsche in l ich als He r r sche r von Milano». 
L i t e r a t u r : N K . X X X V I I I . - X X X I X . 1 9 3 9 - 4 0 . S. 2 3 -
24. (Csallány). 
CCVIII. Szentes (Kom. Csongrád), Rákóczi-
Strasse 87, sarmatisches Grab. 
432. 2. Grab. Römisch, Marcus Aurel ius (161 — 180), 
Denarius subae ra tus . 
V/ Kopf mi t Lorbee rk ranz n. r. 
R / Stehende Gesta l t . 
Bronze-Anima. Abgenütz t . Szentes, «Koszta József»-Museum 
(947-48 /1935) . - Taf . XV. 
433. 2. Grab. Römisch, Cons tan t inus I. (306 — 337), 
Kleinbronze. 
Coh2 760. (Auf der Rücksei te keine Inschr i f t . ) Beschädigt . 
Ein Teil der Münze feh l t . Der Res t in zwei Stücke gebrochen. 
Szentes, «Kosz ta Józsefo-Museum (947-48/1935) . — T a f . X I X . 
434. 2. Grab. Römisch, Cons tan t inus I . (306 — 337), 
Kleinbronze. 
Coh2 760. (auf der Rücksei te keine Inschr i f t ) . Völlig abge-
nütz t und m i t beschädigtem R a n d . Szentes, «Koszta Józsefo-
Museum (947-48 /1935) . - Taf . X I X . 
435. 2. Grab. Römisch, Constant ius II . (323 — 361), 
Kleinbronze, Siscia. 
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Coh2 293. (VICTOIAE D D AVGG Q N N , im Felde der Rück-
seite Pa lme , das Münzzeichen ist n i ch t zu en tnehmen , wah r -
scheinlich Siscia). Beschädigt , Teile abgeschni t ten. Szentes, 
«Koszta Józsefo-Museum (947-48 /1935) . - Taf . X X I . 
436. 2. Grab. Römisch, Constans (333 — 350), Kle in-
bronze, Siscia. 
Coh2 54. (GLORIA E X E R C I T V S , auf der Rücksei te u n t e n 
unleserliches Münzzeichen, wahrscheinl ich Siscia). Der R a n d 
ist ein wenig beschädigt . Szentes, «Koszta József»-Museum 
(947-48/1935) . - Taf . X X . 
437. 2. Grab. Römisch, 30er J a h r e des IV. J a h r h u n d e r t s , 
Kleinbronze hybridischer Prägung, Siscia. 
V/ VRBS ROMA Brus tb i ld m i t Helm n. 1., Pa luda -
m e n t u m . 
R/ Zwei Victoriae von vo rne m i t Pa lme und K r a n z . 
(VICTORIAE DD AVGG Q NN - Typus) . A b g e n ü t z t , 
Rände r beschädigt . Szentes, «Kosz ta József»-Museum (947— 
-48 /1935) . - Taf . X I X . 
Dem Fundber ich te n a c h lagen die sechs Münzen in dem 
Grabe zwischen den Knochen des l inken U n t e r a r m s und 
dem Becken. Die Abbi ldung der sechs Münzen veröf fen t l i ch t 
bei Párducz I I I . Taf . L X X X I I I . N r . 1 - 6 . 
L i t e ra tu r : Pá rducz I I I . Nr . 11. 
CCIX. Szentes (Csongrád), Sárgapar t , Új te lep , 
sarmatische Gräber. 
438. 8. Grab. Römisch, Domi t i anus (81 — 96), Dena r . 
Coh2 593. (TR POT COS VI I I P P). Sehr abgenütz t . Ge funden 
neben der l inken H a n d des Skele t t s . Szentes , «Koszta Józsefo-
M u s e u m . - Taf. X I I I . 
439. 45. Grab. Römisch, T r a i a n u s ( 9 8 - 1 1 7 ) , Dena r ius 
Coh2 98. (COS V P P S P Q R O P T I M O PRINC). Zieml ich 
abgenütz t . Szentes, «Kosz t a Józsefo-Museum (15—804/1932 
- 45. Grab) . - Taf . X I I I . 
440. 46. Grab. Römisch, Marcus Aurel ius (161 — 180). 
Denar . 
V/ DIVVS M ANTONINVS PIVS 
R/ CONSECRATIO 
Aus dem Fundber ich t i s t n ichts weiteres b e k a n n t . Abbi ldung 
der Vordersei te bei P á r d u c z I I I . Taf . X X I X . 4. - Ta f . X V . 
L i t e r a tu r : Pá rducz I I I . Nr . 1. 
CCX. Szentes (Kom. Csongrád), Szent László, 
Fund aus der Frühze i t der Arpaden . 
441. 73. Grab. Römisch, Diocle t ianus (284—305), oder 
ein anderer Mitherrscher der Te t ra rch ie bis 296, Denar ius 
communis , Heraclea oder Kyzikos. 
V/ Kopf n . r . 
R/ J u p i t e r re ich t dem Kaiser eine Victoria. Im Felde 
H B oder K B . 
(CONCORDIA MILITVM - Typus ) . Sehr abgenütz t u n d 
durchlöcher t . Szentes, «Koszta Józsefo-Museum. — Taf . 
X V I I I . 
L i t e r a t u r : Dolg. Szeged. I X — X . 1 9 3 3 - 3 4 . S. 241. 
(Csallány), N K . X X X V I I I - X X X I X . 1 9 3 9 - 4 0 . S. 2 3 - 2 4 . 
(Csallány). 
CCXI. Szentes (Kom. Csongrád), Zalota, sarma-
tische Gräber. 
442. 3. Grab. Römisch, An ton inus Pius (?) (138 — 161), 
Denar . 
V/ Kopf n . r . 
R / Nichts zu en tnehmen . 
Sehr abgenütz t , d u r c h b r a n n t und beschädigt . Gefunden in 
der Mundhöhle des Skele t t s . Szentes , «Koszta Józsefo-
Museum (1162 - 3 - 4 . Grab) . - Ta f . XIV. 
443. 5. Grab. Römisch, Commodus (177—192), Denar ius 
»ubaeratus. 
Coh2 906. (TR P VII I IMP VI COS I U I P P) . Abgenü tz t , 
am R a n d e beschädigt . Gefunden in der rech ten H a n d des 
Skelet ts , welche un te r dem Beckenknochen lag. Szentes, 
«Koszta Józsefo-Museum. — Taf . XVI . 
444. 22. Grab. Römisch, Wende des I I . und I I I . J ah r -
hunder t s , Denar . 
V/ Kopf n. r . 
R/ Stehende Gesta l t n . 1. 
Sehr abgenü tz t und d u r c h b r a n n t . Gefunden in der Mund-
höhle des Ske le t t s . Szentes, «Kosz t a Józsefo-Museum (1242/ 
1904 - 22. Grab) . - Taf . X V I I . 
L i t e r a t u r : A É . 1906. S. 51. (Csallány), Dolg. Szeged 
VIII . 1932. S. 155 (Csallány). 
CCXII. Szentes (Kom. Csongrád), sarmatischer 
Fund . 
445. Römisch, Wende des I I . und I I I . J a h r h u n d e r t s , 
Denarius subaera tus . 
V/ . . . N T O N . . . 
R/ N ich t s zu e n t n e h m e n . 
D u r c h b r a n n t e Münze. Szentes , «Koszta József»-Muzeum 
(79 -84 /1903) . - Taf . X V I I . 
CCXIII . Szerbkeresztur (Ókeresztur, Krstur , 
Kom. Torontál , Jugoslawien), sarmatische Gräber. 
2. Grab. Römisch (?) , Bronzemünze . 
Dem Fundber i ch te nach «eine unleseserl iche Kupfermünze». 
Gefunden u n t e r dem Kopfe des Skelet ts . Ge langte in eine 
P r iva t s ammlung . 
2. Grab. Byzanz, He rac l iu s (610—641), Solidus. 
Der Fundber i ch t e rwähn t n i c h t s weiteres. Gefunden un te r 
dem Schädel des Skelet ts . Ge langte in eine P r iva t sammlung . 
2. Grab. Römisch, kleine K u p f e r m ü n z e n aus dem IV. 
J a h r h u n d e r t . 
Nach dem Fundber ich t : « v e r s t r e u t kamen in dieser Schicht 
noch 4—5 kleine römische K u p f e r m ü n z e n aus dem IV. 
J a h r h u n d e r t zum Vorschein». Die Münzen gelangten in 
eine P r iva t s ammlung . 
L i t e r a t u r : A É . 1893. S. 305 (Milleker), 1943. S. 166., 
Milleker I I . S. 1 2 3 - 2 4 . , Dolg. Szeged VII . 1931. S. 87. 
(Párducz) , A c t a Arch . IL 1952. S. 238 (Csallány). 
CCXIV. Szerbnagyszentmiklós (Németszentmik-
lós, Sânnicolaul-Mare, K o m . Torontál , Rumänien) , 
sarmatischer Fund . 
446. Römisch, H a d r i a n u s (117 — 138), D e n a r . 
Coh2 328. (COS III) . TM. R O . (29/1895). Der Gipsahguss 
der Rückse i te ging ver loren u n d is t n icht zu ersetzen, da 
auch die Münze selbst n icht zu finden i s t . Die L i t e ra tu r 
spr icht von einem Fund von Szerbnagyszentmiklós . Im Inven-
t a r wird ein solcher F u n d n i ch t e rwähn t , hingegen einer aus 
Szerbkeresztur , ebenfalls m i t einem Hadr ianus-Denar . Aller 
Wahrscheinl ichkei t sind die beiden Funde ident isch und der 
F u n d o r t d ü r f t e r icht igem!assen Szerbnagyszentmiklós sein. 
- Taf . X I I I . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1895. S. 436 (Hampel) , 1942. S. 313 
(Párducz) , Milleker I I . S. 171—72., Hampe l I I . S. 50 und 
S. 466., Dolg. Szeged 1931. S. 88 und 1936. S. 143. (Török). 
ССХУ. Székesfehérvár (Kom. Fejér) , Maros-
hegy, Gräberfeld aus der Frühzei t der Arpaden. 
447. 1. Grab. Römisch, IV. J a h r h u n d e r t , Centenionalis. 
V/ Kopf n . r . 
R / Weibliche Ges t a l t n . r . (Victoria?) . 
Sehr abgenü tz t und von der Abnützung g l a t t geschliffen. 
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R a n d schart ig, offenbar en t l ang der Durchlöcherung. Székes-
fehérvár , « Is tván Kirá ly»-Museum. (3410). — Taf. X X V . 
448. Römisch, Anfang des IV. J a h r h u n d e r t s , Mi t te l -
bronze . 
Das Münzbild ist weder auf der Vorder- noch auf der Rück-
seite zu en tnehmen . Völlig d u r c h b r a n n t . Székesfehérvár, 
« I s tván Király»-Museuin (3429). - Taf . X X I I I . 
I m Gräberfeld wurden noch verschiedene ungarische Münzen 
aus dem XI . bis X I I I . J a h r h u n d e r t geborgen. 
L i t e r a t u r : A É . 1914. S. 6 1 - 6 2 (Marosi), 1 9 2 0 - 2 2 . 
S. 3 3 - 3 4 (Marosi). 
CCXVI. Székesfehérvár (Kom. Fejér) Radio-
Kolonie, Gräberfeld aus der Zeit der Landnahme. 
449. 66. Grab. Römisch, Constant ius Gallus (351 — 354), 
Centenional is , Siscia. 
V/ Brus tb i ld m i t Diadem n . r . und P a l u d a m e n t u m . 
R/Barbar ischen Rei ter niederstechender römischer 
So lda t . Unten BS . . . 
F E L T E M P R E P A R A T I O — Typus) . V o n d e r Abnützung 
g l a t t geschliffen. Durchlöcher t , Spuren der Öse. Székesfehér-
v á r , « Is tván Ki rá ly»-Museum (5997) — Taf . X X I I . 
450. 66. Grab. Römisch, Mit te des IV. J a h r h u n d e r t s , 
Centenionalis . 
V/ DN CON . . . TIVS P F AVG Kopf n. r . 
R/ Phönixvogel auf dem Schei terhaufen. 
( F E L T E M P R E P A R A T I O - Typus) . Sehr abgenü tz t , 
beschädigter Rand , du rchbohr t . Székesfehérvár, « I s tván 
Király»-Museum (5997). — Taf . X X . 
I m Grabe befanden sich die zwei durchlöcherten Bronze-
münzen in der Halsgegend des Kinderske le t t s zwischen der 
Per lenschnur und ihren einzelnen Per len. Auf einer der Münzen 
(offenbar auf der ers teren) k lebten eine Per le und zwei walzen-
förmig zusammengerol l te Bronzepla t ten . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1 9 2 3 - 2 6 . S. 254 (Marosi). 
CCXVII. Székesfehérvár (Kom. Fejér), Száraz-
ré t , Grab aus der Frühzei t der Arpaden . 
451. 104. Grab. Böhmen, Boleslaw II . ( 9 6 7 - 9 9 9 ) , Denar . 
F ia l a , Ceske Denary N r . 153. Taf. I I . N r . 22. Ein Stück 
des Randes abgebrochen und zweimal durchbohr t . Székes-
fehérvár , « Is tván Király»-Museum (9822). — Taf. X X X I I . 
Li te ra tur : Székesfehérvári Szemle 1936. Nr . 1 — 2. S. 49. 
(Marosi). 
CCXVIII. Székesfehérvár (Kom. Fejér), F u n d 
aus der Zeit der Landnahme. 
452. Arabisch, samanidisch, X . J a h r h u n d e r t , Dirhem. 
A u s dem Fundber ich t bekann t . Befand sich in der Sammlung 
von Jenő Zichy. Abbi ldung der Münze in A É . 1902. S. 315. 
— Taf . X X V I I I . 
L i t e r a t u r : AÉ. 1902. S. 3 1 4 - 1 5 (Hampel ) , 1 9 2 0 - 2 2 . 
S. 27 (Marosi), Hampel IL S. 661., H a m p e l , Ujabb t a n u l m . 
S. 143. 
CCXIX. Szilágynagyfalu (Nusfalàu, Kom. Szi-
lágy, Rumänien) , awarischer F u n d . 
Römisch (?), Münzen. 
D e m Fundber ich te nach kamen bei der Umgrabung des 
k le ins ten Hügels (Nr. 12) auch Münzen zum Vorschein, doch 
wird keine nähere Bes t immung gegeben. 
L i te ra tur : A É . 1881. S. 156 (Hampe l ) , 1914. S. 395 
(Gárdonyi) , H a m p e l I I . S. 125. 
CCXX. Szirák (Koin. Nógrád), awarisches Grab. 
4 5 3 . 2 7 . Grab. Römisch, Constant inus I. (306 337) , 
Kle inbronze . 
V/ . . . A X AVG Brus tb i ld m i t Diadem n . r . 
R/ Unbekann t . 
Abbildung der Vorderseite bei H a m p e l I . S. 19. Abb . 4. Abge-
nü tz t , durch löcher t . — Taf. X I X . 
L i t e r a t u r : Arch. Közi. X I X . 1895. S. 67. (Pos t a ) , 
Hampel I I . S. 83. 
CCXXI. Szob (Kom. Pest) , Kiserdő-dűlő, Grä-
berfeld aus der Zeit der Landnahme. 
454. Milano, Hugo von Provence (?) (926 — 945), Denar . 
CNI. V. Taf . II . Nr . 10 — Typus. Bruchstück, auf welchem 
das Monogramm noch zu en tnehmen is t . Durchlöcher t . TM. 
RO. (2/1937 - 35. Grab ; Nr . 1). - Taf . X X X . 
L i t e r a t u r : N K . X X X I V - X X X V . 1 9 3 5 - 3 6 . S. 76 
(A. J . H o r v á t h ) . 
CCXXII . Szob (Kom. Pest) , Öregfalu-dűlő, 
germanische Siedlung. 
455. Römisch, Gallienus (253—268), Antonin ianus . 
Coh2 622. (MARI P A C I F E R O , im Felde der Rückse i te 
links ein A). Abgenütz t und du rchbohr t . TM. RO. (14/1936 
- C . la) . - Taf . XVII . 
CCXXII I . Szolnok (Kom. Szolnok), F u n d aus 
der Zeit der Landnahme. 
456. Milano, Hugo und Lo tha r I I . (?) ( 9 3 1 - 9 5 0 ) , Denar . 
V/ + . . . R IO . . GS 
R/ + X P I I S T I A . . . О In der Mit te . . . / OLA 
CNI. V. Taf . I I . 13 — Typus . Sieben B ruchs tücken . TM. 
RO. (15/1907, das Inven ta r e rwähn t keine Münze, doch 
war diese m i t dem Mater ial zusammen) . — Taf . X X X I . 
CCXXIV. Szolnok (Kom. Szolnok), Strázsa-
halom, F u n d aus der Zeit der Landnahme . 
457. Arabisch, samanidisch, I sma ' i l ibn Ahmed (279 — 
295 = 8 9 2 - 9 0 7 ) , Di rhem. 
BMC. I I . 260. — Typus . Abgenü tz t , entzweigebrochen. 
TM. RO. - Taf. X X V I I . 
CCXXV. Szőreg (Kom. Csongrád), sarmat ische 
Siedlung. 
Römisch, Bronzemünze. 
Dem Fundber i ch te nach wurde aus dem Boden der Ziegel 
brennerei «eine römische Bronzemünze vergoldet» geborgen 
L i t e r a t u r : A É . 1904. S. 192 (Tömörkény) . 
CCXXVI . Tápé (Kom. Csongrád), Mala jdok, 
sarmatisches Gräberfeld. 
Gräberfeld A 
458. 7. Grab. Römisch, I I I . J a h r h u n d e r t , N a c h a h m u n g 
eines Denars . 
V/ Spuren des Kopfes . 
R / Nich t s zu en tnehmen . 
Sehr abgenü tz t und oxydier t , mi t einer groben ba rba r i schen 
Öse versehen (wahrscheinl ich aus der zweiten H ä l f t e des 
III . J a h r h u n d e r t s ) . Die Münze wurde zwischen Per len gefun-
den. Abbi ldung der Münze im A É . 1 9 4 6 - 4 8 . Taf . X V I I I . 
Nr . 31. Szeged, «Móra Ferenc»-Museum (Mala jdok A 7). 
- Taf . X X V I I I . 
459. 8. Grab. Römisch, Had r i anus (117 — 138), D e n a r . 
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V/ Kopf m i t Lorbeerkranz п. г. 
R/ Infolge Abnützung g l a t t . 
Von der Abnützung g l a t t geschliffen. Abbildung der Münze 
im AÉ. 1946—48. Taf . L I I . Nr . 43. Szeged, «Móra Ferenc»-
Museum (Malajdok A 8). - Taf . X I V . 
460. 18. Grab. Römisch, Marcus Aurel ius (161 — 180), 
Denar . 
Abbildung der Vordersei te der Münze im AE. 1946—48. 
Taf. LIV. Nr . 2. Die Münze wurde un te r der l inken H ä l f t e 
des Beckenknochens neben der Wirbelsäule gefunden. A n ihr 
k lebte eine ovale Eisenschnal le . Aus dem Fundber i ch t 
bekann t . - Taf . X V . 
461. 23. Grab. Römisch, An ton inus Pius (138 — 161), 
Denar . 
Abbildung der Vordersei te der Münze im AÉ. 1946 — 48. 
Taf . LIV. Nr . 10. W u r d e ober der l inken Hä l f t e des Beckens 
gefunden. Aus dem Fundber i ch t b e k a n n t . — Taf. X I V . 
462. 24. Grab. Römisch, Constant ius II . (323 — 361), 
Kleinbronze. 
Abbi ldung der Vorderseite im A É . 1 9 4 6 - 4 8 . Taf . LIV. 
Nr . 14. Abgenütz t , beschädigter R a n d , durchlöcher t . Die 
Münze hing an dem a m Ha l s des Skelets befindlichen Tor-
ques. Aus dem Fundbe r i ch t bekannt . — Taf. X X I I . 
463. 31. Grab. Römisch, Ende des I I . J a h r h u n d e r t s , Dena r . 
Abbi ldung der Vordersei te im AÉ. 1 9 4 6 - 4 8 . Taf. LV. N r . 10. 
Gefunden ober dem rechten Ellbogen. Aus dem Fundbe r i ch t 
bekannt . - Taf. X V I I . 
464. 32. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 — 180), 
Denar . 
Abbi ldung der Vordersei te im A É . 1 9 4 6 - 4 8 . Taf . LVI . 
N r . 5. Gefunden im oberen, l inken Tei l des Beckens. A u s 
dem Fundber ich t b e k a n n t . — Taf . X V . 
465.43. Grab. Römisch,Ende des I I . J a h r h u n d e r t s , D e n a r . 
Abbi ldung der Vorderseite im A É . 1 9 4 6 - 4 8 . Taf . LVII I . 
Nr . 9. Abgenütz t , du rchb rann t . Aus dem F u n d b e r i c h t 
b e k a n n t . - Taf . X V I I . 
466. 48. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 — 180), 
Denar . 
Abbi ldung der Vordersei te im A É . 1 9 4 6 - 4 8 . Taf . L X . 
Nr . 12. Aus dem Fundbe r i ch t b e k a n n t . — Taf. X V . 
467. Römisch, An ton inus Pius (138 — 161), Denar . 
Abbi ldung der Vorderse i te im A É . 1 9 4 6 - 4 8 . Taf . L X V I . 
Nr . 3. Aus dem Fundber i ch t b e k a n n t . — Taf. XIV. 
468. Römisch, Anton inus Pius (138 —161), Denar . 
Abbildung der Vordersei te im A É . 1946 — 48. Taf . L X V . 
Nr . 17. Aus dem Fundber ich t b e k a n n t . — Taf. X I V . 
469. Römisch, An ton inus Pius (?) (138 — 161), Dena r . 
Abbildung der Vordersei te im A É . 1946—48. Taf . L X V . 
Nr . 9. Aus dem Fundber i ch t b e k a n n t . Taf. X I V . 
Li te ra tur : A É . 1 9 4 6 - 4 8 . S. 292 — 97 ( P á r d u c z - K o r e k ) . 
Gäberfeld В 
470. 5. Grab. Römisch, Marcus Aurel ius (161 — 180), Denar . 
V/ M ANTONINVS AVG . . . Kopf mit Lorbeer 
und B a r t n . r. 
R/ Stehende weibliche Ges ta l t п. 1. 
Abgenütz t . Gefunden im Becken des Skelet ts . Szeged, «Móra 
Ferenc»-Museum (Mala jdok В 5). — Taf. XV. 
11. Grab. Römisch, Kle inbronze. 
Aus dem Fundber ich t bekann t . W u r d e un te r dem Kiefer 
des Skelet ts gefunden. 
L i te ra tur : Dolg. Szeged VII . 1931. S. 95. (Párducz) , 
A É . 1941. S. 114. (Párducz) , 1 9 4 6 - 4 8 . S. 279. ( P á r d u c z -
Korek). 
CCXXVII . Tápé (Kom. Csongrád), Pósa- tanyas 
sarmatisches Grab. 
1. Grab. Römisch, Faus t ina sen. ( + 141), Denar . 
Das Münzbild ist weder auf der Vorder- noch auf der Rück-
seite zu en tnehmen. Völlig abgenütz t . 
2. Grab. Römisch, Antoninus P ius (138 — 161), Denar . 
Coh2 740. (SALVTI AVG COS I I I I ) . 
Beide Münzen wurden im archäologischen Ins t i tu t der Uni-
vers i tä t von Szeged a u f b e w a h r t , aber sowohl die Münzen 
als auch die von ihnen herges te l l ten Gipsabgüsse verschwan-
den im Laufe des Krieges. 
CCXXVII I . Tápé (Kom. Csongrád), Lebő, sarma-
tischer Fund . 
Römisch, Constant inus 11.(317 — 340), Kleinbronze. 
I Römisch, Constant inus I I . (317—340), Kleinbronze. 
Dem Fundber i ch te nach sind beide Münzen abgenütz t und 
durch löcher t . 
L i t e r a t u r : A É . 1904. S. 80. (Reizner). 
C C X X I X . Tápiószentmárton (Kom. Pest) , sarma-
tisches Gräberfeld. 
471. Römisch, Constant ius I I . (323 — 361), Centenionalis, 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , im Felde der Rücksei te 
un ten ASIS). Abgenütz te Rücksei te . Jászberény , Jász-
Museum. - Taf. X X I . 
CCXXX. Tiszaeszlár (Kom. Szabolcs — Szatmár), 
Katóha lom, sarmatisches Grab. 
Römisch, Urbs Roma (330 — 337), Centenionalis . 
V/ Behelmter Kopf mi t der Rundsch r i f t V R B S ROMA 
R/ Zwillinge säugende Wölf in . 
Coh2 17. (wahrscheinlich). N u r aus dem Fundber ich t bekannt . 
L i t e r a t u r : A É . 1915. S. 203. (Jósa). 
C C X X X I . Tiszaeszlár (Kom. Szabolcs—Szat-
már), Bashalom, Fenyvespar t , Gräber aus der Zeit 
der Landnahme. 
472. 2. Grab. Milano, Hugo von Provence (926 - 945), 
Denar . 
CNI. V. S. 37. Nr . 8. Abgenütz t . TM. Münzkabinet t (76/1948. 
— 4, m i t den Funden zusammen inven ta r i s i e r t : TM. RO, 
7/1948 - 2. Grab ; Nr . 2). - Taf . X X X I . 
473. 2. Grab. Milano, Hugo von Provence (926 -945 ) , 
Denar . 
CNI. V. S. 36. Nr . 4. TM. RO. (7 1948 - 2. Grab ; Nr . 3). 
- Taf . X X X I . 
474. 2. Grab. Milano, Hugo von Provence (?) ( 9 2 6 - 9 4 5 ) , 
Denar . 
V/ Sinnlose R u n d s c h r i f t . Zwischen den Balken des 
Kreuzes Kugeln . 
R/ Nichts zu e n t n e h m e n . 
Cf. CNI. V. Taf. I I . 11. - T y p u s (das Münzbi ld zweimal 
quer aufeinander geprägt , wesha lb die Bes t immung unsicher 
ist) . TM. RO. (7/1948 - 2. Grab ; Nr . 5). - Taf . X X X I . 
475. 2. Grab. Verona, L o t h a r I I . ( 9 4 5 - 9 5 0 ) , Denar . 
CNI. VI. S. 352. Nr . 1. TM. Münzkabine t t (76/1948 - 3 mi t 
den Funden zusammen inven ta r i s i e r t : TM. RO. 7/1948 — 
2. Grab ; Nr . 4). - Taf. X X X I I . 
CCXXXII . Tiszaeszlár (Kom. Szabolcs—Szat-
már), Újtelep, Gräber aus der Zeit der Landnahme. 
476. 2. Grab. Französisch, Ludwig der F r o m m e (781 — 
814), Dena r , Bourges. 
P rou N r . 734. Abgenü tz t , zweimal du rchbohr t . TM. Münz-
k a b i n e t t (76/1948 — 1, m i t den Funden inven ta r i s ie r t : 
TM. RO. 6/1948 - 2. Grab ; Nr . 8). - Taf . X X X I I . 
477. 2. Grab. Französisch, Ludwig der F r o m m e (781 — 
814), Denar , Bourges. 
P rou 734. Abgenütz t , gesprungen und zweimal durchbohr t . 
TM. RO. (6/1948 - 2. Grab ; Nr . 9). - Taf . X X X I I . 
478. 2. Grab. Französisch, K a r l der Kah le (?), ( 840 -877 ) , 
Denar . 
V/ Rundsch r i f t ungewiss. Kreuz. 
R/ + B R I W O Monogramm. 
TAF. X X X I I . 
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479. 2. Grab. Französisch, K a r l der Kah le ( 8 4 0 - 8 7 7 ) , 
Dena r . 
V/ Wie vorhe r . 
R/ Wie vorher . 
Die beiden zuletzt genannten Münzen sind gleich. Zu den 
Rückse i ten vgl. den Denar P rou N r . 944. Beide Münzen 
sind durchbohr t und in drei S tücke gebrochen, weshalb das 
Lesen der Rundschr i f t und die Bes t immung der Münze 
Schwierigkeiten bere i ten . TM. RO. (6/1948 — 2. Grab ; 
N r . 10 und 11). - Taf . X X X I I . 
Aus Tiszaeszlár ge langten gleichzeitig mi t den Funden noch 
zwei Münzen aus derselben Zeit in die Sammlung des Münz-
kab ine t t s , da aber diese Münzen n ich t mi t den Funden 
zusammen inventar i s ie r t sind, is t n i ch t genau fes tzuste l len, 
an welchem F u n d o r t sie zum Vorschein kamen. Diese zwei 
Münzen sind : 
480. Französisch, Eudes (887- 898), Denar , Limoges. 
P rou Nr . 779. Ein Teil der Münze abgebrochen. Durch löcher t . 
TM. Münzkabine t t (76/1948 — Nr . 2). - Taf . X X X I I . 
481. Verona, L o t h a r II . ( 9 4 5 - 9 5 0 ) , Denar . 
CNI. VI. S. 272. Nr . 1. Zweimal durch löcher t . TM. Münz-
k a b i n e t t (76/1948 - Nr . 3). - Taf . X X X I I . 
C C X X X I I I . Tiszalök (Kom. Szabolcs—Szatmár), 
Rázon-puszta , sarmatischer Fund . 
482. Römisch, Vespasianus (69 — 79), Denar . 
Coh2 213. (IMP X I X ) . Von der Abnü tzung fas t ganz g l a t t 
geschliffen. TM. RO. - Taf. X I I I . 
CCXXXIV. Tiszaroff (Kom. Szolnok), sarmat i -
sches Grab. 
483. Römisch, Lucius Verus (161 — 169), Denar . 
Coh2 318. (TR P V I I I IMP V COS I I I ) . Abgenütz t . TM. RO. 
(24/1933). - Taf . X V I . 
CCXXXV. Tokaj (Kom. Borsod—Abaúj — Zemp-
lén), Fund aus der Zeit der Landnahme . 
Byzanz, R o m a n u s I. u n d Chr is topher (921—927 ?), 
Sol idus. 
BMC. Taf . LIII . Nr . 1. Abbi ldung der Münze im A É . 1897. 
S. 240. 
Byzanz, Nicephorus II . u n d Basil ius I I . (963 — 969), 
Sol idus. 
BMC. Taf . LIV. 4. — Typus. Zehn r ingsum beschn i t t ene 
E x e m p l a r e von verschiedener Grösse. Die Abbildungen im 
A É . 1897. S. 240. 
Anfängl ich her rsch te die Annahme , dass die Münzen Res te 
eines aufgewühl ten Gräberfeldes wären (es kamen mi t den 
Münzen auch andere Gegenstände zum Vorschein), doch 
spä t e r Hessen sichere Anzeichen da rau f schliessen, dass es 
sich u m einen Scha tz fund hande l t . Aus diesem Grunde 
werden hier die 11 Münzen n ich t abgebi lde t , sondern n u r 
der F u n d selbst e r w ä h n t . 
L i t e r a t u r : A É . 1897. S. 2 3 3 - 2 4 1 (Kövér) , H a m p e l 
I I . S. 494. 
CCXXXVI . Tótipuszta (Kom. Fejér), in der 
Nähe der Burg von Ozora, awarisches Grab. 
484. Byzanz, Cons tan t inus Pogona tus IV. (668 — 685) 
Solidus. 
BMC. 1. ff . (auf der Rücksei te i s t a m Ende der I n sch r i f t 
das Zeichen n ich t zu en tnehmen) . 4,20 g. Abbi ldung der 
Münze bei Hampel I . S. 24. Nr . 9. 'ГМ. RO. (275/1871 - N r . 
31). — Taf . X X V I . 
L i t e r a t u r : A É . 1871. S. 293., 1889. S. 8 5 - 8 6 . , 1893. 
S. 113., 1913. S. 406., 1929. S. 75., 1930. S. 132., 1943. S. 166., 
1 9 4 6 - 4 8 . S . 356., Hampel I I . S. 349 und I I I . S. 266., Hensz l -
mann, Magy. Rég. E m i . I I . Teil 2. S. 1 2 1 - 1 2 3 . , Pu lszky 
Avar S. 9 - 1 0 . , Acta Arch. I I . 1952. S. 239 (Csallány). 
C C X X X V I I . Törökkanizsa (Novi Kan j i za , Kom. 
Torontál , Jugoslawien), sarmatischer F u n d . 
485. Römisch, Hadr ianus (117 — 138), D e n a r . 
V/ Brus tb i ld mi t Lorbeer n. r . 
R / Auf einem Sessel sitzende Ges ta l t . 
Abgenütz t und d u r c h b r a n n t . Abbi ldung de r Münze bei 
P á r d u c z I I I . Ta f . L X X V . N r . 2. TM. RO. (28/1900 - Nr . 
6 - 8 ) , - Ta f . XIV. 
486. Römisch, Faus t ina iun . ( + 175), D e n a r . 
V/ Brus tb i l d m i t Man te l n . r . 
R/ Nichts zu e n t n e h m e n . 
Abgenütz t u n d von der Abnü tzung g la t t geschl i f fen, ausge-
b r a n n t , du rch löche r t . Abb i ldung der Münze bei Párducz 
I I I . Taf . L X X V . Nr . 4. TM. RO. (28/1900 - N r . 6 - 8 ) . 
- Taf . X V . 
487. Römisch, Lucilla (f u m das J a h r 183), D e n a r . 
V/ LVCILIA AV . . . Brus tb i ld m i t Mante l n . r . 
R / Si tzende weibl iche Ges ta l t s c h a u t n . 1. 
Abgenütz t , Rückse i te g l a t t geschliffen, durch löcher t . Abbil. 
dung der Münze bei P á r d u e z I I I . Taf . L X X V . N r . 1. TM. RO. 
(28/1900 - N r . 6 - 8 ) . - Ta f . X V I . 
L i t e r a t u r : Milleker I I I . S. 286., Pá rducz I I I . Nr . 17. 
C C X X X V I I I . Törökszentmiklós (Szolnok), sarma-
tisches Grab . 
488. 1. Grab. Römisch, Sab ina ( t u m da s J a h r 136), 
Denar . 
V/ Weibl icher Kopf n . r . 
R / Weibliche Ges ta l t s t eh t n . 1., mi t P a t e r a und 
Doppelfü l lhorn . 
Von der A b n ü t z u n g g la t t geschl iffen, durch löcher t und am 
Rand des Loches schar t ig . TM. RO. (4/1933 - N r . 4). -
Taf. X I V . 
L i t e r a t u r : Párducz I I I . N r . 15. 
C C X X X I X . Újverbász (Novi Vrbas, K o m . Bács-
Bodrog, Jugoslawien), sarmatischer F u n d 
489. Römisch, Constant ius I I . (323 — 361), Kleinbronze. 
V/ Brus tb i ld mi t Diadem n. r . 
R / Unbekann t . 
Aus dem Fundber i ch t b e k a n n t . Abbildung der Münze bei 
Párducz I I I . Taf . CIX. Nr . 4 - Taf . X X I I . 
L i t e r a t u r : Bács-Bodrog Vm. Egyet . Monogr. , Zombor 
I. 1906. S. 23., Párducz I I I . N r . 125 (im T e x t wird zwar 
die Münze n ich t e rwähnt , doch ihre Abbildung veröffent l ich t ) . 
CCXL. Üllő (Kom. Pest) , sarmatisches Grab. 
490. 5. Grab. Römisch, Anton inus Pius (138 — 161), 
Grossbronze. 
Coh2 414. ( H O N O R I AVG COS IUI) . Rückse i te ziemlich 
abgenütz t . TM. RO. (10/1951 - 5. Grab , Nr . 18). - Taf . XV. 
CCXLI. Üllő (Kom. Pest) , I. awarisches Gräber-
feld. 
491. 174. Grab. Römisch, IV. J a h r h u n d e r t , Centenionalis-
V/ . . . VS AVG Brus tb i ld n . r . 
R / . . . AV . . . S tehende Gestal t von vorne schaut 
n . 1., in der R e c h t e n Szepter, in der L inken? 
Sehr a b g e n ü t z t . TM. RO. (22/1931). - Taf . X X V . 
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CCXLII . Váchartyán (Kom. Pest) , awarisches 
Gräberfeld. 
492. 20. Grab. Römisch, Mitte des IV. J a h r h u n d e r t s , 
Kleinbronze. 
Münzbild weder auf der Vorder- noch auf der Rücksei te zu 
en tnehmen . Von der A b n ü t z u n g völlig g l a t t geschliffen, R a n d 
beschädigt , durchbohr t . Gefunden an den oberen l inken 
Seite des Kreuzbeins. TM. RO. (1/1951 - 20. Grab ; N r . 4). 
- Taf . X X I I I . 
CCXLIII . Várpalota (Kom. Veszprém) germani-
sches Gräberfeld. 
493. 5. Grab. Römisch, Carus (282 — 283), Kleinbronze. 
Coh2 107. (VIRTVS AVG). Ziemlich abgenü tz t . Veszprém, 
Bakony-Museum (7526/5. Grab). - T a f . XVII I . 
CCXLIV. Verel» (Kom. Fejér), Gräber aus der 
Zeit der Landnahme. 
494. Rom. Papst N iko laus I. und Ludwig 11.(858 867), 
Denar . 
CNI. XV. S. 74. Nr. 1. T a f . IV. Nr. 22. Zweimal durch löcher t . 
TM. RO. (21/1853 - N r . 17). - Taf . X X I X . 
495. Rom. Sergius I I I . ( 9 0 5 - 9 1 1 ) , Denar . 
CNI. X V . S. 85. Nr. 4. Abgenützt . Zweimal du rch löche r t . 
TM. RO. (21/1853 - N r . 17). - Taf . X X I X . 
496. Rom. Papst J o h a n n X. und Berengar ius (914 — 
924), Denar . 
CNI. XV. S. 88. Nr. 6. Ziemlich abgenü tz t , zweimal durch-
löcher t . TM. RO. (21/1853 Nr. 17). — Taf . X X I X . 
Rom. Papst J o h a n n X. und Berengar ius (914—924), 
Denar . 
Dem Fundber ichte nach «der vorigen ähnl iche , beschädigte 
Münze». Die Münze i s t n i ch t vorhanden . 
497. Französisch, K a r l , der Kahle ( 8 4 0 - 8 7 7 ) , D e n a r , 
Chalon-sur-Saône. 
V/ + CARA'Vd R E X Kreuz . 
R / + CAVILONI С Monogramm. 
Prou 617 -621 — T y p u s . Schartig und zweimal d u r c h b o h r t . 
TM. RO. (21/1853 - N r . 17). - Taf . X X X I I . 
498. Französich, K a r l der Dicke (884- 887), D e n a r , 
Toulouse. 
Prou Nr . 821. Zweimal durchlöcher t . TM. RO. (21/1853 
Nr. 17). - Taf. X X X I I . 
Französisch, K a r l der Dicke (884 — 887), Denar , Tou-
louse. Dem Fundber i ch te nach «ein ähn l i ches beschädigtes 
E x e m p l a r wie das vorige». Die Münze i s t nicht vo rhanden . 
499. Pavia, Berengar ius rex (888 — 915), Denar . 
CNI. IV. S. 472. Nr . 5. Taf . X X X I X . Nr . 18. A b g e n ü t z t , 
zweimal du rchbohr t . TM. RO. (21/1853 - Nr . 17). 
Ta f . X X X I . 
500. Milano, Be renga r iu s rex (888 915), Denar . 
V/ + B E R E N C A R I V S R E X Zwischen den Ba lken 
des Kreuzes Kugeln. 
R/ + X P S T I A N A REICIO Karo l ing i sc l e Kirche . 
CNI. V. Taf . I I . Nr . 4 — Typus (Var ian te ) . Zve imal durch-
löche r t . TM. RO. (21/1853 - Nr . 17). Taf . X X X . 
501. Milano, Berengar ius rex (888 — 915), D t n a r . 
V/ . . . R E N C A R I . . . Zwischen den Balken des 
Kreuzes K u g e l n . 
R/ + X P I T I A N . . . Karol ingische Kirche. 
CNI. V. Taf . II . Nr . 4 — Typus . R ingsum beschn i t t en , ver -
s t ü m m e l t . TM. RO. (21/1853 - Nr . 17). Taf . X X X . 
Milano, Be renga r ius rex (888 — 915), Denar . 
Zwei ganz kleine B r u c h s t ü c k e , auf dem einen ist . . . NCA . . . 
zu e n t n e h m e n . CNI. V. T a f . II . Nr. 4 T y p u s (?). TM. R O . 
(21/1853 Nr. 17). 
Milano, Berengar ius rex (888 — 915), Denar . 
Da der Fundber icht von 5 Denaren des Berengar ius sp r i ch t , 
muss wohl im Funde s e l b s t noch ein E x e m p l a r gewesen sein. 
Dieses S tück ist n i ch t vorhanden. 
Das I n v e n t a r des Museums e r w ä h n t 7 Si lbermünzen und 
Bruchs tücke , der ursprüngl iche Fundbe r i eh t hingegen 12 
Münzen. A u s dem Münzmate r i a l des Museums können (mit 
den Bruchs tücken zusammen) 10 S tücke identifiziert werden, 
d. h. von den 12 Stücken des F u n d e s kamen 2 S tücke n ich t 
in das Museum. Hampe l s Ber ich t übe r die Münzen des Fundes 
(A l t e r t hümer I I . S. 488. Taf . I I I . 348) ist also n i ch t r icht ig , 
denn er verwechse l te den F u n d , wie dies F e t t i c h berei ts 
fes tgestel l t h a t t e , mi t dem Münzmate r i a l des F u n d e s von 
Benepusz ta . 
L i t e r a t u r : M. Tud . A k a d . Évkönyve ( J a h r b u c h der 
Ungar ischen Akademie der Wissenschaf ten) I X . I . S. 20. 
(É rdy , hier sind auch die Abb i ldungen des Münzmate r ia l s 
veröf fen t l i ch t ) , Régiségtani K ö z l e m . IX . 1858. Bd. I I . S. 
1 4 - 2 7 . ( É r d y ) , H a m p e l I I . S. 488., A É . 1904. S. 106 (Erwäh-
nung), F e t t i c h , Fémművesség S. 68. 
CCXLV. Veszprém (Kom. Veszprém), Jeruzsá-
lemhegy, awarisches (?) Gräberfeld. 
502. 1. Grab. Römisch, U r b s Roma (330—337), Klein , 
bronze, Thessalonica . 
Coh2 17. (Auf der Rücksei te u n t e n SMTSE). Veszprém 
Bakony-Museum. — Taf. X I X . 
503. 1. Grab. Römisch, U r b s Roma (330 — 337), Klein-
bronze, R o m . 
Coh2 17. (Auf der Rücksei te u n t e n RBQ.) Vordersei te b rand-
beschädigt . Veszprém, Bakony-Museum. — Taf . X I X . 
504. 1. Grab. Römisch, Crispus (317 326), Kle inbronze , 
Constantinopolis . 
Coh2 116. ( P R O V I D E N T I A E CAESS, im Felde der R ü c k -
seite l inks ein B, un ten CONS). Veszprém, Bakony-Museum. 
- Taf. X I X . 
505. 1. Grab. Römisch, Cons tan t inus П. (317 340), 
Kleinbronze, Nicomedia. 
Coh2 122. (GLORIA. E X E R C I T V S , auf der Rückse i t e u n t e n 
SMNS.) Veszprém, Bakony-Museum. - Taf. X X . 
506. 1. Grab. Römisch, Cons tan t ius II. (323 — 361), Klein-
bronze, Siscia. 
Coli2 104. (GLORIA E X E R C I T V S , auf der Rückse i t e u n t e n 
• FSIS •). Veszprém, Bakony-Museum. — Taf . X X I . 
507. 1. Grab. Römisch, Cons tan t ius II. ( 3 2 3 - 3 6 1 ) , Klein-
bronze, Siscia (?). 
Coh2 104. (GLORIA E X E R C I T V S , auf der Rückse i t e u n t e n 
. BSIS [?j) . Ein wenig d u r c h b r a n n t . Veszprém, Bakony-
Museum. Taf . X X I . 
508. 1. Grab. Römisch, Cons tant ius II . (323 — 361), 
Kle inbronze , R t m a . 
Coh2 172. ( P R O V I D E N T I A E CAESS, auf de r Rückse i te 
unten R K r a n z Q). Veszprém, Bakony-Museum. — Taf . X X I . 
509. 2. Grab. Römisch, Cons tan t ius I I . (323 — 361), 
Kle inbronze, Siscia (?). 
Coh2 45. ( F E L T E M P R E P A R A T I O , auf der Rückse i t e 
un ten v ie l l e ich t SIS [?]). A b g e n ü t z t und ein wenig durch-
b r a n n t . Veszprém, Bakony-Museum. — Taf. X X I . 
510. 3. Grab. Römisch, V a l e n s (?) ( 3 6 4 - 3 7 8 ) , Klein-
bronze, R o m . 
V/ . . . NS . . . Spuren des Kopfes. 
R / Ges t a l t der Victor ia n . 1. Unten (R)QVAR(TA). 
(SECVRITAS R E I P V B L I C A E — Typus) . B r u c h s t ü c k , durch-
b rann t . Veszprém, Bakony-Museum. — Taf . X X I V . 
511. 4. Grab. Römisch, Cons tan t ius II . (?) (323 — 361), 
Kleinbronze. 
V/ Kopf mi t Diadem п. г., P a l u d a m e n t u m oder 
Panze r . 
R/ N ich t s zu e n t n e h m e n . 
Sehr abgenü tz t , beschädigter R a n d , d u r c h b r a n n t . Veszprém, 
Bakony-Museum. — Taf. X X I I . 
512. Römisch, Cons tant inus I I . (317 — 340), Kle inbronze , 
Thessalonica. 
Coh2 122. (GLORIA E X E R C I T V S , auf der Rückse i t e u n t e n 
SMTSB). Vordersei te ein wenig b randbeschäd ig t . Veszprém, 
Bakony-Museum. — Taf . X X . 
513. Römisch, Cons tan t inus I I . (317 — 340), Kle inbronze , 
Siscia. 
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Coh2 122. (GLORIA E X E R C I T V S , auf der Rückse i t e u n t e n 
L'SIS). Veszprém, Bakony-Museum. — Taf. X X . 
E s s te l l t sich die Frage, od diese Gräber n ich t teilweise eine 
spät römische Bes t a t t ung s ind? 
CCXLVI. Veszprém. K o m i t a t , F u n d aus der 
Zeit der Landnahme. 
514. Köln, O t to I . ( 9 3 6 - 9 7 3 ) , Denar . 
V/ . . . OCIGO (re t rograd) . Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kuge ln . 
R / ej I INOIO / A 
Hävern ick -Typus 29 (Var iante) . Abgenütz t , zweimal durch-
b o h r t . Veszprém, Bakony-Museum (3395), Ta f . X X X I I . 
515. Köln, H e i n r i c h ' I I . ( 1 0 0 2 - 1 0 2 4 ) , D e n a r . 
V/ . . . ~ VH . . . ( re t rograd) , K r e u z , zwischen 
den Balken Kuge ln . 
R/ S / OIONII / A 
Hävern ick -Typus 137. (Var ian te ) . Abgenütz t , zweimal durch-
b o h r t . Veszprém, Bakony-Museum (3395). — Taf . X X X I I . 
516. Milano, Hugo von Provence (926 945), Dena r . 
CNI. V. S. 36. Nr. 3. Ein St re i fen der Münze abgebrochen, 
zweimal durchlöcher t . Veszprém, Bakony-Museum. (3395). 
— Taf . X X X I . 
517. Verona, L o t h a r I I . (945—950), Dena r . 
CNI. VI. 252. Nr . 1. Taf . X X I I I . N r . 8. Zweimal durch löcher t . 
Veszprém, Bakony-Museum (3395). — Taf. X X X I I . 
CCXLVII. Vizesbánom (Kom. Békés), sarmati-
sches Grab. 
518. Römisch, An ton inus P ius (138—161), Denar . 
Coh2 154. (CONSECRATIO). Sehr abgenütz t und durch-
löcher t . Inventar i s ie rung der Fundgegens tände : TM. RO. 
N r . 16/1912, doch k o m m t die Münze, die mi t den Gegen-
s tänden zusammen war , im I n v e n t a r nicht vor . — Taf . X I V . 
CCXLVII I . Vizesd (Vizejdia, Kom. Torontá l , 
Rumänien) , sarmatisches Hügelgrab. 
4. Grab. Römisch, An ton inus Pius (138— 161), Denar . 
Coh2 263. (COS IUI) . Nach der Best immung des I n v e n t a r s : 
Coh1 I I . S. 291. Nr . 95. TM. RO. (42/1895 - N r . 231). Die 
Münze i s t n i ch t vorhanden . 
4. Grab. Römisch, An ton inus Pius (138 —161), Denar . 
Coh2 357. (DIVO PIO). Nach der Best immung des I n v e n t a r s : 
Coh1 I I . S. 295. Nr. 139. TM. RO. (42/1895 - Nr . 232). Die 
Münze is t n ich t vorhanden. 
4. Grab. Römisch, An ton inus Pius (138 — 161), Denar . 
Coh2 164. (CONSECRATIO). Nach der Bes t immung des 
I n v e n t a r s : Coh1 IL S. 286. N r . 45. TM. RO. (42/1895 
Nr . 233). Die Münze ist n ich t vorhanden. 
4. Grab. Römisch, Marcus Aurelius (161 —180),Denar . 
Coh2 100. (COS DES II) . Nach der Best immung des Inven t a r s : 
Coh1 II . S. 460. Nr. 36. TM. R O . (42/1895 - Nr . 234.) Die 
Münze ist n icht vorhanden . 
4. Grab.Römisch,Marcus Aurel ius(161 —180),Denar . 
Coh2 530. ( R E L I G AVG IMP VI COS III). TM. RO. (42/1895 
— Nr . 235.) Die Münze is t n i ch t vorhanden. 
L i t e r a tu r : Mileker I I . S. 189., e rwähnt : A É . 1895. 
S. 436., 1914. S. 393., 1942. S. 311., Párducz I I I . Nr . 47. 
CCXLIX. Vizesfás (Kom. Békés), sa rmat i scher 
Fund . 
519. Römisch, Commodus ( 1 7 6 - 1 9 2 ) , Dena r . 
Coh2 288. (LIB AVG P M T R P XVII COS VI I P P). Sehr 
abgenü tz t , mi t angelöte ter Ose. Gefunden zwischen den 
Per len einer Per lenschnur . TM. RO. (16,1912 - Nr . 200). 
Taf . XVI . 
CCL. Vöröstemplom (Cr ven a Crkva, Kom. Ternes, 
Jugoslawien), sarmatischer F u n d . 
Römisch, Gallienus (253 — 268), Bronzemünze. 
Dem Fundber ich te n a c h befand sich neben den Füssen des 
Skele t t s ein Tonkrug und darinnen die Bronzemünze des 
Gallienus. 
L i t e r a t u r : Mil leker III . S. 266., Dolg. Szeged VII . 1931. 
S. 81. (Párducz) , Pá rducz III . Nr . 73. 
CCLL Závod (Kom. Tolna), awarisches Gräber-
feld. 
520. 38. Grab. Römisch, Cons tan t inus I. (306—337), 
Centenionalis, Herac lea . 
Coh2 454. ( P R O V I D E N T I A E AVGG, auf der Rückse i t e 
un ten H T € ) . Sehr abgenütz t und durchlöcher t . Gefunden 
beim Ansa tz des l inken unteren Armbe ins . TM. RO. (49/1893 
N r . 499/b). - T a f . X I X . 
521. 60. Grab. Römisch, Probus (276 —282), Anton in ianus , 
Cyzikus. 
Coh2 625. (SECVRITAS P E R P E , auf der Rücksei te un ten 
CXX [IM]). A b g e n ü t z t , ein Teil des Randes abgebrochen, 
durchlöcher t und a m Rand des Loches schartig. Gefunden 
neben einem Ske le t t . TM. RO. (49/1893 - Nr. 650.) Dem 
Fundber ich te nach befand sich die Münze im 61. Grab . — 
Taf. X V I I I . 
522. 74. Grab. Römisch, Kle inbronze . 
Münzbild weder auf der Vorder- noch auf der Rückse i te 
zu en tnehmen. S t a r k durchbrann t und in der Mit te durch-
b o h r t . TM. RO. (49/1893 - Nr . 819). - Taf . X X V . 
523. 74. Grab. Römisch, Licinius ( 3 0 8 - 3 2 4 ) , Klein-
bronze, Rom. 
Coh2 162. (SOLI INVICTO COMITI, auf der Rücksei te un ten 
R Stern Q). Abgenü tz t und beschädig te r Rand. TM. RO. 
(49/1893 - Nr. 820). - Taf. X I X . 
L i t e r a t u r : A É . S. 12 30. (Wosinsky) , Hampel I . S. 19 
CCLII. Zebegény (Kom. Pest) , germanischer 
Fund . 
Römisch, IV. J a h r h u n d e r t , Centenionalis. 
Ein oder zwei Münzen in kleine S tücke zerbrochen. Unbe-
s t immbare Bruchs tücke . TM. RO. (17/1936 - d). 
CCLIII . Zemiansky vrbovok. (Nemesvarbók, 
Kom. Hont , Tschechoslowakei), awarischer Schatz-
fund . 
Byzanz, Dynas t ie des Herac l iu s (VII. J a h r h . ) , 18. 
Si lbermünzen. 
Scha tz fund , der mi t Gefässen und Schmuckstücken zusammen 
auch 18 byzant inische Silbermünzen enthiel t . Von diesen 
fallen 17 Stücke auf die Regierungszeit von Constans I I . 
(641—685), ein S t ü c k hingegen i s t eine Prägung von Con-
s tan t inus Pogona tus IV. (668 — 685). 
Der Fundber ich t v e r t r i t t die Ans i ch t , dass diese Münzen 
in der damaligen Zeit auf diesem Gebiete nicht dem Geld-
ve rkehr , sondern — wie die übr igen Objekte des F u n d e s — 
der Thesaur ierung von Silber d ien ten . 
L i t e r a t u r : P a m á t k y , Arch. X L I V . 1953. S. 1 0 9 - 1 2 7 . 
(Radomërsky) . 
CCLIV. Zenta (Senta, Kom. Bács-Bodrog, Jugo-
slawien), Híressor, sarmatischer Fund . 
1. Grab. Römisch, Diocle t ianus ( 2 8 4 - 3 0 5 ) , Foll is , 
Siscia. Coh2 106. (GENIO POPVLI ROMANI, auf der Rück-
seite un ten SIS). Gefunden neben dem Kopf des Skele t t s . 
L i t e r a t u r : Bács Évk. X I X . 1903. S. 102^-103. (Érd-
újhelyi) , Dolg. Szeged VII. 1931. S. 139. (Párducz), Párducz 
III . Nr . 127. 
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Nach Beendigung des Manuskr ipts geborgene weitere F u n d e : 
CCLV. Halimba (Kom. Veszprém), Gräberfeld 
aus der Zeit der L a n d n a h m e und der Frühze i t der 
Arpaden. 
524. 213. Grab. Römisch, Cons tan t inus I I . (317 — 340)' 
Kleinbronze, Thessalonica. 
Coh2 122. (GLORIA E X E R C I T V S , auf der Rücksei te un ten 
SMTS?). Durchlöcher t . TM. RO. - Taf . X X X I I I . 
525. 230. Grab. Römisch, Licinius pater (308 — 324), 
Reduzierter Follis. 
Coh2 105. (IOVI CONSERVATORI AVGG). Abgenü tz t und 
durchlöcher t . TM. RO. - Taf . X X X I I I . 
526. 394. Grab. Römisch, IV. J a h r h u n d e r t (wahrschein-
lich zwischen 337—40 geprägt) , Kleinbronze. 
V/ Nichts zu en tnehmen . 
R/ Vielleicht V I C T O R I A E D D AVGG Q N N -
Typus . 
Abgenützt und beschädigt, Oberf läche völlig g la t t geschliffen. 
Zweimal durchbohr t . TM. RO. - Ta f . X X X I I I . 
527. 394. Grab. Römisch, Dynas t i e des Constant inus 
(337 — 363), Centenionalis. 
V/ Brustbi ld mi t Diadem п. г., Pa ludamen tum. 
R/ Nichts zu en tnehmen . 
Abgenütz t , beschädigter Rand , m i t einem grösseren und 
einem kleineren Loch. TM. RO. — Taf . X X X I I I . 
528. 423. Grab. Römisch, Dynas t i e des Constant inus 
(337 — 363), Centenionalis. 
V/ . . . TAN . . . Brus tb i ld mit Diadem п. г., 
Pa ludamen tum. 
R/ Nichts zu en tnehmen . 
Abgenütz t , g l a t t geschliffene Oberf läche , beschädigter Rand , 
durchlöcher t . TM. RO. Taf . X X X I I I . 
529. 606. Grab. Römisch, Cons tant inus II . ( 3 1 7 - 3 4 0 ) , 
Kleinbronze, Siscia. 
Coh2 54. (CLARITAS R E I P V B L I C A E , auf der Rückse i te 
un ten [?S] IS). Durchlöcher t . TM. RO. Taf . X X X I I I . 
530. 775. Grab. Milano, Berengar ius rex (888—915), 
Denar . 
CNI. V. S. 28. Nr. 9. Viermal durchlöcher t . TM. RO. -
Taf . X X X I I I . 
531. 775. Grub. Milano, Berengar ius rex ( 8 8 8 - 9 1 5 ) , 
Denar . 
CNI. V. S. 28. Nr . 11. Sechsmal durchlöcher t und ent lang 
des einen Loches schartig. TM. RO. — Taf. X X X I I I . 
532. 775. Grab. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), 
Denar . 
CNI. V. S. 36. Nr. 1. F ü n f m a l durchlöcher t und zwei Löcher 
gehen ineinander über. TM. RO. - Taf . X X X I I I . 
533. 775. Grub. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), 
Denar . 
V/ + HVGO PIVS R E X Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kugeln. 
R/ XPITANA RCIO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf . II . 11 - Tvpus . Zweimal durchbohr t . TM. RO. 
- Ta f . X X X I I I . 
534. 775. Grab. Milano, Hugo von Provence (926 — 945), 
Denar . 
V/ + HVGO PIVS R E Zwischen den Balken des 
Kreuzes Kugeln . 
R/ XPITIANA REICO Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf . II . 11 — Typus . Zweimal durchbohr t und der 
R a n d an einer Stelle beschädigt . TM. RO. — Taf . X X X I I I . 
535. 859. Grab. Milano, Hugo von Provence ( 9 2 6 - 9 4 5 ) , 
Denar . 
V/ + HVCVS PIVS R E X Zwischen den Balken 
des Kreuzes Kugeln. 
R/ XPI ITIANA R E H Karolingische Kirche. 
CNI. V. Taf . II . 11 — Typus . Durchlöcher t und vom Rand 
ein S tück abgebrochen. TM. RO. - Taf. X X X I I I . 
Aus diesem Gräberfeld kamen ausserdem noch zahlreiche 
ungar ische Münzen aus dem XL J a h r h u n d e r t zum Vorschein. 
Der Vorber icht über diese Grabung befindet sich im Druck 
und wird in dem in Vorberei tung befindlichen Jahrgang 
des J a h r b u c h s des Ungarischen Historischen Museums 
(Folia Arch. VI.) erscheinen. 
CCLVI. Szentes (Kom. Csongrád), Borbás tanya , 
Grab aus der Zeit der Landnahme. 
536. Byzanz, Constant inus VII. und Romanus I I . (945 — 
959), ge fü t t e r t e r Solidus. 
V/ COnSTu . . . Zwei Brustbi lder v< n vorne, dazwi-
schen Doppelkreuz. 
R/ Kris tus-Brustbi ld von vorne (Rundschr i f t i s t 
nicht zu entnehmen) . 
BMC. Ta f . LUI . Nr. 14 Typus. Vergoldete Bronze-Anima, 
Spuren der abgenützten Vergoldung. Durchlöcher t , 3,10 g. 
Es scheint keine Fälschung, sondern eine Subaera tus-Prägung 
zu sein. Szentes, «Koszta József»-Museum. Taf . X X X I I I . 
CCLVII. Tata (Kom. Komárom), F u n d aus der 
Zeit der Landnahme. (Fundort genauer Szomód, 
Boc kahegy, 4 Km. südlich von Tata) 
537. Arabisch, samanidisch, I s m a i l ibn Ahmed 
( 2 7 9 - 2 9 5 - 8 9 2 - 9 0 7 ) , Di rhem. 
Ein Stück des Randes ausgebrochen. TM. RO. - Taf. X X X I I I . 
538. Arabisch, samanidisch, Ahmed ibn Isma il (295 — 
301 907 913), Di rhem, Samarkand (295 = 907). 
Ringsum ein wenig abgeschni t ten. TM. RO. — Taf . X X X I I I . 
Algyö I I I . , IV. 
Bácskeresztur VI . 
Bivalyhalom X I I . 
Bugac X V I I I . 
B u j , Feketehalom X I X . 
Csanytelek, Dilitor X X I I I . 
Csongrád, Piroskaváros, 
Sintértelep X X V I I I . 
Csongrád, Pirsokaváros, 
Ví erbőczy-u. X X I X . 
Csongrád, Tanya 381. X X X I I . 
Csongrád, Tanya 854 X X X I . 
Csongrád, S tad thaus X X V I I . 
Csongrád, Vendelhalom X X X . 
Debrecen, Hor tobágy X X X I V . 
Debrecen, Üjfö ld , 
Kondorospar t X X X V . 
G R U P P I E R U N G D E R F U N D E 
a) JAZYGISCH—S4 RMATlSCHE FUNDE 
Del ta X X X V I I I . 
Dubovác XL. 
Dunaharasz t i XLI . 
Ernőháza X L V I I I . 
Felsőpusztaszer LU. 
Földeák LV. 
Gátér , Ü j t anya LVII . 
Gáva, Katóha lom LIX. 
Gombos L X . 
Ha jdúsámson . Baj inka LXVI . 
H a r t a LXVII . 
Hatvan-Boldog L X V I I I . 
Hódmezővásárhely, Fehér tó L X X . 
Hódmezővásárhely, 
Kishomok L X X I I L , L X X I V . 
Hódmezővásárhely, 
Kopáncs L X X V . 
Hódmezővásárhely , 
Kopáncs , Lel ik- tanya L X X 5 I . 
Hódmezővásárhely , 
Solt Pa lé , (Vas Palé) L X X V I I . 
Hódmezővásárhely , 
Tetővár L X X V I I I . 
.Tászalsószentgyörgy L X X X I V . 
Jászberény, Csegelapos L X X X V . 
Kaba, Tatárü léshalom L X X X V I I . 
Károlyfa lva 
Kecel, Ba rnake r t 




Kecskemét , Felsőalpár 
Szikra 
L X X X I X . 
XCI. 
XCII I . 
XCIV. 
xcv. 
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Kecskemét , Méntelep C X X X V I I . Szentes, Berekhá t CC. 
Majsajakal iszál lás XCVI. N a g y k a m a r á s CXLIV. Szentes, J a k s o r CCII. 
Kecskemét , Máriaváros Nagyszredis tye CXLVII . Szentes, Kis tőke CCV. 
(Ziegelei) XCVIII . Németcsanád CLI. Szentes, Rákóczi-
Kecskemét , Nyirbaracsi Óbéba CLIV. Strasse 87 CCVIII. 
t anya XCIX. Orsova CL VII . Szentes, Sá rgapar t , Ú j t e l ep CCIX. 
Kecskemét , Szikra—Alpár , Pancsova , Brauerei Szentes, Zalóta CCXI. 
Madari t a n y a c. Weifer t CLXII . Szerbkeresztur CCXIII . 
Kecskemét , Ű r r é t CL Pes terzsébet CLXIV. Szerbnagyszentmikl ós CCXIV. 
Kétegyháza CIV. Pécel CLXVI . Szőreg ccxxv. 
Kiskőrös CVIII. Pi l isszántó C L X X . Tápé , Malajdok CCXXVI. 
Kiskunfélegyháza CXIII . Soványhá t , Tápé , Lebő CCXXVIII -
Kiskunfélegyháza, Sandgrube C L X X V I I . Tápé , Pósa - t anya CCXXVII . 
Borsi ha lom CXII . Szarvas C L X X X I . Táp iószen tmár ton C C X X I X . 
Kiskunfélegyháza, Szeged, Alsóközpont , Tiszaeszlár, Ka tóha lom CCXXX. 
Külső-Galambos CXIV. Mark tp l a t z C L X X X I I I . Tiszalök, Rázon-
Kiskunmajsa cxv. Szeged, Alsó tanya , pusz ta C C X X X I I I . 
Kiszombor, Mórahalom C L X X X I V . Tiszaroff C C X X X I V . 
Gräberfeld В CXVI. Szeged, Bogárzó C L X X X V . Törökkanizsa C C X X X V I I . 
Kiszombor, Szeged, Törökszentmiklós C C X X X V I I I . 
Gräberfeld С CXVII . Makkoserdő C L X X X V I I I . Ujverbász C C X X X I X . 
Klérafa lva , Gräberfeld В CXX. Szeged, Ö tha lom C L X X X I X . Üllő CCXL. 
Klárafa lva , Gemeindehau s CXXI . Szeged, P a l á n k CXC. Vizesbánom CCXLVII . 
Klárafa lva , Szeged, Röszkc CXCI. Vizesd CCXLVIII . 
E isenbahns ta t ion CXXII . Szegvár CXCIII . Vizesfás CCXLIX. 
Magyartés C X X X . Szegvár , Nagyorom CXCIV. Vörös lemplom CCL. 
Mártély C X X X I I . Szentes CCXII. Zenta , Híressor CCLIV. 
b) GERMANISCHE FUNDE 
Ala t tyán , T u l á t II. 
Ba la tona lmádi , Öreghegy V. 
Báesordas VII . 
Bezenye, P a p r é t X. 
Bodrogköz XII I . 
Bökény — Mindszent XVII . 
Csákvár X X V I . 
Érmihá lyfa lva X L I X . 
Fenékpusz ta LIV. 
Hódmezővásárhe ly , Gorzsa L X X I . 
Kiszomhor , 
Gräberfeld В CXVI. 
Magyarcsanád . Bökény C X X V I I I . 
Máza C X X X I I I . 
Mezőbánd C X X X I V . 
Mohács C X X X I X . 
Muhi p u s z t a . 
K o c s m a d o m b CXLII . 
Osz t ropa tak CLX. 
R á b a p o r d á n y C L X X I V . 
Sóshar tyán CLXXVT. 
Szentes, Berekhá t CCI. 
Szentes, J akso r CCIII. 
Szentes, Kökényzug CCVI. 
Szob, Öregfalu-dülő CCXII. 
Várpalo ta CCXLIII . 
Zebegény CCLII. 
r) A WARISCHE FUNDE 
Abony I. 
Bágyog, Gyürhegy VIII . 
Békéscsaba, F lugp la t z XI. 
Bonyhádvarasd XVI . 
Cikó X X I . , X X I I . 
Csákberény X X V . 
Deszk X X X V I . 
Diás X X X I X . 
Dunapentele X L I L , X L I I I . 
Eilend XLVII . 
Fazekasboda L. 
Felsőnyék LI. 
Fenék LUI . 
Gátér , Kun-Kisszál lás LVIII . 
Gyód LXI I . 
Győr, Téglavető-dűlő LXI I I . 
Hernádpusz ta L X I X . 
Hódmezővásárhely , 
Kardoskú t L X X I I . 
Hőgyész L X X I X . 
Jánoshida L X X X I I I . 
J u t á s L X X X V I . 
Kecskemét , Mámmai 
csárda XCVII . 
Keszthely, Dobogó CIII. 
Kiskőrös, Poh ibu j 
Mackó-dűlő CIX., CX. 
Kiskunfé legyháza , 
Vásá r t é r CXI. 
Kiszombor , 
Gräberfeld M CXVI1I. 
Kiszombor , Gräberfeld О CXIX. 
Klá ra f a lva . Kuku ty in CXXII I . 
Körös ladány CXXIV. 
K u n á g o t a C X X V . 
K u n s z e n t m á r t o n C X X V I I . 
Már té ly C X X X I . 
Mezőberény C X X X V . 
Mezőnyék C X X X V I . 
Nagyasszonyfa lva CXLI I I . 
Nagy pa l i ' CXLVI. 
Nyí regyháza , Städtische 
Gär tnere i CL1I. 
Orczvfalva CLV. 
Ordas CL VI. 
Oszőny CL1X. 
Öskü CLXI . 
Páhok CLXII I . 
Pécs, F a b r i k s t a d t CLXVII . 
P i l i smaró t , Öregek dűlője C L X I X . 
Püspökszenterzsébe t C L X X I I I . 
Regöly C L X X V . 
Sövényháza, Dilitor C L X X V I I L 
Szalacska (Szalacska-
p u s z t a ) C X X X . 
Szebény C L X X X I I . 
Szeged,' Fehé r tó C L X X X V I . 
Szeged, K u n d o m b C L X X X V I I . 
Szeged, 
Makkoserdő C L X X X V I I I . 
Szeghegy CXCII. 
Szegvár, Kórogypar t CXCV. 
Szellő CXCVIII . 
Szentendre CXCIX. 
Szentes, J a k s o r CCIV. 
Szi lágynagyfalu CCXIX. 
Szirák ' CCXX 
Tót ipusz ta , Ozorai vár CCXXXVI . 
Ül lő CCXLI. 
Vácha r tyán CCXLII . 
Veszprém, 
Je ruzsá lemhegy CCXLIV. 
Závod CCLI. 
Zemiansky Vrbovok CCLIII. 
i ) FUNDE AUS DER ZEIT DER LANDNAHME UND p E R ERSTEN ARPADEN 
Benepuszta IX. Csorna X X X I I I . Galgóc LVI. 
Bodrogvécs X I V . , XV. Deszk, Ambrus- fé le Gödöllő LXI. 
Bulkeszi X X . ha lom X X X V I I . Győr, Téglavető-dűlő LXI I I . 
Csanytelek, Siróhegv XXIV. Eger XLIV. , X L V . Gvőr (Umgebung) LXIV. 
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H a j d ú s á m s o n LXV. Nagyvázsony CXLVII I . Szentes, Szent László ccx. 
H a l i m b a CCLV. Nemesócsa CXLIX. Székesfehérvár CCXVII I . 
H u s z t L X X X . Neszmély, Meleges CL. Székesfehérvár , 
J á n o s h a l m a L X X X I I . Nyul , Öreghegy CLIII . Maroshegy eexv. 
K a r o s L X X X V I I I . Orsova CLVIII . Székesfehérvár , 
Kecel XC. Pes tszent lőr inc CLXV. Radio-Kolonie CCXVI. 
K e c s k e m é t XCII. Pilin CLXVIII . Székesfehérvár, 
Kenézlő 
СИ. Pusz taszen t imre CLXXI . Gräberfeld Szárazrét CCXVIII . 
K i r á l y h a l o m CV. Pusztaszi las , Pusztaerc si Szob, Kiserdő-dűlő CCXXI . 
Kisasszonyfa CVI. dűlő C L X X I I . Szolnok C C X X I I I . 
K i sdobra CVII. S z a b a d b a t t y á n C L X X I X . Szolnok, S t rázsaha lom CCXXIV. 
Kiszombor , Gräberfeld В CXVI. Szegvár, Oromdűlő CXCVI. T a t a CCLVII. 
K u n á g o t a CXXVI. Szekszárd, Pe t redűlő CXCVII. Tiszaeszlár , Basha lom, 
Magyar szombathely C X X I X . Szentes, Borbás t anya CCLVI. F e n y v e s p a r t C C X X X I . 
Mindszent , Szentes, Nagytőke , Tiszaeszlár , Új te lep C C X X X I I . 
Koszorúsdűlő C X X X V I I I . . Jámborhalom CCVII. T o k a j ccxxxv. 
Monostor i Sziget CXL. U n b e k a n n t e r F u n d o r t L X X X I . 
Nagykőrös , Reformier ter Vereb CCXLIV. 
F r i edhof . CXLV. Veszprém (Komi ta t ) CCXLVI . 
e) UNBESTIMMTE FUNDE AUS DER ZEIT DER WÖLKERWANDERUNG 
Egres XLVI . 
Mosonszeiitpéter CXLI. 
V E R Z E I C H N I S H E R F U N D O R T E 
Dieses Verzeichnis u m f a s s t die N a m e n aller Or t scha f t en 
(der Anra ine , Gemarkungen usw.), die i m Zusammenhange 
m i t den Funden e r w ä h n t werden. Der in K lammer bef ind-
liche N a m e bezeichnet s t e t s die O r t s c h a f t , zu welcher der 
Anra in oder die G e m a r k u n g gehört und un te r welchem die 
O r t s c h a f t im Verzeichnis der F u n d o r t e aufgenommen ist . 
Fa l l s der Ort infolge Namensänderung einen neuen N a m e n 
erhie l t , dann s t eh t auch dieser an der entsprechenden Stelle 
des Verzeichnisses. H a n d e l t es sich jedoch n u r u m eine 
geringere Änderung und würden die beiden N a m e n im Ver-
zeichnis aufeinender folgen, so s tehen die beiden Bezeich-
nungen s t e t s zusammen. Die römischen Zahlen weisen auf 
die r fd . N u m m e r n der Fundor t e hin. 
A b o n y I . IJökény (Magyarcsanád) C X X V I I I . Dubovác , Dubovac , 
A l a t t y á n , Tulá t 11. Bökény — Mindszent XVI I . D u n a d o m b ó X L . 
Algyő I I I . , IV. Budapes t , Dunaha ra sz t i X L I . 
Alpár (Kecskemét) 
С. Pes te rzsébe t CLXIV. Dunapen te l e X L I L , X L I I I . 
Alsóközpont (Szeged) C L X X X I I I . Budapes t , Eger X L I V . , X L V . 
A l sópáhok CLXIII . Pes tszent lőr inc CLXV. Egres X L VI. 
A l s ó t a n y a (Szeged) C L X X X I V . Bugac X V I I I . E l lend X L V I I . 
Ambrus - fé l e halom Buj , Feke teha lom X I X . Ernőháza X L V I I I . 
(Deszk) X X X V I I . Buljkes, Bulkeszi X X . Erzsébe t C L X X I I I . 
B a j i n k a (Hajdúsámson) LXVI. Cenadul—Vechiu XLI . É rmihá ly fa lva X L I X . 
Bakonyszombathe ly C X X I X . Chuszt L X X X . Fazekasboda L. 
Ba l a tona lmád i , Öreghegv V. Cikó X X I . , X X I I . Fehér tó 
B a n a t s k i Despolovac XLVII I . Crvena Crkva CCL. (Hódmezővásárhe ly) L X X . 
B a n a t s k i Karlovac L X X X I X . Csanytelek, Dilitor X X I I I . Fehér tó (Szeged) " C L X X X V I . 
B a n d C X X X I V . Csanytelek, Siróhegy X X I V . Feke teha lom (Buj) X I X . 
B a r n a k e r t (Kecel) XCI. Csákberény X X V . Felsőalpár (Kecskemét) XCV. 
B a s h a l o m (Tiszaeszlár) CCXXXI. Csákvár X X V I . Felsőalpári puszta 
Bácskeresz tur VI. Csegelapos (Jászberény) L X X X V . (Kecskemét ) XCIV. 
Bácso rdas VII. Csongrád, P i roskaváros , Felsőnyék LI . 
Bágyog, Gyürhegy VIII. S in tér te lep X X V I I I . Felsőpáhok C L X I I I . 
Bágyogszovát VIII . Csongrád, Pi roskaváros , Felsőpusztaszer LII . 
Beba-Veche CLIV. Werbőczy-Strasse X X I X . Fenék LI I I . 
Belső Ballószög Csongrád, Tanya 381 X X X I I . Fenékpusz ta LI I I . , LIV. 
(Kecskemét) 
хеш. Csongrád, Tanya 854 X X X I . Fenyvespar t 
Bcnepusz t a IX. Csongrád, S t ad thaus X X V I I . (Tiszaeszlár) C C X X X I . 
B e r e k h á t (Szentes) CC., CCI. Csongrád, Vendelhalom X X X . Földeák LV. 
Bezenye , Papré t X. Csorna X X X I I I . Galgóc LVI . 
Békéscsaba , Flugplatz XI . Debrecen, Hor tobágy X X X I V . Gátér , Kun-Kisszál lás LVI I I . 
B iva lyha lom XII . Debrecen, Üj fö ld , Gátér , U j t a n y a LVI I . 
Bocskahegy CCLVII. Kondorospa r t X X X V . Gáva, K a t ó h a l o m L I X . 
Bodrogköz, Bodrogszentmária XIII . Deszk X X X V I . , CXXII I . Gorzsa, 
Bodrogvécs XIV . , XV. Deszk, A m b r u s féle (Hódmezővásárhe ly) L X X I . 
Bogárzó (Szeged) C L X X X V . halom X X X V I I . Gombos L X . 
Bogojevo LX. Del ta , D e t a X X X V I I I . Gödöllő L X I . 
Boldog LXVII I . Diás X X X I X . Gyenesdiás X X X I X . 
Bonyhádva ra sd XVI. Dilitor (Csanytelek) X X I I I . Gyód L X I I . 
B o r b á s t a n y a (Szentes) CCLVI. Dilitor (Sövényháza) C L X X V I I L Győr, Téglavető-dűlő L X I I I . 
Bors iha lom Dobogó (Keszthely) CIII. Győr (Umgebung) L X I V . 
(Kiskunfélegyháza) CXII. Dobrá . CVII. Gyürhegy (Bágyog) VII I . 
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H a j d ú s á m s o n L X V . 
H a j d ú s á m s o n , Baj inka L X V I . 
Hal imba CCLV. 
H a r t a L X V I I . 
Ha tvan — Boldog L X V I I I . 
Hernádpusz ta L X I X . 
Híressor (Zenta) CCLIV. 
Hlohovec LVI . 
Hódmezővásárhely , 
Fehér tó L X X . 
Hódmezővásárhely , 
Gorzsa L X X I . 
Hódmezővásárhely , 
K a r d o s k ú t " L X X I L 
Hódmezővásárhely, 
Kishomok L X X 1 I L , L X X I V . 
Hódmezővásárhely , 
Kopáncs L X X V . 
Hódmezővásárhely , Kopáncs , 
Lel ik- tanya L X X V I . 
Hódmezővásárhely , Solt Palé , 
(Vas Pa lé ) ' L X X V I I . 
Hódmezővásárhely , 
Te tővár L X X V I I I . 
Homokgödör 
(Soványhát ) C L X X V I I . 
Hor tobágy (Debrecen) X X X I V . 
Hőgyész L X X I X . 
Huszt L X X X . 
Igris X L V I . 
(Szentes) CCIL, CCIII., CCIV. 
J á m b o r h a l o m (Szentes) CCVII. 
J ánosha lma L X X X I I . 
Jánoshida L X X X I I I . 
Jászalsószentgyörgy L X X X I V . 
Jászberény, Csegelapos L X X X V . 
Jeruzsá lemhegy 
(Veszprém) CCXLV. 
J u t á s L X X X VI . 
Kaha , Ta tá rü lésha lom L X X X V I I . 
Karavukovo VI I . 
Kardoskú t 
(Hódmezővásárhe ly) L X X I I . 
Karos L X X X V I I I . 
Ka tóha lom (Gáva) L I X . 
Ka tóha lom (Tiszaeszlár) C C X X X . 
Káro lyfa lva L X X X I X . 
Kecel XC. 
Kecel, B a m a k e r t XCI . 
Kecskemét X C I I . 
Kecskemét , Belső-
Ballószög XCI I I . 
Kecskemét , Felsőalpári 
pusz ta XCIV. 
Kecskemét , Felsőalpár— 
Szikra XCV 
Kecskemét , 
Ma j sa j akabszá l l á s XCVI 
Kecskemét , 
M á m m a i csárda XCVII . 
Kecskemét , Máriaváros , 
Ziegelei XCVII I . 
Kecskemét , Nyirbaracsi 
t a n y a X C I X . 
Kecskemét , Szikra—Alpár, 
Madari t a n y a C. 
Kecskemét , Űr ré t Cl . 
Kenézlő CII . 
Keszthely, Dobogó CHI . 
Kétegyháza CIV. 
Ki rá lyha lom CV. 
Kisasszonyfa CVI. 
Kisdobra CVII. 
Kiserdö-dűlő (Szob) CCXXI . 
Kishomok (Hódmező-
vásá rhe ly ) L X X I I L , L X X I V . 
Kiskőrös CVIII . 
Kiskőrös , Pohibuj 
Mackó-dűlő CIX., CX. 
Kiskunfélegyháza CXIII . 
Kiskunfé legyháza , 
Bors iha lom CXII. 
Kiskunfé legyháza , 
Külső-Galambos CXIV. 
Kiskunfé legyháza , 
Mark tp l a t z CXI. 
K i s k u n m a j s a CXV. 
Kis tőke (Szentes) CCV. 
Kiszombor C X V I - C X I X . 
K l á r a f a l v a CXX. 
K lá r a f a lva , 
Gemeindehaus CXXI . 
K lá r a f a lva , Kuku ty in CXXII1. 
Klá ra fa lva , 
E isenbahns ta t ion CXXII . 
Kocsmadomb (Muhi-
pusz ta ) CXL1I. 
Kondorospar t (Debrecen) X X X V . 
Kopáncs (Hódmező-
vásárhe ly) L X X V . , L X X V I . 
K ó r o g y p a r t (Szegvár) CXCV. 
Koszorúsdűlő 
(Mindszent) CXXXVII I . 
Kökényzug (Szentes) CCVI. 
Körös ladány CXXIV. 
K r s t u r CCXIII. 
K u k u t y i n (Klá ra fa lva) CXXII I . 
K u n á g o t a CXXV. , CXXVI. 
K u n d o m b (Szeged) C L X X X V I I . 
Kun-Kisszá l lás (Gátér) LVI1I. 
K u n s z e n t m á r t o n CXXVII . 
Külső-Galambos 
(Kiskunfélegyháza) CXIV. 
Lebő (Tápé) CCXXVIl l . 
Le l ik - tanya 
(Hódmezővásárhe ly) L X X V I . 
Madar i t anya (Kecskemét) C. 
Magyarcsanád, Bökény CXXVIII . 
Magyarszombathe ly C X X I X . 
Magyar t é s C X X X . 
Majsa jakabszá l lás 
(Kecskemét) XCVI. 
Makkoserdő 
(Szeged) C L X X X V I I I . 
Ma la jdok (Tápé) CCXXVI. 
Maroshegy 
(Székesfehérvár) CCXV. 
M á m m a i csárda 
(Kecskemét) XCVII. 
Már iaváros , Ziegelei 
(Kecskemét) XCVIII . 
Már t é ly C X X X I . , CXXXII . 
Máza C X X X I I I . 
Meleges (Neszmély) CL. 
Mezőbánd CXXXIV. 
Mezőberény CXXXV. 
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Л . Х У С А Р : 
М О Н Е Т Ы ЭПОХИ П Е Р Е С Е Л Е Н И Я Н А Р О Д О В В Н А Х О Д К А Х В Б А С С Е Й Н Е С Р Е Д Н Е Г О Д У Н А Я 
(Резюме) 
В археологических находках, поступивших из мо-
гильников или же других местонахождений эпохи пере-
селения народов, часто встречаются различные монеты. 
Так как их число с течением времени слишком увеличи-
лось, а определение их в публикациях не всегда было 
безупречным, потребовалось подвергнуть весь мате-
риал тщательной обработке, имея в виду, что нумизма-
тические находки оказывают весьма ценную помощь при 
выяснении хронологических вопросов и вместе с тем 
представляют прочный базис д л я познания денежного 
обращения минувших эпох. 
В данном случае задача, поставленная автору, от-
носилась к материалу, дошедшему до нас из эпохи пере-
селения народов. Поэтому сперва требовалось рассмот-
треть варварские (языго-сарматские) находки эпохи рим-
лян, после них германские и аварские памятники, а за-
тем приступить к обработке материала, сохранившегося 
из эпохи завоевания страны венграми. Находки эпохи 
Арпадов, содержащие венгерские монеты, не вошли в 
рамки настоящей задачи. 
Находки были обработаны по алфавитному порядку 
названий местонахождений. В конце статьи помещен 
список находок по отдельным группам, равно к а к и ука-
затель имен. Они облегчают пользование материалом. 
Названия местонахождений приведены в целях облег-
чения ориентации во всех возможных вариациях . 
В труде перечислены не только монеты, поступив-
шие из могильников, но и все монеты, сохранившиеся 
совместно с вещественными памятниками вышеназван-
ной эпохи. Клады, содержащие между прочим и монеты, 
были упомянуты лишь вкратце, только ради полноты 
материала. Чисто нумизматические находки или отдель-
ные монеты не были приняты во внимание. С точки 
зрения познания циркуляции денег безусловно лучше 
было бы привести весь нумизматический материал, но 
эта работа отчасти не входила в поставленную задачу, 
отчасти ж е находится уже в выполнении. В данном 
случае надо было заботиться только о том, чтобы архео-
логи получили по возможности солидную базу для 
своих исследований на основании достоверного нумиз-
матического материала, поступившего попутно с дру-
гого рода археологическими памятниками. 
Собранный материал обработан по местонахожде-
ниям и где это оказалось возможным по порядко-
вым номерам могил. Монеты описаны с приведением 
всех относящихся к ним данных. Определение их проис-
ходило по сведениям, содержащимся в общеизвестных 
справочниках. Где идентификация не была возможна 
вследствие стертости поверхностей, там описывается 
только то, что видно на монетах. Возле каждого изобра-
жения упомянуто место хранения, но так как сбор 
материала начался еще до второй мировой войны, неко-
торые монеты не находятся уже в указанном месте, ибо 
они во время войны были уничтожены или же пропали. 
На таблицах изображены все монеты, которые ока-
зались доступными. Изображения были вообще изготов-
лены ради единообразия с гипсовых копий. Только 
с негипсуемых экземпляров были сделаны снимки, не 
говоря о заимствованных из прежних публикаций 
иллюстрациях, которые изображают монеты в подлин-
ном виде. Изображения расположены на таблице в 
хроногическом порядке и цифры возле них означают 
ссылку на соответствующее место текста. Экземпляры, 
изображенные на таблицах, в тексте имеют цифры в 
порядке обработки. Таким образом, цифры на таблицах 
бессистемно следуют одна за другой, в то время, как 
приведенные в тексте римские цифры содержат указания 
на соответствующую таблицу, на которой находится 
изображение данной монеты. Это не причиняет никакой 
трудности при пользовании материалом, так как цифры, 
встречающиеся на таблицах, могут быть легко отысканы, 
несмотря на то, что они приведены без определенного 
порядка . 
При определении многообразного и иногда очень 
трудно идентифицируемого материала ценные услуги 
оказали д-р А. Кереньи (греческие, византийские и 
варварские монеты), д-р Э. Йонаш и д-р Р. М. Альфёльди 
(римские монеты), Н. Кёнигштейн (восточные деньги). 
Историческая ценность и археологическое значение 
отдельных экземпляров собранного материала весьма 
различны, и определение их не касается нумизмата. 
Это является у ж е задачей археолога. Нумизмат может 
создать только базу для его работы, определяя отдель-
ные монетные находки с наибольшей точностью. 
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2 (Half the ac tua l size) 
X I I 
P l a t e XI I 
l a - l b , 2a—b. Massive, processed f l a k e s 3, 5 - 1 1 . Processed f l akes , shaped like blades and points of blades, 
• bpear-head shaped l ike a laurel- leaf . All objects f rom pit no. 2. Pencil-drawings by Ilona R ich te r (Actual size) 
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L. VÉRTËS 
N E U E R E AUSGRABUNGEN UND PALÄOLITHISCHE FUNDE 
IN DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKO 
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 
In den J a h r e n 1947, 1948, 1950 und 1951 wur-
den in der Höhle von Istál lóskő (Bükk-Gebirge, 
Gemeinde Szilvásvárad) Ausgrabungen vorge-
nommen. Die Ergebnisse der zwei ersten 
Grabungsjahre wurden 1951 mit einer kurzen 
Übersicht der von 1912 bis 1938 durchgeführ ten 
Forschungen veröffent l icht . 1 Die Ausgrabungen 
von 1950 und 1951 zeitigten — im Vergleich zu den 
vorangehenden — solche neue Resul ta te , die eine 
weitere, umfassendere Studie als notwendig er-
scheinen lassen. 
Lber die Höhle bringen wir folgende Angaben : 
Sie en t s tand im Trias-Kalkgestein, ist nach Süd-
westen or ient ier t , liegt 535 m über dem Meeres-
spiegel und öf fne t sich in 45 m Höhe über der 
Talsohle. Der Höhlenraum ist 45 m lang, im Durch-
schnitt 8—10 m breit . Die bewohnbare Grundfläche 
beträgt 460 m 2 . 
Die Ausgrabungsarbei ten in den J a h r e n 1950 
und 1951 wurden mit 10—12 Arbeitern in insgesamt 
100 Tagen durchgeführ t . An den Arbeiten betei-
ligten sich D. Jánossy u n d einige Tage hindurch 
A. Sáad, M.Gábor i und ein Chemiker. In dieser Zeit 
wurde ein Gebiet von 160 m 2 mit einer durchschni t t -
lichen Tiefe von 2,5 m freigelegt. Bei einem Gross-
teil des freigelegten Erdmater ia l s von ungefähr 
400 m 3 handel te es sich jedoch um einen bei frü-
heren Ausgrabungen durchwühl ten , durchgrabenen 
Boden und prähistorischen Gruben (Abb. 1). Von 
den Grubenausfül lungen abgesehen, ermöglichte die 
diskordanzfreie Schichtenreihe und das Nichtvor-
handensein ausgeprägter Kul turschichten eine 
schnellere Durch führung der Forschungsarbeit , die 
nach folgenden Methoden vor sich ging. 
Von dem Eingangsgraben des Jahres 1948 aus-
gehend, (Abb. 2, von I X bis P u n k t 3)2 wurde die 
Ausfüllung in der ganzen Höhlenbrei te bis zum 
1
 JL В e p T e ш : Новые раскопки в пещере на 
Ишталлошкё, Acta Arch. Hung. 1 (1951) S. 15 — 34. 
Felsengrund freigelegt. Das freizulegende Gebiet 
wurde — den Ums tänden entsprechend — in ver-
schieden grosse Blöcke eingeteilt und die einzelnen 
Blöcke in horizontalen Abschni t ten von 20—50 cm 
abgegraben. Wo Anzeichen auf eine sichere Kul tur-
schicht deute ten , dort wurde der Abschni t t bis zur 
Oberfläche der Kul turschicht abgetragen. Von der 
Oberfläche aus gerechnet erhielten wir z. B. fol-
gende Abschni t te des Blockes V. : 1. Niveau : 
— 0,8 m, 2. Niveau : —1,1 m, 3. Niveau : —1,4 m 
(dies war das Niveau der Feuerstelle), 4. Niveau : 
—1,6 m, 5. Niveau : —2,2 in (dazwischen zeigte 
sich bei 1,8 m eine n icht sicher zu best immende 
Aschenschicht), 6. Niveau : —2,7 m, wo bereits 
das p la t t ig verwit ter te Gestein des Felsengrunds 
erreicht wurde. Bei dieser Methode bildete nur der 
Block VI I I eine Ausnahme, der im Interesse der 
an Ort und Stelle durchgeführ ten chemischen Unter-
suchungen und einer möglichst sorgfältigen Ein-
sammlung des strat igraphischen Materials in Ab-
schni t ten von 5—10 cm abgegraben wurde. 
Die Schichtenreihe weist im Vergleich zu den 
Ausgrabungen im J a h r e 1948 gewisse Lücken auf. 
Damals bes tand nämlich noch die Möglichkeit, auch 
jene Schichten im Prof i l wahrzunehmen, die im 
Inneren der Höhle durch frühere Ausgrabungen 
bereits en t fe rn t worden waren. (Abb. 3, Schicht 1, 
2, 3, 4, 5. Es ist anzunehmen, dass die 5. Schicht 
keine selbständige Schicht war, sondern nur einen 
— durch die organische Substanz der massenhaf ten 
Mikrofauna — dunkel ver fä rb ten Teil der 9. Schicht 
bildete.) Während der beiden letzten Ausgrabungen 
kamen drei wesentliche Schichten zum Vorschein : 
eine k a u m steinige, lössartige, gelblichbraune, in 
der jedoch auch einige grössere Felsenstücke waren 
(7), eine dunkelbraune, stellenweise graubraune 
Schicht mit grösseren Steinen, die auch als obere 
2
 JI. B e р т е III: a. W. Taf. V. 1. 
1 Acla Archaeologica V/3—4. 
112 t.. VÉRTES 
Ausgrabungen von Ka die . 
bis zum 
Im 3 m Grund 




bis zum bis zum 
Grund Grund 
/ / / / y к 7 V / V 
/ / / / ' / / / 
/ ' / ' / / / / v v v / ' . 
у / S V ' / / / 
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Abb. 1. Grundriss der Istállóskőer Höhle im Massstab 1:200, mi t der Bezeichnung der bisher durchgeführ ten Grabungen 
Soóds Ausgrabung 
Im !,8m 2,9m 
Kul tu r sch ich t beze ichne t werden k ö n n t e (8) und 
schliesslich die he l lb raune untere Kn l tu r sch i ch t mi t 
kleinen Steinchen (9). Unter dieser bi lden die 
schieferar t ig ve rwi t t e r t en Steine des f a s t senkrecht 
Ku l tu r s ch i ch t en der Feuerste l le eingekeilt war und 
wahrscheinl ich den E ins tu rz des K a m i n s be-
zeichnet . I m Gebiet der Blöcke VI u n d V I I 
b e f a n d sich zwischen den be iden Kul tu r sch ich ten 
HiHebronds Ausgrabung•• 
2 m 2.5 m 
geschichte ten Kalks te infe l sens , m i t dazwischen 
g e b e t t e t e m grobkörn igem Mater ial u n d ve rs t reu ten 
kle ineren Lösseinlagerungen, die a l lmähl ich in den 
re inen Grundfels übergehende ster i le Schicht (10). 
I n d e m der W a n d zu liegenden Teil der Blöcke I V 
und X wurde u n t e r einem ve r s top f t en K a m i n 
eine graufarbiges S te ingerö l l en tha l t endeEin lage rung 
g e f u n d e n (11), die zwischen den oberen und un te ren 
der Feuerste l le eine dünne rötl iche Schicht , 
die möglicherweise den Res t eines denund ie r t en 
Niveaus dars te l l t . 
Auf Grund der Ausgrabungs resu l t a t e des J a h r e s 
1948 bes t and die H o f f n u n g , u n t e r der Aur ignac-
Schicht eine Moustér ien-Ablagerung zu f i n d e n . 3 
3
 Л. B e р т е m : a. W. S. 34. 
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Diese H o f f n u n g veranlasste uns, die Forschungen 
im J a h r e 1950 fortzusetzen, doch bald zeigte es 
sich, dass hier zwar kein Moustérien, aber eine von 
unserem S t a n d p u n k t aus vielleicht noch wichtigere 
K u l t u r : das Aurignacien I (nach der f rüheren 
Terminologie das mit t lere Aurignacien) gefunden 
wurde, das durch viele Knochenlanzenspi tzen mit 
gespal tener Basis gekennzeichnet war . Diese Art 
von Gerä ten k a m bei den f rüheren Ausgrabungen 
in Is tá l lóskő nicht zum Vorschein, welchem Um-
stand auch hei der Bes t immung der Zeitstellung 
der K u l t u r ernstlich Rechnung getragen wurde.4 
Die die Arbei t s törenden Gruben beweisen, dass 
auch im Laufe der f rüheren Ausgrabungen ab und 
zu die un te re Kul turschich t , also unsere Auri-
gnacien I . -Fundstel le , zwar erreicht wurde (s, 
die Grubenauf fü l lung auf Abb. 1 und 3a), doch nur 
auf e inem so kleinem Gebiete, dass an H a n d der 
dort gefundenen wenigen Geräte das neue Kul tur -
niveau n ich t wahrgenommen werden konnte . I n 
dem F u n d m a t e r i a l der f rüheren Ausgrabungen 
e r k a n n t e n auch wir auf Grund der Untersuchungen 
ausnahmslos Geräte der oberen Kul tu r sch ich t . 
Da mi t der En tdeckung des Aurignacien I-
Niveaus die Wichtigkeit unserer Forschungs-
arbeit bezüglich der europäischen Verbre i tung und 
des Ursprungs dieser Ku l tu r erwiesen war , wurde 
nun mi t grösstem Eifer darauf hin gearbei te t , die 
absolute Zeit mi t möglichster Genauigkeit zu be-
s t immen. Diesem Zwecke dienen die weiter un ten 
beschriebenen petrographischen, mineralogischen 
usw. Untersuchungen. 
von Istállóskő Grabungen durchgeführ t wurden 
Alter Ausaroh иt 
schutlkege! 
Felsenschwelle 
bei P u n k t 15. Zeichenerklärung auf Taf . LI 
4
 O. Kadic — M. Mottl : Az északnyugat i B ü k k bar langja i 
(Die Höh len des nordwest l ichen Bükk-Gebirges) Bkut . 17 
(1944) S. 5 5 - 5 6 . 
1* 
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B E S C H R E I B U N G D E S A R C H Ä O L O G I S C H E N F U N D M A T E R I A L S 
Die Schichten der Höhle sind mit f re iem Auge 
schwer zu unterscheiden. Die Farben sind nicht 
selten verschwommen, die Schichtoberflächen sind 
nicht scharf , die F u n d e sind — vert ikal vers t reu t — 
auch ausserhalb der ausgeprägten Kul turschichten 
anzut ref fen . Ausserdem verursacht das zurück-
geschiit tete Material der älteren Gruben gewisse 
Störungen. Bei der Trennung der einzelnen Schich-
ten war uns die Verschiedenheit des im sediment-
petrographischen Teil beschriebenen Steingerölls 
behilflich,ferner die Verfärbung der fossilen Knochen 
und nicht zuletzt der Charakter des archäologi-
schen Materials selbst. So konnten die beiden 
Haup t fundsch ich ten mi t fast unfehlbarer Sicher-
heit getrennt werden, und höchstens das unmit te l -
ba r ent lang der Felswände, r ingsum von der W a n d 
gelöste Steingeröll verursachte bei der Abgrenzung 
einige Schwierigkeiten. I m allgemeinen kann fest-
gestellt werden, dass in der oberen Kul tursch ich t 
keine Knochenlanzenspi tzen mit gespaltener Basis 
zu f inden waren, wäh rend aus der un te ren Ku l tu r -
schicht die mit in tensiver Kantcnre touche ver-
sehenen Steingeräte u n d hauptsächl ich die Werk-
zeuge mit Moustér ien-Charakter fehl ten. 
I m folgenden geben wir die Beschreibung des 
Gerätematerials . 
1. DIE KNOCHENGERÄTE AUS DER UNTEREN KULTURSCHICHT (AURIGNACIEN I-NIVEAU) 
Knochenspitzen mit gespaltener Basis 
Es sind die am schönsten ausgeführ ten Geräte unseres 
Fundes. Die Spitze ist fein geschliffen, der Körper schlank, 
sich gleichmässig verdickend. Ihr Querschnit t zeigt f lache 
Oval- oder Linsenform. Die Basis der Geräte ist an der Spal-
tung in Oberansicht oval, in Seitenansicht wird sie al lmählich 
schmäler (Taf. X X X V . Abb . 9). 
Die kleinste Spitze mi t gespaltener Basis s teht bezüglich 
der Masse allein da. Sie ist 21,8 mm lang. Das Ende der Spitze 
ist ein wenig abges tumpf t , an der Spal tung beschädigt . Sie 
dürf te auch in unversehrte in Zustand höchstens 1 —1,5 m m 
länger gewesen sein (Taf. X X X I V . Abb. 8, Taf. X X X V , 
Abb. 8). 
Nicht viel länger — 24,5 m m — ist eine völlig unversehr te 
Spitze mi t gespaltener Basis. Die Ausführung ist auffal lend 
fein. Die Basis hat ovale Form und verdünnt sich an der 
Spaltung. Die Spaltung selbst erstreckt sich 10 m m tief, 
macht also fast die H ä l f t e der Länge des Gerätes aus (Taf. 
X X X I V - X X X V , Abb. 9). 
Den Massen nach folgt ein 28,4 m m langes Gerä t . Das 
Ende der Spitze ist e twas abges tumpf t , an der Spal tung be-
schädigt. Die ursprüngliche Länge dü r f t e 31 m m betragen 
haben (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 12). 
F a s t völlig unversehr t ist die 34 m m lange Spitze mit 
gespaltener Basis. Vom Spitzenende fehlen höchstens 1 — 2 
mm. Die schön ausgeführ ten Flügel der Spaltung s tehen ein 
wenig auseinander (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 11). 
Eine 38,7 mm lange, schmale Spitze mit gerade abge-
schnit tener Basis. Von der ursprünglichen Länge fehlen eben-
falls unge fäh r 1 - 2 m m (Taf. X X X I V - X X X V , Abb . 10). 
Die zweite Gruppe bilden Spitzen mi t gespaltener Basis 
von mit t lerer Grösse. Hierher gehört z. B. jenes beschädigte 
Exemplar , das in seinem gegenwärtigen Zustand 33,3 mm 
lang ist, doch ursprünglich mindestens 70 min lang gewesen 
sein d ü r f t e (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 13). 
Eine 62 mm lange, f lache Spitze mit völlig unversehr te r 
Spaltung. Wurde wahrscheinlich durch den Schichtendruck 
verbogen (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 15). 
Beschädigt sind Spitze und Spaltung eines du rch den 
Schichtendruck verbogenen 69,8 mm langen Gerätes (Taf. 
X X X I V - X X X V , Abb. 14). 
Ein 70,6 mm langes, f laches Gerät in schöner Ausführung 
mit feiner Spitze (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 17). 
Ein 88,8 mm langes, sehr schön ausgearbeitetes Gerät , 
doch schlanker als die üblichen. Seine grösste Breite be t räg t 
nur 10,5 m m . Es ist eines der schönsten Exemplare dieser 
Gruppe (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 18). 
Ursprünglich bedeutend länger dü r f t e eine gegenwärt ig 
89,2 m m lange Spitze gewesen sein, bei welcher an Stelle des 
abgebrochenen Endes ein neues, weniger schlankes geschliffen 
wurde. Starke lineare Rillen bezeichnen die Spuren der Bear-
bei tung (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 7). 
In die Gruppe der grössten Geräte gehört bereits die 
119.4 m m lange Spitze mi t beschädigter Spal tung, die ur-
sprünglich ungefähr 5 — 10 m m länger gewesen sein d ü r f t e 
(Taf . X X X I V - X X X V , Abb . 4). 
Eine massive, gut geschliffene Spitze mi t beschädigter 
Spal tung. I .änge : 120,4 m m . (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 3). 
Ein schlankes Gerat mi t beschädigter Spaltung. Länge : 
128.5 m m (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 6). 
Eine völlig unversehr t e , breite, vol lkommen ausge-
arbei tete Spitze mit gespal tener Basis. Länge : 129,5 m m . 
(Taf. X X X I V - X X X V , Abb . 5). 
In unversehr tem Zus tand dürf te eine gebrochene, s t a rke , 
aber gut ausgeführte Lanzenspi tze, deren gegenwärtige L ä n g e 
119 m m bet rägt , das grösste Gerät dieser Gruppe gewesen 
sein (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 2). 
Schliesslich gehört h ierher eine 150,7 m m lange unve r -
sehr te Spitze, wo beide Spal tungen beschädigt sind (Taf . 
X X X I V - X X X V , Abb. 1). 
Ausser den beschriebenen 18 Stücken bef inden sich in 
unserem Fund noch mehre re beschädigte Spitzen mi t ge-
spaltener Basis. Alle sind aus Geweih — wahrscheinlich aus 
Rentiergeweih — hergestel l t . Über ihre Einfassung, Befest i -
gung in den Griff, konn ten — trotz der sorgfältigsten Unter -
suchung — keine Angaben gefunden werden. Bei zwei E x e m p -
laren (Taf. X X X I V - X X X V , Abb. 6 und Abb. 11) konn te 
auf einer Spal tungsf läche eine quer ver laufende Reibungs- , 
Abnützungsspur festgestell t werden, doch dür f t en diese eher 
bei der Verdünnung der Spal tung als bei der E infügung in 
den Griff en ts tanden sein. 
Bei der Untersuchung der Art und Weise der E infügung 
in den Griff wurden versuchsweise von einigen Spitzen mi t 
gespaltener Basis Kopien aus Rinderknochen hergestell t . 
Die Flügel der Spal tung waren jedoch so spröde, dass sie hei 
der geringsten Biegung abbrachen . Wir versuchten auch 
ethnographische Analogien zu f inden, doch unseres Wissens 
sind bei keinem einzigen heu t e lebenden primit iven Volk auch 
nur annähernd ähnliche Pfeil- und Lanzenspitzen anzut ref fen . 
Im Endresu l ta t liegen bezüglich der E infügung in den Griff 
hei den Geräten zwei Erwägungen im Bereich der Möglich-
keit : 1. Das Bindeglied zwischen der Pfeilspitze und 
dem Pfeilkörper dü r f t e aus widerstandsfähigen Rohrar -
ten oder Horn hergestellt worden sein, wie dies bei den mei-
sten auch heute gebrauchten Pfeilen zu sehen ist (Abb. 4a). 
2. Es wäre vorstellbar, dass ein Flügel der f lachen Spal tung 
in den gespaltenen Griff e ingefügt und befest igt wurde (Abb. 
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46). Die erste A n n a h m e hat m e h r Wahrscheinlichkeit f ü r 
sich, da im letzteren Fall auf dem in die Spaltung gesteckten 
Flügel gewisse Beschädigungen vorhanden sein müssten. Es 
sei hier noch bemerk t , dass wenn tatsächlich unserer ers ten 
Annahme nach solche Knochenspi tzen mit gespaltener Basis 
in Gebrauch waren , dies auch soviel bedeuten würde, dass 
sie ausschliesslich als Pfeilspitzen verwendet wurden. 
Ausser den Knochenspi tzen mi t gespaltener Basis aus 
den Aurignacien-Funden sind uns ähnliche Geräte nur noch 
aus den Pfah lbau ten von Latr ingen bekannt , die von Pfe i f fe r 
als Riemenschnüre oder Riemenenden bezeichnet wurden. 5 
Wir künneh dieser Bezeichnung nicht beipflichten, weil f ü r 
die Zwecke der Riemenschnüre das dickere Gerät mit R u n d -
querschni t t geeigneter gewesen wäre als unsere f lache, zer-
brechliche Knochenspitze, u n d weder die bet rächt l ichen 
Grössenunterschiede noch das mi t auffal lender Sorgfalt ge-
schliffene Ende der Spitze k ö n n t e n entsprechend erklär t 
werden. 
sieht.8 Seiner Ansicht nach brachten die Men-
schen des aus dem Atérien entstandenen west-
lichen Solutréen den Pfeil aus Afrika mit und gaben 
ihn an die westliche Gruppe des Gravettien weiter. 
In Parpallo liegt zwar das Magdalénien unmittel-
bar über dem «solutrense-aurignaciense final», doch 
nach Ansicht von Freund stammt das hiesige 
«Solutréen» aus der WI/II. Zeit.9 Auf Grund 
dieser Umstände kann es nicht überraschen, dass 
der Pfeil zur selben Zeit auch in anderen Kulturen, 
z. B. im Aurignacien I. von Istállóskő bekannt 
und in Verwendung war. 
Der Funktion nach werden die Spitzen mit 
gespaltener Basis im allgemeinen als Lanzenspitzen 
betrachtet, obwohl von einzelnen Forschern die 
Frage aufgeworfen wurde, ob es sich nicht um 
Pfeilspitzen handelt. Passemard z. B. kümmert 
sich nicht um den Gebrauch der Geräte, sondern 
nur um ihren typologischen Wert.6 Dieser Stand-
punkt ist prinzipiell unrichtig, denn wenn eine Art 
von Geräten — um eine Bezeichnung von Passemard 
zu gebrauchen — das «Leitfossil» einer bestimmten 
archäologischen Kultur darstellt, so kann es für 
uns nicht ohne Interesse sein, die Funktion des 
Gerätes kennen zu lernen, denn gerade die Art 
und Weise des Gebrauchs der häufigsten und be-
zeichnendsten Geräte und Werkzeuge ist es, die 
uns über die Lebensweise und Produktion einer 
bestimmten Menschengruppe Aufklärungen geben 
kann. 
Die Spitzen mit gespaltener Basis können nur 
Waffen — und zwar Pfeil- oder Lanzenspitzen — 
gewesen sein. Gegen die erste Annahme spricht vor 
allem der Umstand, dass die meisten Forscher die 
Entdeckung von Pfeil und Bogen auf einen späteren 
Zeitpunkt verlegen. Diese Frage wurde bereits in 
einer unserer früheren Arbeiten behandelt, wo 
anlässlich der Beschreibung einer Spitze mit ge-
spaltener Basis aus der Höhle von Istállóskő diese 
— auf Grund von ethnographischen Angaben — 
als eine Pfeilspitze bestimmt wurde.7 Es muss noch 
bemerkt werden, dass in letzter Zeit auch Childe 
mit einer früheren Entdeckung des Pfeils rechnet, 
wenn er z. B. — im Sinne von Pericot — in den 
Stielspitzen des Atérien die ältesten Pfeilspitzen 
Abb. 4. Die vermut l ichen Befest igungsarten am Griff 
der Pfeilspitzen mit gespaltener Basis 
Die in unseren Funden enthaltenen, kaum 2 cm 
grossen Spitzen mit gespaltener Basis können näm-
lich keinesfalls als Lanzenspitzen betrachtet wer-
den. Ebenso war auch die kleinste Spitze mit ge-
spaltener Basis (34 mm lang und 6 mm breit) aus 
der Höhle von La Ferrassie keine Lanzenspitze10 
und auch ebenso wenig das kleinste, kaum 4 cm 
lange Gerät von Abri Blanchard.11 Wenn die 
betreffenden Autoren selbst auf Grund dieser Masse 
keine Pfeilspitzen annahmen — deren Bestimmung 
ihnen sehr erleichtert gewesen wäre, wenn sie das 
Gewicht der von etlichen Dutzend verschiedener 
Naturvölker hergestellten heutigen Pfeil- und 
5
 L. Pfeiffer : Die steinzeitliche Technik und ihre Be-
ziehungen zur Gegenwart , Jena 1922. S. 226. Abb. 230. 
6
 E. Passemard ; La caverne d ' I s tur i tz en Pays Basque , 
Préhistoire 9 (1944) S. 23. 
7
 L. Vértes: A É 78 (1951) S. 1 - 5 . 
8
 V. Childe : Prehistoric Migrations in Europe , Ins t . 
fo r Sammenlignende Kul tur forskning, Oslo 1950, S. 20. 
9
 G. Freund : Die Blat tspi tzen des Paläol i thikums in 
Europa. Bonn 1952. S. 35 ff . 
10
 L. Capitan — D. Peyrony : La Ferrassie. Rev. an thr . 
22 (1912) S. 76. 
L. Didon: L 'Abr i Blanchard. Périgeux 1911. Taf, 
II . Abb . 3, 4, 7, 
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Lanzenspitzen gemessen hätten1 2 — so beweist 
dies nur ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Funk-
tion der Geräte. 
Bereits in dem erwähnten Artikel begnügten wir 
uns nicht damit, die kleinsten Spitzen mit gespal-
tener Basis Pfeilspitzen zu nennen. Auf Grund der 
Gewichtsmessungen wurde angenommen, dass es 
sich auch bei den mittelgrossen Spitzen mit gespal-
tener Basis um Pfeilspitzen handelte und wahr-
scheinlich wurden nur die allergrössten Spitzen an 
Menschen des Aurignacien I gebildet hätte. Die 
Pfeiljagd konnte erst dann ein Hauptfaktor, das 
Rückgrat der Produktion werden, als das Klein-
wild in der allgemeinen Ernährung eine wichtigere 
Rolle spielte, also in den periglazialen Steppen und 
Tundren im W III., später bei den Bewohnern der 
postglazialen, waldigen Flusstäler.1 3 
Die Spitzen mit gespaltener Basis sind also 
tatsächlich Leitfossilien, die eine bestimmte Kultur 
bezeichnen. Sie sind uns nur aus dem Aurignacien 
i 
Abb. 5. Verbrei tungskar te der Knochenspi tzen mi t gespaltener B a s i s : 1. Bacho Kiro ; 2. Szeleta ; 3. Höhle von Istállós-
kö ; 4. Peskő Höhle ; 5. M a m m u t - H ö h l e ; 5. a Jankovich-Höhle ; 6. Dzeravá Skala (Pálffy-Hüli le) ; 7. Potocke 
z i ja lka ; 8. Tischofer-Hühle ; 9. Ofnet ; 10. Vogelherd; 11. Bocks te in-Höhle ; 12. Annakape l l en -Höhle ; 13. Dia 
Gruppe der französischen Aurignacien I -Fundste l len 
Wurfspeeren angebracht. Die kleinsten Spitzen 
waren zweifellos Pfeilspitzen und so können sie 
neben den Atérien-Spitzen als die ältesten sicheren 
Spuren für den Pfeilgebrauch betrachtet werden. 
Diese Feststellung bedeutet jedoch bei weitem 
nicht, dass die Jagd mit Pfeil und Bogen den 
Hauptbestandteil der Jagdwirtschaft für den 
12
 L. Vértes : A É 78 (1951) S. 3. 
1 3
 Es könnte nun die Gegenmeinung auf t auchen , dass die 
Spitzen mit gespaltener Basis zwar Pfeilspitzen wären, doch 
nicht vom Bogen ausg"schossen, sondern mi t blosser Hand 
geschleudert wurden. Falls nun der «Schleuderpfeil» im Ge-
rä t egu t irgendeines Naturvolkes ta tsächl ich existierte oder 
noch existiert, so ist es sehr wahrscheinlich, dass er keine 
pr imäre Erscheinung war , sondern sich — aus irgendeinem 
speziellen Grund oder f ü r irgendeinen bes t immten Zweck 
verwendet — aus dem Pfeil und Bogen entwickelte. Die 
Durchschlagkraft des Wurfspeers , die Zielsicherheit wären 
I bekannt, haben von allen Gerätetypen des Paläoli 
thikums verhältnismässig die kürzeste Lebens-
dauer und verschwinden fast ausnahmslos zur Zeit 
des Aurignacien II . 1 4 Es muss noch bemerkt werden, 
dass die Knochenspitzen mit gespaltener Basis den 
ersten vollentwickelten Standardtyp der Knochen-
geräte darstellen. 
wesentl ich verminder t , wenn man diesen Speer n u r in der 
Grösse eines Pfeils verwenden würde , selbst dann, wenn sich 
die Jagd ausschliesslich auf Kleinwild beschränken würde. 
I n die einzelnen Entwicklungsphasei i der Jagdwi r t scha f t des 
Urmenschen kann die Entdeckung u n d Verwendung einer 
derar t igen «Waffe» auf keine Weise eingefügt werden. 
14
 Die Knochenspi tzen mit gegabelter Basis (à base 
fourchue) aus dem Magdalénien sind Geräte, die einem ganz 
anderen Zwecke dienten und mit einer anderen Technik her-
gestellt wurden. Sie sind mit den H a r p u n e n ve rwand t . Die 
beiden Typen sind nicht zu verwechseln. 
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Wir möchten aus dem bisher Gesagten folgende 
Schlüsse ziehen : Die Spitze mit gespaltener Basis 
verschwand innerhalb auffallend kurzer Zeit. Un-
mittelbar danach wurden von den Menschen des 
Aurignacien II auf vorteilhaftere Art in den Griff 
einfügbare Knochenspitzen hergestellt, in denen 
keine Derivate der Spitzen mit gespaltener Basis zu 
sehen sind. Die Knochenspitzen des Aurignacien 
I sind in einer Sackgasse mündende Geräte, die 
keine Fortsetzung haben und gerade dieser Um-
stand bedingt ihren grossen typologiscben Wert. 
Die Spitzen mit gespaltener Basis konnten nur 
nomadisierende Meschengruppen von einer Lager-
stelle zur anderen mit sich nehmen. Da es sich um 
nicht am besten hergestellte Geräte handelte, 
wurden sie selbst auf dem Wege der Diffusion 
nicht verbreitet. Die Verbreitung der Spitzen mit 
gespaltener Basis (Abb. 5) fällt mit der jenigen des 
Aurignacien I zusammen, womit auch der Ursprung 
dieser Kultur erklärt wird. 
Auf der Landkarte folgen die Fundorte des 
Aurigmc'en I in grossen Zügen dem Lauf der 
Donau vom bulgarischen Bacho Kiro an15 bis zum 
Quellengebiet der Donau, und später treffen wir 
diese Kultur nur in den klassischen französischen 
Fundorten wieder an. Die Mammut-Höhle und die 
Potocka-Höhle fallen ein wenig abseits von der 
scharf umrissenen Linie der übrigen Fundorte, 
doch von den Geräten beider Höhlen muss be-
merkt werden, dass sie den gewohnten Spitzen mit 
gespaltener Basis nicht gleichen und auch ihre 
Kultur im Gesamtbild mit dem des Aurignacien 
I nicht übereinstimmt. Die Geräte von Potocka 
zeigen einen kreisförmigen Querschnitt,16 die 
grossen Lanzenspitzen der Mammut-Höble hinge-
gen, von wo uns keine derartige Abbildung zur 
Verfügung steht, welche auch die Spaltung der 
Spitzen zeigen würde und deren Eigenschaften uns 
nur aus Beschreibungen bekannt sind, erinnern 
mehr an die Mladecer Spitzen.17 In den Funden 
dieser beiden Höhlen — obwohl sie auf der Karte 
der Vollständigkeit wegen mit einem Fragezeichen 
aufgenommen wurden — sind keine Spitzen mit 
gespaltener Basis vorhanden. 
lhD. A.E. Garrod : Excava t ions in t he cave of Bacho 
Kiro, N o r t h —East Bulgaria . Bull. Amer. School of P f e h . 
Research 15 (1939) Taf . X I I I . Abb. 5. 
16
 S. Brodar : Das Paläol i th ikum in Jugoslawien, Quar-
t ä r 1 (1938) Taf. VI. Abb. 5 - 6 . 
17
 Koz ovski : Starsza epoka kamienia v Polsce, Poznan-
skie Tow. Przyjac . N a u k I . (1922) Taf. I X . 
18
 E. Peters : Die altsteinzeitl ichen Ku l tu ren von Verin-
genstadt (Hohenzollern). PZ 17 (1936) Taf. V. Abb. 1. 
19
 O. Menghin : Kleine Beiträge zur Kenn tn i s des dilu-
vialen Menschen in Österreich, W P Z 1 (1914) S. 247, 
Das Knochengerät der Annakapellcnhöhle von 
Veringenstadt ist beschädigt. Die Spaltung ist 
scheinbar abgebrochen. Das Stück wird in keiner 
Aufzählung der Spitzen mit gespaltener Basis er-
wähnt, doch kann es aller Wahrscheinlichkeit nach 
in diese Gruppe eingereiht werden.18 
In der Spitze mit gespaltener Basis aus der 
Tischofer Höhle sah Menghin im Jahre 1914 das 
östlichste Vorkommen des Typs, obwohl er die 
paläolithische Zeit bezweifelte.19 Auf Grund von 
seither gehobenen Funden kann auch dieser Fund 
als authentisch betrachtet werden. 
Unter den zeitlich unbestimmten Funden kann 
elie Spitze mit gespaltener Basis aus der Block-
steinhöhle erwähnt werden, die von R. R. Schmidt 
wohl auf Grund der im Fundmaterial befindlichen 
Stichel, doch nicht auf der Grundlage befriedigender 
Beweise, als spätes Aurignacien bestimmt wurde.20 
Schliesslich muss noch erwähnt werden, dass 
Breuil im Fundort Cliatelperron bei Allier im unte-
ren Aurignacien (im späteren Perigordien inférieur) 
eine Knochenspitze mit gespaltener Basis fand. 
Wir teilen jedoch den begründeten Verdacht von 
Delport, wonach in Chatelperrcn bei den früheren 
Ausgrabungen auch eine nicht getrennte Auri-
gnacien I-Schicht vorhanden war.21 
Es scheint, dass die Spitzen mit gespaltener 
Basis unter allen Umständen auf das Aurignacien 
I deuten. Eine andere Frage ist hingegen, in wel-
chem Abschnitt der Entwicklung und zu welchem 
Zeitpunkt diese Kultur in den verschiedenen geo-
graphischen Gebieten anzutreffen ist. Auf eine 
eingehendere Erörterung dieser Frage werden wir 
noch zurückkommen, wenn wir uns mit den im 
ungarischen Solutréen gefundenen Spitzen mit 
gespaltener Basis beschäftigen werden.21" 
Knochenspitzen mit Schulter 
Diese Bezeichnung, welche die Literatur des 
Paläolithikums in dieser Beziehung nicht kennt, 
kann nur unter Vorbehalt gebraucht werden. Es 
handelt sich hier um eine solche Gruppe von 
20
 R. R. Schmidt : Die diluviale Vorzeit Deutschlands, 
S tu t tga r t 1912. Taf . X X . 
2 1
 Auf Grund einer brieflichen Mitteilung von H. Delport. 
21a
 J. Hillebrand : Über eine neue Aurignacien-Lanzen-
spitze «à base fendue» . Eiszeit 5. (1928) S. 99. Hier muss noch 
bemerk t werden, dass von einer ganz unerwar te ten Fund-
stelle, aus Pa läs t ina , neuerdings von einer den unseren 
unähnlichen Spitze mit kreisförmigem Querschnitt und ges-
pal tener Basis ber ichte t wird ( J . Perrots Bericht , BSPF 
(1953) S. 14). Die Frage der kul ture l len Zugehörigkeit dieser 
Spitze wird in d e m wortkargen Ber ich t nicht entschieden. 
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Knochenlanzenspitzen, die in Form und Ausfüh-
rung zwar am meisten an die Spitzen mit gespal-
tener Basis erinnern, doch wurde ihre Basis nicht 
gespalten, sondern entlang einer geraden Linie 
schulterartig verdünnt, als ob der eine Flügel der 
gleichmässigen Spaltung entfernt worden wäre. 
Diese Geräte werden deshalb unter einer unge-
wohnten neuen Bezeichnung gesondert von uns 
besprochen, da es den Anschein hat, als wäre ein 
Teil der Geräte absichtlich so hergestellt worden. 
Besonders auf Grund der auf Taf. X X X V I , Abb. 8 
und 9. dargestellten Geräte ist kaum anzunehmen, 
dass es sich hier nur um ein zufälliges Abbrechen 
handelt. 
Der soeben besprochene Gerätetyp kann eine 
verwandte Modifikation der Spitze mit gespal-
tener Basis sein, doch noch wahrscheinlicher ist 
es, dass es sich um gespaltene Spitzen handelt, 
bei denen ein Fli :gel der Spaltung abgebrochen 
war und die — nachträglich repariert — wie-
der verwendet wurden. Da in den ausländischen 
Fundberichten — bedauerlicherweise — gewöhn-
lich ausschliesslich die unversehrten, fehlerlosen 
Exemplare veröffentlicht werden, kann nicht 
festgestellt werden, ob sich unter den frarzösi-
schen Aurignac—Geräten eine der unsrigen 
ähnliche Form befindet. 
Das beste Stück der Gruppe ist eine 215 mm lange, 
24,6 m m breite und 7,8 m m dicke, schön ausgeführte Kno-
chenlanzenspitze. Das E n d e der Spitze ist abgebrochen, eben-
so die verdünnte Basis. Der Querschnit t zeigt eine s tark ver-
f lachte Ovalform (Taf. X X X V I , Abb. 1). 
Ein schlecht erhaltenes, besonders auf dem hin teren 
Teil s tark korrodiertes Gerät , in schöner Ausführung, mi t 
gerade abgeschnit tenem Schulterteil. Der Unterteil der Schul-
ter ist abgerundet . Länge : 71,3 mm (Taf . X X X V I , Abb. 8). 
Ein 81,4 mm langes, schön gearbei te tes Gerät , mi t 
gerade abgeschnittenem Schulterteil, in der Ausführung der 
Knochenspi tze aus der Pá l f fy-Höhle (Dzeravá Skala) ähn-
lich (Taf. X X X V I , Abb. 9). 
Hierher gehört noch ein Gerät , dessen Oberteil abge-
brochen ist, die gegenwärtige Länge be t r äg t 62 mm, wovon 
40 m m auf den Flügel fallen. (Taf. X X X V I , Abb. 7). 
Nur un te r Vorbehalt kann in diese Gruppe ein 84,3 m m 
langes Gerät eingereiht werden, dessen Unter te i l — wahrschein-
lich zufällig — schulterartig abgebrochen ist. Das Gerät ist 
schmal, h a t einen ovalen Querschni t t u n d ist den weiter u n t e n 
veröffent l ichten Ahlen ähnlich (Taf. X X X V I , Abb. 6). 
Knochenlanzenspitzen von unbestimmtem 
Typ 
Die Basis ist bei allen Stücken abgebrochen, 
so dass der nähere Typ nicht zu bestimmen ist. 
Der Ausführung nach sind sie den Geräten der 
beiden früheren Gruppen ähnlich : schlank, flach, 
meistens mit linsenförmigem, bikonvexem Quer-
schnitt. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den 
meisten um gebrochene Spitzen mit gespaltener 
Basis handelt. 
Hierher gehören hauptsächl ich die auf Taf . X X X V I , 
Abb. 2, 3, 4 und 5 gezeigten Lanzenspitzen, u n t e r denen das 
auf Abb. 4 veröffent l ichte Gerät mit ovalem Querschnit t 
durch den vollkommenen Schliff hervorragt . 
U n t e r den auf Taf. X X X V I I . veröffent l ich ten Stücken 
wurden einige in diese Gruppe gereiht, von denen es fast sicher 
ist, dass es sich um abgebrochene Spitzen mi t gespaltener 
Basis h a n d e l t (Abb. 3 - 7 , 9 - 1 0 und 1 6 - 1 9 . Das auf Abb. 15 
veröffent l ichte 30 mm lange Gerät kann selbst in abgebro-
chenem Zus tand zu den als Unika unseres Fundo r t e s bezeich-
neten k le inen Spitzen mi t gespaltener Basis gezählt werden. 
Bei e inem 62,8 m m langen Bruchstück einer Knochen-
spitze w u r d e an Stelle des ursprünglich abgebrochenen Endes 
ein neues geschliffen (Taf. X X X V I I , Abb. 11). 
Geringe Abweichungen von den vorigen zeigt eine lange 
dünne, schmale Spitze (130 m m lang), deren E n d e und Ba-
sis abgebrochen sind (Taf . X X X V I I . Abb. 1). 
Alle bisher beschriebenen Geräte wurden aus Geweih 
hergestell t , doch kann auf Grund der Dicke n ich t entschieden 
werden, ob aus dem Geweih von Rent ie ren oder Waldhir-
schen. E in starkes Gerät von fast rechteckigem Querschnit t , 
dessen L ä n g e 103,3 m m , Breite 17 m m , Dicke 10,5 m m 
beträgt , d ü r f t e offenbar nu r aus Rentiergeweih hergestellt 
worden sein (Taf. X X X V I I . Abb. 2). 
Auf e inem abgebrochenen Knochengerä t war das Spit-
zenende derar t ig beschädigt , dass ein schulterart iger Teil 
en ts tand. Dieser Umstand liess es notwendig erscheinen, die 
Spitzen m i t Schulter — n u r un te r Vorbehal t — als eine ge-
sonderte Gruppe , von den Spitzen mit gespal tener Basis ge-
t rennt , zu behandeln (Taf. X X X V I I , Abb. 12). 
Ahlen 
Sie werden durch einen kreisförmigen oder dem 
Kreis ähnlichen ovalen Querschnitt charakterisiert. 
Leider sind alle unsere Exemplare beschädigt : 
sowohl das Spitzenende als auch die Basis sind 
abgebrochen. Auch bei dieser Gruppe muss die 
Möglichkeit eines Irrtums offengelassen werden : 
da bei einzelnen Spitzen mit gespaltener Basis das 
Spitzenende rings um das obere Drittel ebenfalls 
einen fast kreisförmigen Querschnitt zeigt, ist es 
nicht ausgeschlossen, dass es sich bei einem Teil 
unserer Ahlen — besonders, da sie sich der Basis zu 
ein wenig verflachen — um das abgebrochene Ende 
von Lanzenspitzen handelt. 
Hierher gehören auch die auf Taf. X X X V I I I , Abb 8, 
13 und 20 sowie auf Taf . X X X V I I I , Abb. 8, 1 2 - 1 5 abge-
bildeten Gerä te . Unter le tz te ren sei das Gerä t auf Abb. 14 
— eine 3 5 x 5 mm lange, zylindrische, dicke Nadel mit ge-
brochener Basis — hervorgehoben. Das E n d e der Nadel-
spitze w u r d e ungefähr 2,5 m m tief eingeschnit ten. Bei diesem 
Einschni t t k a n n es sich u m keinen Zufall handeln , da das 
Spitzenende sonst völlig unversehr t und auch der Einschnit t 
selbst gleichmässig ist. W e n n von diesem T y p in Zukunf t 
noch einige zum Vorschein kämen , könnte auch an eine pri-
mitive Nade l gedacht werden , bei der der F a d e n nicht durch 
das Nadelöhr , sondern du rch den Einschni t t des Spitzen-
endes gezogen wurde. In der Li teratur wurde, soweit bekannt , 
die Abbi ldung eines einzigen ähnlichen Geräts aus der Gude 
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nus -Höhle ve rö f fen t l i ch t , 2 2 da a b e r im Tex t ke ine n ä h e r e n 
A n g a b e n zu f i n d e n s ind, is t eine genaue Iden t i f i z i e rung an 
H a n d der Abb i ldung allein n ich t mögl ich. 
Messer zur Fellablösung 
Brei te , f l a c h e Knochenk l inge . Masse : 6 2 , 7 x 2 3 , 6 x 5 , 7 
m m . Die Schneide des Messers i s t n icht scharf , sonde rn ab-
g e r u n d e t , die Bas is i s t — viel leicht zwecks E i n f ü g u n g in d e n 
Gri f f — beidersei ts v e r s c h m ä l e r t , da s obere E n d e in ge rade r 
Linie abgeschn i t t en . Die R ä n d e r divergieren a l lmähl ich v o n 
de r Basis an (Taf . X X X V I I , Abb . 14). 
Knochenstäbe ( Baguettes) 
Walzenförmige S t ä b e aus M a m m u t e l f e n b e i n bzw. d e r e n 
Bruchs tücke . In ve rz i e r t e r F o r m die beze ichnenden G e r ä t e 
des f ranzös ischen Magdalén ien . A u c h im m i t t e l e u r o p ä i s c h e n 
Magdalénien w u r d e n einige wenige verzier te E x e m p l a r e ge-
f u n d e n . St. Périer s i eh t in ihnen Insignien fes t l i ch-ku l t i scher 
B e s t i m m u n g oder « b â t o n messages» . 2 3 I h r se l tenes Vor-
k o m m e n ist uns a u s d e n mi t t e l eu ropä i schen A u r i g n a c - F u n d -
s te l len b e k a n n t , z. B . aus Voge lherd 2 4 sowie aus d e m ver -
mu t l i chen Aur ignac ien des «Al lmagda lén ien» aus d e m u n t e r -
ös ter re ichischen Gobe l sburg usw. 2 6 
I n Ungarn g r u b Hillebrand in der «Al t so lu t réen»-
S c h i c h t der J a n k o v i c h - H ö h l e e inen E l f enbe ins t ab aus, 2 6 de r 
a n be iden E n d e n g e b r o c h e n ist . Die anfängl ich den E i n d r u c k 
einer Verzierung e r w e c k e n d e n E i n s c h n i t t e sind die sich a u s 
de r S t r u k t u r des M a r n m u t s t o s s z a h n s e rgebenden n a t ü r l i c h e n 
Risse u n d Sprünge . D e m n a c h sind u n s die K n o c h e n g e r ä t e aus 
sämt l i chen K u l t u r e n des J u n g p a l ä o l i t h i k u m s b e k a n n t . 
I n unse rem F u n d g u t b e f i n d e t sich ein 203 m m langer , 
wa lzenfö rmiger , s a n f t gebogener S t a b von u n g e f ä h r 13 m m 
Durchmesse r . D a s eine E n d e is t ein wenig d ü n n e r , h ier 
e n d e t der S t ab s t u m p f , das a n d e r e E n d e is t geb rochen . 
Spi tze und K a n t e s ind n i ch t v o r h a n d e n , so dass m a n sich n u r 
r e c h t schwer vors te l l en kann , welchen Zwecken de r S t a b 
g e d i e n t haben k ö n n t e . E b e n d a r u m erscheint eine ku l t i s che 
B e s t i m m u n g sehr wahrsche in l i ch (Taf . X X X V I I I , Abb . 5). 
Ahnl ich d e m vor igen d ü r f t e in u n v e r s e h r t e m Z u s t a n d 
ein 116,6 m m langes S t a h b r u c h s t ü c k gewesen sein, v o n 
we lchem sich — infolge der k r e i s r u n d e n S t r u k t u r des zur 
Hers te l lung v e r w e n d e t e n Mammute l f enbe in s — P l ä t t c h e n 
mi t scharfer , g l a t t e r Trennungs l in ie loslösten (Taf . X X X V I I I . 
Abb . 2). 
I n einem a n d e r e n Fal le bl ieb — infolge der n a t ü r l i c h e n 
S p a l t u n g des E l f e n b e i n s — von d e m f r ü h e r e n S t a b nu r ein 
121 m m langes, o b e n u n d u n t e n mi t g la t t e r F läche abgegrenz-
t e s S t ü c k e rha l t en (Ta f . X X X V I I I . Abb. 3). 
A n einer Stelle v o n Block VI w u r d e in der obe ren K u l t u r -
sch ich t im Laufe d e r G r a b u n g e n . n a c h Beendigung d e r Tages -
a rbe i t , von u n b e f u g t e n W ü h l e r n u n g e f ä h r 1 m 3 E r d e 
z u m Eins turz g e b r a c h t . Bei Durchs i ch t dieser E r d m a s s e 
w u r d e n nahezu 100 B r u c h s t ü c k e v o n einem (oder vie l le icht 
m e h r e r e n ) M a m m u t e l f e n b e i n - S t ä b e n ge funden , aus denen 
s ieben grössere, n i ch t z u s a m m e n h ä n g e n d e Stabtei le z u s a m m e n -
gestel l t werden k o n n t e n . Das gröss te Bruchs tück is t 167 m m 
lang. D e m P a t i n a d e r Obe r f l äche n a c h zu ur te i len , ge lang te 
der S t a b bereits in m e h r e r e S tücke gebrochen in die E r d e , wo 
er im Laufe der Zei t in noch kleinere Teile zerf ie l (Taf . 
X X X V I I I . Abb. 4). 
Halbfertige Knochengeräte 
Auf d a s obere E n d e e ines Geweihbruchs tückes w u r d e 
an beiden Sei ten je eine in einer meisse lar t igen K a n t e zu-
s a m m e n l a u f e n d e F läche geschl i f fen . E s i s t m glich, d a s s es 
sich bei d iesem Werkzeug u m ke in ha lb fe r t iges Gerät h a n d e l t , 
sondern dass es f ü r i rgendeinen speziellen Zweck gelegentl ich 
hergestel l t w u r d e . Unser G e r ä t i s t eine t r e f f e n d e Wider legung 
jener «Knochenge rä t e» , die in einzelnen Höh len m a s s e n h a f t 
gehoben w u r d e n und we lche auf Grund der ko r rod ie r t en 
Ober f l äche oder des stel lenweise «fe t t igen Glanzes» — w e n n 
auch u n t e r Vorbeha l t — als ha lb fe r t ige Gerä te b e t r a c h t e t 
wurden . Die K n o c h e n g e r ä t e des Pa läo l i th ikums s ind mi t 
bedingungsloser Sicherheit a u c h d a n n zu e rkennen , w e n n die 
A u s f ü h r u n g ganz u n v o l l k o m m e n is t , weil sich die Spu ren des 
Schleifens, ebenso wie die der f r ü h e r e n Bea rbe i tung schar f von 
jenen der na tü r l i chen Kor ros ion u n d Eros ion un te r sche iden . 
D a s beschr iebene Gerä t i s t 124 m m lang (Taf. X X X V I I I . 
Abb . 1). 
E ine Lanzensp i t ze w u r d e — wie a n g e n o m m e n w e r d e n 
darf — aus e inem 52,7 m m l angen Gewe ihb ruchs tück ange-
fe r t ig t , das v o n allen Seiten r o h bea rbe i t e t w u r d e u n d dabe i 
ve rmut l i ch ze rb rach . Die B e a r b e i t u n g zeigt , da es sich u m 
keine Schlei farbei t hande l t , m e h r Ähnl ichke i t mi t d e n a m 
roh geschn i tz ten Holz s i c h t b a r e n Messerspuren : sie b e s t e h t 
also aus g l a t t en , ein wenig k o n k a v e n P l ä t t c h e n und F a c e t t e n . 
Dieses W e r k z e u g gibt u n s ü b e r die Me thode der K n o c h e n -
bea rbe i tung des pa läo l i th i schen Menschen gewisse A u s k u n f t : 
das abgespa l t e t e Geweihs tück w u r d e vor al lem m i t e iner 
Steinklinge roh bearbe i t e t , d a n n zuers t m i t e inem r a u h e n , 
spä te r e inem fe inen Stein gesch l i f fen . A u s dem U m s t a n d , 
dass in der Höh le von I s tá l lóskő weder aus Sands te in noch 
aus ande ren Ges te ina r ten herges te l l t e Schleifsteine a n z u t r e f f e n 
sind, d ü r f e n wir folgern, dass die K n o c h e n g e r ä t e w a h r s c h e i n -
lich an den g l a t t en K a l k s t e i n w ä n d e n u n d Ste inen der H ö h l e 
geschliffen w u r d e n . 
E r w ä h n e n s w e r t z. B. i s t , das s an a n d e r e n pa läo l i th i schen 
Funds t e l l en v o n K n o c h e n g e r ä t e n , so a u c h in Lovas — wo 
ausschliesslich spezielle B e r g b a u g e r ä t e zum Vorschein k a m e n — 
die Werkzeuge n ich t gesch l i f fen , sondern m i t Hi l fe v o n 
Kl ingen in einer Ar t von S c h n i t z a r b e i t ve r f e r t i g t w u r d e n . 2 7 
Ein besonderes Gerä t i s t e ine dicke, aus R ü h r e n k n o c h e n 
herges te l l te r e touch ie r t e Lanzensp i t ze . Der F o r m n a c h ist 
sie dreieckig, 52,8 m m lang u n d 32 m m bre i t . Das E n d e der 
Spitze w u r d e a u c h von den b e i d e n K a n t e n u n d der H i n t e r -
seite aus m i t r e touchea r t i gen Sch lägen ausgebi lde t . Die r e c h t e 
K a n t e w u r d e m i t e inem H i e b geb i lde t , auf de r l inken K a n t e 
ist eine gleichmässige R e t o u c h e zu f i n d e n . Die Basis w u r d e 
v e r d ü n n t , u m die E i n f ü g u n g in d e n Griff zu er le ichtern . Aus 
der L i t e r a t u r is t ein ähnl icher Gegens t and nicht b e k a n n t . 
(Taf . X X X V I I I , Abb. 7). 
Amulette 
Während aus den französischen Fundorten aus 
dieser Zeit massenhaft die verschiedensten ver-
zierten Gegenstände, Hängeschmuck usw. bekannt 
sind, wurde von Hillebrand in der Höhle von 
Istállóskő nur eine einzige dürftig verzierte Kno-
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chennadel gefunden. 2 8 Im Laufe unserer Grabungen 
k a m zwar kein verzierter Gegenstand zum Vor-
schein, doch wurden zwei durchbohr te Anhänger 
oder Amulet te gefunden, die in Ungarn allein 
das tehen. 
Ein Amulet t ist ein 2 2 , 2 x 9 m m grosser, aus Geweih 
hergestellter, länglich-fünfeckiger Anhänger , welcher der Form 
nach einen beliebten Schmuektyp des Pleistozäns, den Hirsch-
eckzahn nachahmt . Da dieses A m u l e t t von uns berei ts an 
einer anderen Stelle gemeinsam mi t seinen vermutl ichen 
Analogien veröffent l icht wurde2 9 , möge hier nur noch soviel 
gesagt werden, dass im europäischen Aurignacien und Gra-
ve t t ien die den Hirscheckzahn nachahmenden , aus Mammut-
elfenbein, Geweih, ja sogar aus Lignit und Holz geschnitzten, 
durchbohr ten Anhänger gleichmässig häuf ig anzut re f fen sind. 
Es ist anzunehmen, dass sie — an eine s ta rk stilisierte Frauen-
gestal t erinnernd — einen gewissen kul t ischen Wert besassen, 
wie dies auch bei dem Hirscheckzahn selbst der Fal l war. 
Linser Exemplar ist nur mit zwei roh eingravierten wagrech-
t e n Linien verziert. Das Anhängeloch h a t einen Durchmesser 
von 2 i rm , von beiden Seiten her konisch eingebohrt (Taf. 
X X X V I I I , Abb. 10). 
Unser zweites Anhängeramule t t wurde aus Mammut -
elfenbein hergestellt . Es hat ebenfalls eine längliche, un ten 
ein wenig abgerundete fünfeckige Form. Im oberen Drit tel 
wurde es mit einem länglichen Loch durchbohr t . Unsere 
Er fahrungen im Zusammenhang m i t der Spal tharkei t des 
Mammutelfenbeins ges ta t ten die A n n a h m e , dass es sich auch 
bei diesemStück, ähnlich wie bei dem vorigen, um ein Hirscheck-
zahnförmiges Amule t t handel t , von welchem sich jedoch 
der untere konvexe Teil — infolge der plat t igen S t ruk tu r — 
mit glatter F läche loslöste. (Taf. X X X V I I I , Abb. 9). 
Durchbohrte Phalanx 
In dem Fund material unserer f rüheren Grabungen von 
Istállóskő wurden zwei Phalanxpfei fen beschrieben, die sich 
von den übl ichen, ähnlichen europäischen F u n d e n nicht 
unterscheiden. Auch unsere jetzige Grabung brach te ein 
durchbohr tes os phalangis I von einem Höhlenbären zum 
Vorschein. Auf der dorsalen Seite des Knochens be f inde t sich 
ein ziemlich gleichmässiges Loch von ca. 5 m m Durchmesser . 
Rings u m das Loch ist jedoch die Knochenoberf läche abge-
sprungen und gegenüber desselben, auf der pa lmaren Fläche, 
ist eine geringfügige Beschädigung, eine nicht typische Biss-
spur, zu sehen. Wir st immen mit Martin übere in , 3 0 der be-
züglich der ähnlich gleichmässig durchbohr ten Rent ier-
knochen aus der Höhle von La Quina, die Ansicht ve r t r i t t , 
dass sie von Wölfen durchbissen wurden und nicht das Resul-
t a t von menschlicher Arbeit sind. Auch bei unserer Bären-
pha lanx d ü r f t e es sich so verhal ten . Als Pfeife konnte der 
Knochen schon deshalb nicht verwendet worden sein, weil 
aus seinem Innern die spongiöse Substanz nicht en t fe rn t 
worden war (Taf . X X X V I I I , Abb. 11). 
In der unteren Kul turschicht be f inden sich 
ausser den hier beschriebenen noch 48 n icht typ i -
sche oder f ragmentar ische Knochengeräte , also mi t 
den veröffent l ichten zusammen insgesamt 108 
Stück. 
2. DIE STEINGERÄTE DER UNTEREN KULTURSCHICHT 
Bei Be t rach tung der Steingeräte aus dieser 
Schicht erscheint es kaum glaublich, dass diese 
mi t den Knochengeräten mi t gespaltener Basis 
zusammen in ein und derselben Schicht lagen. 
Die gewohnten Gerä te typen des Aurignacien I 
fehlen fast ausnahmslos, ebenso wie die charakte-
ristische Aurignacien-Betouche der westeuropäi-
schen Fnnde. Von unseren Typen entspricht ledig-
lich die relativ grosse Anzahl der gekerbten Klingen 
(8 Stück) den westlichen Analogien dieser Kul tu r , 
doch die Ausführung mit ihrer steilen Retouche 
erinnert viel mehr an die ähnlichen Geräte des 
«Protosolutréen» aus der Szeleta-Höhle. 
Die Retouche der Steingeräte in dieser Kul turschicht 
ist leicht, einreihig oder steil. Nur auf dem einzigen Klingen-
kra tzer ist eine gleichmässigere Stufenretouche zu f inden 
(Taf. XL, Abb. 9). 
Hochkra tze r und Stichel sind nicht anzu t re f fen . Acht 
gekerbte Klingen (Taf. XL. Abb. 1 ,7 ,8 und Taf. X X X I X , Abb. 
3, 4, 8, 9) ein hier nicht abgebildetes weniger typisches Exem-
plar , acht unretouchier te (darunte r die auf Taf . X X X I X . 
Abb. 6 und auf Taf , XL. Abb. 2, 4, 6 gezeigten) und zwei 
mi t leichter Re touche versehene Klingen (Taf. X X X I X , A b b . 
5 und 7) repräsent ieren das verhältnismässig reiche Klingen-
material . Erwähnenswer t ist ein primitives, mi t s t a rkem 
Bulbus und rückseitiger Retouche versehenes Gerä t mit Le-
valloisien-Charakter (Taf. X X X I X , Abb. 2), sowie ein eben-
falls pr imit iv gearbeiteter , brei ter , aus einem f l achen Abschlag 
hergestell ter Bohrer (Taf. X L , Abb. 5). Es wurden zwei 
Rundschaber gefunden, der eine von ihnen in einer besonders 
schönen A u s f ü h r u n g (Taf. X X X I X , Abb. 1). Ausserdem 
wurden dreieckige, an Pfeilspitzen er innernde Abschläge 
gefunden (Taf . X X X I X . Abb. 3 und 10) sowie ein nucleus-
artiges und ein an einen Hochkra tzer er innerndes Bruch-
stück. Aus dieser Kul turschicht kamen 17 unbearbe i t e t e 
Quarzit- und Silex-Absplisse, insgesamt 45 Paläol i the , zum 
Vorschein. 
Es gibt zwar Beispiele da fü r , dass die Re touchen des 
mit te leuropäischen Aurignacien I leichter sind als die des 
Aurignacien I I , 3 1 doch geben diese keinerlei E rk lä rung be-
züglich der ungewohnten Ausarbei tung unserer Steingeräte , 
von der spä ter noch die Rede sein wird. 
3. DIE KNOCHENGERÄTE DER OBEREN KULTURSCHICHT (AURIGNACIEN Ii-Niveau) 
Die f rüheren Grabungen von Istállóskő, die 
hauptsächl ich nur die obere Kul turschicht freileg-
ten , förderten in ungarischer Beziehung viele Kno-
chengeräte zutage. Auffal lend ist jedoch, dass 
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werden, dass bei Durchsicht des während der f rü-
heren Grabungen freigelegten Materials die leichter 
zu beobachtenden, mehr auffal lenden Steingeräte 
zwar berücksicht igt , die un te r den Knochenbruch-
stücken sich leicht verl ierenden Knochengerä te 
jedoch zu einem gewissen Grad vernachlässigt 
wurden. Zur Bestät igung dieser Fests te l lung möge 
der U m s t a n d erwähnt werden, dass es t ro tz der 
an Ort und Stelle vorgenommenen sorgfält igsten 
Unte rsuchung eines j eden einzelnen Knochen-
abschlages geschehen konnte , dass in den mi t 
faunis t ischem Material ins Museum eingelieferten 
20 Kisten, im Verlauf der Reinigung und neuer-
lichen Untersuchung, fünf Knochenwerkzeuge ent-
deckt wurden . Also selbst bei gründlichster Aus-
wahl kann es vorkommen, dass das eine oder andere 
Knochengerä t unter dem anhaf tenden Lehm unserer 
Aufmerksamkei t entgehl . 
Im Ver laufe der zwei Grabungs jabre wurden 
aus der oberen Kul turschicht insgesamt 28 Knochen-
geräte eingesammelt . Das Resul ta t der f rüheren 
Grabungen sind 32 «Knochengeräte», un te r denen 
sich jedoch auch 25 Pseudo-Geräte und «Kis-
kevélyer Zahnklingen» bef inden . 
Die charakter is t ischsten Geräte der oberen 
Kul tursch ich t sind die 
Mladecer (Olscheivien) Lanzenspitzen 
In diese Gruppe gehört eine 254 mm lange, an der breite-
sten Stelle 20 m m breite Knochenlanzenspi tze. Am oberen 
Ende bef inde t sich ein langes, gut ausgearbeitetes Spitzen-
ende, mi t fas t kreisförmigem Querschnit t , das un te re Ende 
geht in ein kurzes , verf lachtes Spitzenende übe r . Wurde aus 
Rentiergeweih hergestellt. Die Ausarbei tung der oberen 
Fläche ist n ich t so vollkommen wie bei den Gerä ten der unteren 
Kulturschicht : die Oberfläche ist mit mehreren verschwom-
menen, querver laufenden Rillen ungleichmässig bedeckt . 
Unter den Mladecer (Lautscher) Spitzen der Mammut-Höhle 
scheint unser Gerät mit dem in der Studie von Kozlowski 
auf Tafel X I , Abb. 1 veröffent l ichten identisch zu sein (Taf. 
XLI , Abb. I ) . 3 2 
Ident i sch mi t diesem Stück dür f t e ein 146,5 m m langes 
Bruchstück gewesen sein, dessen oberes Spi tzenende fehl t . 
Der Unter te i l geht gleichfalls in ein flaches Spi tzenende über. 
Er ist ebenfal ls ein typisches Gerät der Mladecer Gruppe 
und der auf Taf . XI . Abb. 5 des zitierten Werkes gezeigten 
Lanzenspitze aus der Mammut -Höh le ähnlich (Taf. X L I , 
Abb. 2). 
Von unserer schönsten Mladecer Spitze ist leider nu r 
der untere Spitzenteil erhalten. Masse : 83,5 X 24,3 X 12,6 mm. 
Ähnlich wie die vorigen aus Rentiergeweih hergestell t , das 
Spitzenende ver f lacht , auf der ganzen Oberf läche sind die 
Längsrillen der der feineren Schleifarbeit vorangehenden 
gröberen Vorarbei t zu sehen. Die Länge dür f te in unversehr tem 
Zustand a n n ä h e r n d 300 — 350 m m betragen haben (Taf. 
XLI , Abb. 3). 
32
 L. Kozlowski : Starsza epoka kamienia w Polsce. 
33
 J. Bayer : Die Olschewakultur. Die Eiszeit 6 (1929) 
S. 8 3 - 1 0 0 . 
34
 J . Bayer: a. W. S. 9 8 - 9 9 . 
35
 S. Brodar : О s t ra t igraf i j i Potocka zi jalka, Glasnik 
Von den oben besprochenen drei Geräten wurden 
die beiden ersten im Block I I I , das dr i t te im Block 
VI gefunden. Diese drei Lrnzenspi tzen sind die 
wichtigsten Geräte der oberen Kul turschicht . Sie 
gehören zweifellos zu jener K u l t u r , die Bayer auf 
Grund der F u n d e aus der Potocka-Höhle «01-
schewa-Kul tur» b e n a n n t e . 3 3 Bezeichnende Merk-
male f ü r diese K u l t u r sind nach Bayer vor allem 
die Olschewa-Spitzen, die durchbohr ten Kno-
chen, der Mangel an Steingeräten (die Feststel lung 
wurde übrigens seit dem Erscheinen der Arbei t 
von Bayer auch in bezug auf den namengebenden 
F u n d o r t hinfällig) und die überwiegende Rolle des 
Höhlenbären in der Fauna . Der Autor hält diesen 
Abschni t t (les Aurignacien fü r gleichaltrig mit dem 
«Aggsbachien» und mi t dem Protosolut réen in 
Ungarn . Als die Urhe imat bezeichnet er Sibirien 
(da auch dort »wenig Silex vorhanden ist«) und leitet 
davon das Magdalénien ab . 3 4 Diese Zeitbestim-
m u n g änder te sich jedoch auf Grund der weiteren 
Potocka-Untersuchvngen von Brodar 3 5 und der 
hervorragenden sediment-petrograpbischen Arbei t 
von Lais3 6 , und die Olschewa-Kul tur wurde der 
Zeit nach vor das mit teleuropäische mit t lere Auri-
gnacien gesetzt . Na r r , der die Olschewa-Kul tur 
scharf von elem Aurignacien t r enn t , gibt eine Zu-
sammenfassung (1er diesbezüglichen heutigen Auf-
fassung. Demnach en t s t and die Olschewa-Kul tur 
hypothet i sch — und dies ist auch nach Narr pro-
blematisch — im R / W Interglazial und verschwand 
vor dem W H . Stadial . E r bezeichnet als Ents tehungs-
zen t rum den südöstl ichen Teil der Alpen, von wo 
sich die Ku l tu r dem Norden zu verbrei te te . Bezüg-
lich ihrer Komponen ten ist er der Ansicht, dass 
sich die Spitze mi t gespaltener Basis aus der Mla-
decer Spitze entwickelte und das Aurignacien das 
Resu l ta t einer Mischung eines «Kielkratzer»-Kom-
plexes mi t der Olschewa-Kultur war, und dass 
die Olschewa-Kul tur selbst im Laufe des W I / I I 
Interstadiale in dem Aurignacien aufging.3 7 
Die Ausbildung dieses S t a n d p u n k t s wurde durch 
folgende Ums tände erleichtert : 1. wurde bei den 
geologischen Untersuchungen — anscheinend — 
die bedeutende Höhe über dem Meeresspiegel des 
namengebenden Fundor t s nicht genügend berück-
sichtigt (1700 m!) , ein Ums tand der im Vergleich 
zu den gewohnten Verhältnissen der unter 1000 m 
Mus. Drus tv . za Slovenijo, 20 (1939) 6 6 - 9 6 . - Derselbe: 
Das Paläol i th ikum in Jugoslawien. Quar tä r 1 (1938) 140 — 172. 
3S
 R. Lais: Über I löhlensedimente . Quar tä r 3 (1941) 
96 ff . 
37
 K. J. Narr : K a r t e n zur äl teren Steinzeit Mitteleuro-
pas, Arch. Geogr. 2. (1951) 114, Kar t e 3. 
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liegenden Höhlen sowohl vom faunis t ischen als 
auch v o m sediment-petrographischen S t a n d p u n k t 
bedeu tende Unterschiede zeitigt ; 2. wurden auch 
derar t ig unbes t immte , alte Funde in die Olschewa-
K u l t u r eingereiht, wie z. B. Mixnitz ; 3. wurde 
nirgends — mit Ausnahme des Fundes von Vogel-
herd — das Aurignacien zusammen mit der 01-
schewa-Kul tur angetroffen, in Vogelherd hingegen 
liegt die letztere zu un te r s t , 3 8 und schliesslich ergab 
Obwohl in unsere K a r t e aufgenommen, erscheint 
die Zugehörigkeit von Mixnitz überaus zweifel-
h a f t , da die wenigen dort gefundenen nicht typi-
schen und schlecht ausgeführ ten Bruchstücke — be-
sonderes im Vergleich zu den Steingeräten — selbst 
in die recht ungewiss umgrenzte ältere Gruppe der 
Olschewa-Kul tur n u r schwer einzureihen wären. 3 9 
Aus der «unteren Aurignacien»-Schicht der, infolge 
ihrer s t ra t igraphischen Verhältnisse, überaus wicli-
Abb. 6. Verbrei tungskar te der Mladeeer Knochen-Lanzenspi tzen : 1. Die Höhle von Istállóskő ; 2. Peskő-Höhle ; 
3. Höhle von Haligócz ; За. Jankovich-Höhle ; 4. Mammut-Höhle ; 4a. die Je rzmanowska ; 5. Dzeravá Skala (Pá l f fy 
Höhle) ; 6. Bockova dira . (Mladeeer Höhle, Fü r s t Johanns-Höhle ) ; 7. Mixnitz ; 8. Badl-Höhle ; 9. Potocka zijalka ; 
10. Lökve (Bukovác-Höhle) ; 11. Spehovka ; 12. Liegelloch ; 13. Voge lhe rd ; 14. S i rgens te in ; 15. W i l d h a u s ; 16. Wild-
scheuer ; 17. Spaltenhöhle bei Steden 
sich auf Grund der primitiven Steingeräte mit 
Moustérien-Charakter beinahe von selbst die logi-
sche Schlussfolgerung, diese K u l t u r vor das Auri-
gnacien einzuteilen. 
Auf Grund der Angaben von Bayer und Narr 
wurde die Verbrei tungskarte der Olscliewa-Kultur 
von uns zusammengestell t . In Ubere ins t immung 
mit den genannten Autoren sahen wir in den Mla-
deeer Spitzen den bezeichnendsten Gerä te typ der 
Kul tu r . 
t igen Höhle von Vogelherd veröffent l icht Andrée4 0  
— auf den sich auch Narr be ru f t — auf seinen 
Abbildungen keine Mladeeer Spitze und auch im 
Tex t e rwähnt er n u r einen aus einer Kippe herge-
stellten «Dolch». Auch aus der zitierten Mitteilung 
von Kiek geht n icht hervor, dass er ein derartiges 
Gerät in der Höhle gefunden h ä t t e . So kann also 
dieser Fundor t — solange in den Publikat ionen 
die Mladeeer Spitze von Vogelherd nicht anzutref fen 
ist — nur un ter Vorbehal t in die Olschewa-Kultur 
38
 E s muss jedoch bemerk t werden , dass hier auch der 
von Na r r als für das Aurignacien so sehr charakteris t isch 
bezeichnete «Kieikratzer» vorhanden ist , wie dies auf der 
Abb. 231/6 in Andrées a. W. festgestell t werden kann , 
39
 0 . Abel — G. Kyrie: Die Drachenhöhle bei Mixnitz, 
Wien, 1934. Bd. I I . Taf . C L X X X V . Abb. 1, 2, 3, 
40
 ,7. Andrée : a. W. S. 438. 
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gereiht werden. Der Charakter dieser K u l t u r wird 
näml ich — abgesehen von einigen Negat iva , wie z. 
B. das Fehlen des Kielkratzers und der Spitze 
mi t gespaltener Basis4 1 — durch die Mladecer 
Spitze bes t immt . 
Hingegen muss auf Grund dieser Charakterisie-
rung ein bisher als «Hochaurignacien» bezeichneter 
F u n d o r t in unsere Kar te aufgenommen werden : 
die Höhle von Sirgenstein, wo in der Schicht 4 eine 
echte Mladecer Spitze gefunden wurde, zusammen 
mi t zumindest so charakteris t ischen Steingeräten 
des Hochaurignacien wie — abgesehen von den 
Kra tze rn — die Geräte der oberen Kulturschicl i t 
aus der Höhle von Istállóskő. Die Spitze mi t ge-
spal tener Basis fehl t in der Höhle von Sirgenstein. 
Ebenso muss als neue Fundste l le die Dzeravá 
Skala (Pálffy-Höhle) aufgenommen werden, und 
zwar auf Grund der aus den neueren Grabungen 
s tammenden , im «Spätaurignacien» gefundenen 
Mladecer Spitzen4 2 und die Höhle von Haligócz auf 
Grund einer — noch in den 70-er J ah ren des vorigen 
J a h r h u n d e r t s gefundenen, aber erst in neues ter 
Zeit bes t immten — Mladecer Spi tze. 4 3 
Auch die Höhle von Je rzmanowska k o m m t auf 
der Kar te von N a r r nicht vor . Hier grub Römer in 
J a h r e 1874 zum erstenmale 4 4 und veröffent l ichte 
die betreffende unverkennbare Mladecer Spitze, die 
spä te r auch von Sawicki — mi t richtiger Zei tanga-
be — als eine Spitze des ä l teren Aurignacien be-
zeichnet wurde,4 5 während Kozlowski sie zum spä-
teren Magdalénien zählte, wahrscheinlich auf Grund 
der in der Höhle gefundenen Lemmingreste und 
der dami t im Zusammenhang stehenden ungenü-
genden Schichtentrennung. 4 6 
Zusammenfassend können wir feststellen, dass 
eine Zei tbes t immung der F u n d o r t e der Olschewa-
K u l t u r vor dem W I / I I In te r s tad ia l ebenso unge-
wiss ist wie ihre Zugehörigkeit zu dieser Kul tu r . Um 
so sicherer erscheint es je tz t , auf Grund der Super-
posit ion der Höhle von Istál lóskő und von Dzeravá 
Skala , dass sie über dem Aurignacien I gelagert 
ist . Diese Fests tel lung darf uns nicht übermässig 
überraschen, denn bereits P e y r o n y sieht eine völlige 
4 1
 Es war berei ts davon die Rede , dass die Spitzen mi t 
gespaltener Basis aus der Mammut- u n d aus der Po tocka-
Höhle als nicht ident isch mit den typ ischen Knochenspi tzen 
des Aurignacien I be t rach te t werden können. 
42
 Fr. Prosek : Vyzkum jeskyne Dzeravé skaly v Malych 
Karpa t ech , Arch. Rozhl . 3 (1951) 2 9 3 - 2 9 8 . 
43
 L. Vértes : A Ká rpá tok vidékének első paleolit eszközei 
(Die ersten Paläol i thgeräte in der Gegend der Ka rpa t en ) . 
Anthropozoikum 4(1954)7-17. 
44
 F. Römer : Die Knochenhöhlen von Ojcow in Polen, 
Paläontographica 29 (1882/83). 
Übereins t immung der Mladecer Knochenspi tze mi t 
den «pointes en os losangiques aplaties» Geräten 
des französischen Aurignacien II.4 7 Die Ähnlich-
keit der beiden Typen wird auch von Zotz festge-
stell t .4 8 Tatsächl ich s t immen die Knochenspi tzen 
aus dem Aurignacien I I , j a sogar aus dem Auri-
gnacien I I I (die «Losangique» und die «Section 
ovale») von La Ferrassie — wenigstens den Abbil-
dungen nach — fast vollkommen mit den Exem-
plaren von Istállóskő überein.4 9 
Die Fundber ich te über die meisten al ten Fund-
orte der Olschewa-Kul tur sind vera l te t und 
tinvollständig. In Ermange lung weit ausgedehnter 
und hauptsächl ich auf Autopsie beruhender Be-
obachtungen bereitet es grosse Schwierigkeiten, be-
züglich der Stellung dieser Ku l tu r in dem relat iven 
chronologischen System zu allgemein gültigen 
Schlüssen zu gelangen. Auf Grund der gesammelten 
Er fahrungen sind wir der Ansicht, dass die von 
Bayer verwendete Bezeichnung «Olscheuien» unter 
Berücksichtigung der neuen Funde keine Existenz-
berechtigung mehr hat, zumindest nicht als eine 
ältere oder mit dem Aurignacien I gleichaltrige 
Kul tur . Die meisten der bisher bekann ten Funde 
der Olschewa-Kultur — die ungarischen, jugosla-
wischen, mährischen polnischen, und österreichi-
schen F u n d o r t e unbedingt , die übrigen nur un te r 
Vorbehalt — sind als eine mitteleuropäische Er-
scheinungsform des Aurignacien II zu betrachten. 
Andere Lanzenspitzen 
Den Massen und der kraf tvol len Ausführung nach s teht 
der vorangehenden Gruppe ein 143,5 mm langes Bruchs tück 
nahe, dessen Oberf läche f l ach ist . Der Querschni t t ist fas t 
rechteckig, das untere Ende gebrochen. Das Gerät ist s tark 
gebogen, doch ist der Schichtendruck dafür keine befriedi-
gende E rk l ä rung (Taf. X L I , Abb. 5). 
Das Spitzenende eines grossen 175 mm langen Knochen-
gerätes ist e ingedrückt . Das S tück steht näher zu den Ab-
lösermessern oder Knochenmeissein als zu den Lanzenspit-
zen. Aus führung ungleichmässig. Oberfläche korrodiert (Taf. 
XLI , Abb. 6). 
Eine schlanke Knochenpfei lspi tze oder Ahle kann ein 
81,3 m m langes, schön ausgeführ tes Gerät genannt werden, 
dessen beide Enden abgebrochen sind. Die Oberf läche ist, 
wahrscheinlich infolge des langen Gebrauchs, glatter und 
gleichmässiger als hei den f rühe ren Geräten. E b e n d a r u m darf 
45
 L. Sawicki : Jaskinia Nietroperzowa pod wsia Jerz-
manowice, Przeglad archeologicny 3 (1925) Abb. 1. 
46
 L. Kozlowski : Die ältere Steinzeit in Polen, Die Eiszeit 
I. (1924) 139 ff . 
47
 D. Peyrony : Le Périgordien, l 'Aurignacien et le Solutré-
en en Euras ie d 'après les dernières fouilles. B S P F 9 — 10 
(1948) 327. 
48
 L. F. Zotz : Al ts te inzei tkunde Mitteleuropas. S tu t t -
gart 1951. S. 195. 
49
 D. Peyrony: La Ferrassie, Préhistoire, 3 (1934) Abb. 
54 und 62. 
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auch angenommen werden, dass es sich hier um keine Waf fe , 
sondern u m ein zur Herste l lung von Gerä ten dienendes Werk-
zeug, u m eine Nadel oder Ahle, hande l t (Taf. X L I , Abb. 7). 
Die Bruchstücke von Knocliengeräten (Taf. X L I I , Abb. 
5, 6 und 9) sind aus Mammutel fenbein , die übrigen aus Ge-
weih hergestellt . Es sei bemerkt , dass es sich bei dem auf 
Abb. 3 gezeigten Ge. ä t u m eine Spitze mi t gespaltener Basis 
handel t , die in diese Schicht schon nicht mehr gehört . Wir 
sind nicht geneigt, die Schichtgrenzen den gefundenen Geräte-
typen entsprechend nachträgl ich zu ändern. Nach unserem 
besten Wissen befand sich dieses Gerä t in der oberen Kul tur -
schicht. Infolge der unzähligen nachträgl iehen Vergrabungen 
darf mit Recht angenommen werden, dass das fragliche 
Gerät bereits an einer sekundären Stelle gefunden wurde. 
I m allgemeinen müssen bei Höhlengrabungen, besonders bei 
mi te inander in Verbindung stehenden Schichten, ausser den 
zahlreichen Vergrabungen aus derselben Zeit, das Wühlen 
der F ü i h s e und Dachse und die nachträgl ichen Erddurch-
wühlungen in Betracht gezogen werden. Beim Vorkommen von 
eventuell hierher n ich t gehörenden Geräten können die 
Schlüsse ausschliesslich nur unter Berücksicht igung der s ta-
t is t ischen Gesichtspunkte gezogen werden. I m Vergleich zur 
vorangehenden Kul turschicht kann , selbst auf die Gefabr 
hin, dass das eine oder andere hier bef indl iche Gerät dem zu 
widersprechen scheint, festgestellt werden , dass in der oberen 
Kul turschicht keine Lanzenspitze mi t gespaltener Basis vor-
kommt . 
Die auf Tafel X L I I veröffent l ichten übrigen beschädig-
ten Geräte sind im allgemeinen gröber u n d schlechter ausge-
arbei te t als die der u n t e r e n Kul turschicht . Der f ragmentar i -
sche Zustand der Gerä te gesta t te t nicht ihre E inordnung 
zu einem bes t immten Typ . 
Es muss noch ein Geweihbruchstück e rwähnt werden, 
von dessen Verwendung die sicheren Schleifspuren und die 
Abnützung des Spi tzenendes zeugen (Taf. X L I , Abb. 4). 
Amulett, Anhänger oder ein in einen 
Griff einfiigbares Gerät 
Eine f lache, an beiden Enden gebrochene oder abge-
schni t tene Rippe. Länge 38 mm. N a h e dem einen Ende wur-
den, einander gegenüber , zwei kerbar t ige Einschni t te ange-
bracht und neben diesen sind auch die Kra tzspuren des 
Meisseis zu sehen. Da anzunehmen ist, dass das un te re Ende 
das Gegenstandes feh l t , kann über seine Verwendung nichts 
Bes t immtes gesagt werden . Aus dem Ums tand , dass der 
Knochen am unteren Teil glänzend u n d abgenutz t ist, könnte 
geschlossen werden, dass es sich vielleicht u m ein in einen 
Griff gefasstes Gerät oder um eine W a f f e handel t (Taf. X L I , 
Abb. 8). 
Knochenflöte 
Einer der interessantesten F u n d e aus der oberen Kul tur -
schicht ist die aus d e m linken Femur eines jungen Höhlen-
bären hergestellte F lö te mit drei Löchern. Beide Diaphysen 
des juvenilen Femurs wurden abgeschni t ten u n d die Spon-
giosa ent fern t . Am proximalen Ende der dorsalen Seite wurde 
ein Loch von 6 mm Durchmesser gebohr t , das in einer Kreis-
form von 17 mm Durchmesser f l ach mi t s t rahlenar t ig ver-
laufenden Eingravierungen umgeben wurde. Auf derselben 
Seite wurde in der unmi t te lbaren N ä h e des distalen Knochen-
endes eine ziemlich unregelmässige Ö f f n u n g von 10 — 13 m m 
Durchmesser gebohrt . Auf der ven t ra len Seite wurde unge-
f äh r in der Mitte des Knochens ein gleichmässiges, ein wenig 
ovales Loch von 7 m m Durchmesser angebracht . In die beiden 
offenen Enden des Knochens wurde — wahrscheinlich — 
Lehm gestopft , oder sie wurden mi t Membranen tierischen 
Ursprungs zugebunden (Taf. X L I 1 I , Abb. 1 a, b , c). 
Da sich Z. Horus i tzky in diesem Band eingehender mit der 
Flöte beschäft igt , wird hier auf eine ausführ l iche Beschreibung 
verzichtet . 
Es soll hier noch eine Gegenstand erwähnt werden, der 
nur un te r grösstem Vorbehal t als Resul ta t menschlicher 
Handarbe i t zu be t r ach ten ist. Lediglich der Wunsch, die 
Möglichkeit von I r r t ü m e r n in Z u k u n f t auszuschalten, veran-
lasst uns, diesen Gegenstand im archäologischen Material zu 
veröffent l ichen. Es handel t sich u m einen Gemsehornzapfen, 
an welchem in der Umgebung des Spitzenendes eine sebiefe 
Einschnürung, darüber ein kleiner knopfar t iger Wuls t zu 
sehen ist. E s h a t den Anschein, als ob E inschnürung und 
Wulst zusammen eine menschliche Gestalt darstel len würden , 
doch ist es n ich t möglich, zu entscheiden, ob es sich hier um 
eine natür l iche Knochenabsorpt ion handel t , die diese men-
schenähnliche Figur zustande b rach te oder ob wir ta tsächl ich 
einem ersten Versuch pr imi t iver Menschendarstel lung ge-
genüberstehen. Es wurden nahezu 50 fossile u n d rezente 
Gemsehornzapfen unte rsucht . An einigen waren senile (?) 
Absorpt ionsspuren zu f inden , doch stets in Fo rm von in der 
Längsr ichtung des Hornzapfens verlaufenden Rillen. 
Nach der Ansicht von Tasnádi Kubacska sind am Knochen 
pathologische Veränderungen n ich t nachweisbar . Hingegen 
bietet die spongiöse Knochens t ruk tu r des Hornzapfens nicht 
die Möglichkeit — sei es auch auf dem Wege einer Vergrösse-
rung — die möglichen Schleif- oder Schneidespuren festzu-
stellen. Nach gründlicher E rwägung aller Möglichkeiten sind 
wir der Ansicht , dass es sich bei diesem Gegenstand viel eher 
u m ein Spiel der Na tur , als u m das Resul ta t menschl icher 
Handarbe i t hande l t (Taf. X L I I I , Abb. 2 a, b , c). 
Ebenfal ls in der oberen Kul turschicht k a m das os 
phalangis I I eines Rent iers zum Vorschein. Auf dem Knochen 
befinden sich 4 Löcher : eines auf der dorsalen Seite, eines 
in der Mitte der pa lmaren Seite u n d zwei am proximalen Teil 
der la teralen Oberf läche. Die Löcher sind ziepilich gleich-
inässig. Befänden sich nur 1 oder 2 von ihnen auf der Pha-
lanx, würde es sich unbeding t u m eine Flöte hande ln . So 
aber muss als sicher angenommen werden, dass es die Spuren 
von Tierzähnen sind. Die Veröffent l ichung des Stückes wird 
— ebenso wie im Falle der Bärenpha lanx aus der un te ren 
Kul turschicht — dadurch berecht ig t , dass wir die bei der 
Best immung von Pha lanxf l teil zu beobachtende Vorsicht 
gerade auf diesem Wege besonders hervorheben können 
(Taf. X L I I I , Abb. 3 a, b , c). 
Dies bezieht sich nicht nu r auf die Pfeifen, sondern im 
allgemeinen auch auf alle Knochengerä te des Paläol i thikuins . 
Die Li te ra tur kennt solche paläoli thische Ku l tu r en , die ge-
rade auf die ungewissen «Knochengeräte» basier t sind, wie 
z. B. die «Veldener-Kultur». I m Laufe der Grabungen in der 
Höhle von ístál lóskő kamen charakteris t ische «Knochenge-
räte» der Veldener-Kultur in grosser Zahl zum Vorschein. Tafel 
XLIV zeigt in den Abb. 1—28 einen grossen Teil der Pseu-
dogeräte. In der ersten Reihe bef inden sich die typischen 
«Knochenknöpfe», in der zweiten Reihe diejenigen, die von 
einzelnen Forschern als Knochcngerä te beschrieben wurden. 
In der dr i t ten , vier ten und f ü n f t e n Reihe sind solche Gegen-
stände zu f inden , die von denselben mechanischen K r ä f t e n 
gebildet w u r d e n wie die vorangehenden , doch w ü r d e sie heu te 
kein einziger Archäologe veröffent l ichen, selbst wenn er 
sonst entschieden fü r ähnliche Knochengeräte Stel lung n immt , 
so augenfällig ist es, dass es sich hier u m keine Gerä te handel t , 
obwohl sie mi t den Gegenständen der ersten Reihe eine unter -
brechungslose morphologische Serie bilden. 
Es w u r d e bereits f rühe r e rwähnt , dass bei den echten 
Knochengerä ten die Bearbei tungsspuren scharf u n d unfehl-
bar wahrzunehmen sind. (Eine Ausnahme bi lden nur einige 
besondere Stücke, wie z. B. der Gemsehornzapfen, wo infolge 
der Spongiosität des Materials konkrete Bearbei tungsspuren 
nicht zu f i n d e n sind.) Stellen wir neben diese Stücke die auf 
Tafel X. veröffent l ichten Bruchs tücke oder die aus den 
Höhlen von Subalyuk, Szeleta, Peskö und zahlreichen anderen 
Höhlen s t ammenden — wenn auch unter Vorbeha l t als Ge-
räte qualif izierten — abgenutz ten Knochenbruchs tücke , dann 
müssen aus den in- und ausländischen paläoli thischen Samm-
lungen zahlreiche Knochengegens tände en t fe rn t werden. 6 0 
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4. DIE STEINGERÄTE DER OBEREN KULTURSCHICHT 
Gegenüber der un te ren Kul tu rsch ich t über-
t reffen hier die Steingeräte — sowohl an Anzahl als 
auch an Quali tät — die Knochengeräte . Man könnte 
sagen, dass nur an dieser Kul turschicht Typen 
anzut ref fen sind, welche den aus dem Ausland be-
kann ten Geräteformen des Aurignacien entsprechen. 
Unretouchierte Klingen 
Hierher können 15 verschiedengrosse Kl ingen mit 
t rapez- oder dreieckförmigem Querschnit t gezähl t werden. 
Sie bilden ebenso die Grundform der meisten Gerä te typen 
unserer Kul tu r , wie sie auch die Grundformen des Gerätegutes 
aller Klingenkulturen des Jungpaläc l i th ikums darstellen. 
Solche sind z. B. die ziemlich rohen Klingen mi t dreieckigem 
Querschni t t , die auf Taf . XLV, Abb. 6 und auf Taf . XLVI , 
Abb. 1 zu sehen sind. 
Retouchierte Klingen 
Die Retouche ist intensiver als bei den Gerä ten der 
un te ren Kul turschicht , doch zeigt sie noch nicht die kräf t ige 
Aus führung der gewohnten Aurignac-Retouche (Taf. XLV, 
Abb. 1, Taf. XLVI, Abb. 3, Taf. X L V I I , Abb. 4, 6 und Taf. 
X L V I I I , Abb. 3). 
Gekerbte Klingen 
Insgesamt acht Geräte können hier eingereiht werden. 
Die bezeichnendsten un te r ihnen sind die auf Taf . XLV, Abb. 
3, Taf. X L V I I , Abb. 7 u n d Taf. XLVII I , Abb. 1 veröffent-
l ichten Klingen. Obwohl die Kerbung stärker re touchier t ist 
als bei der vorigen Gruppe, bedeu ten diese Re touchen im Ver-
gleich zu den gewohnten Aurignac-Kerhungen k a u m mehr, 
als eine durch etliche eng nebeneinander liegende Retouchen 
gebildete Unebenhei t . Auf den Klingen der u n t e r e n Kul tur-
schicht sind die Kerbungen t iefer und wenn wir die Häufig-
keit des Typs in den beiden Kul turschichten in Prozenten 
vergleichen, können wir feststellen, dass sie in der unteren 
Kul turschicht zwischen den Steingeräten mit 17 ,7% ver t re ten 
sind (45 : 8), in der oberen Kul turschicht hingegen mit 8 ,2% 
(97 : 8). Dadurch wird bes tä t ig t , was bereits in einer f rüheren 
Arbeit über die Höhle von Istállóskő festgestellt wurde, dass 
nämlich die Knochengerä te mit Hilfe der gekerb ten Klingen 
rund gesclir i tzt wurden, u n d die beiden Gerä te typen auf diese 
Weise miteinander zusammenhängen . 5 1 
Klingenkratzer 
Es wurden insgesamt drei in diese Gruppe gehörende 
Stücke gefunden. Das schönste u n d lür die K u l t u r bezeich-
nendste Stück ist ein 58,5 mm langer und 26,2 m m breiter, 
mi t Kannelierretouclie versehener Klingenkratzer , der auf 
beiden Kan ten eine kräf t ige Stufenretouche aufweis t (Taf. 
X L I X , Abb. 4). Von ähnl ichem T y p u s ist ein Doppelklingen-
kratzer , ebenfalls r ingsum re touchier t und an den Rändern 
mit Kerbungen versehen. Masse 5 4 x 2 5 m m (Taf . XLVII , 
Abb. 3). Der dri t te Kra tze r en ts tand aus einer rohen Klinge 
mit dreieckigem Querschnit t , die Kratzerre touche ist schwach 
(Taf. X L I X , Abb. 2). 
Klingenspitzen 
Bei den f rüheren Grabungen in der Höhle v o n Istállóskő 
wurde diese Geräteform verhältnissinässig so zahlreich ange-
t rof fen , dass diese als der bezeichnendste T y p u s der oberen 
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 J. Hillebrand : Die ältere Steinzeit Ungarns , Arch. 
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Kul turschicht angesehen wurde.5 2 Wir selbst fanden im Laufe 
unserer Ausgrabungen nur zwei Klingenspitzen. Die eine ist 
eine weidenblat t förmige, an beiden E n d e n spitze, dicke Klinge. 
Sie wurde r ingsum an den Rändern mi t einer kräf t igen Auri-
gnac-Retouche versehen. Diese Klingenspitze ist vielleicht das 
a m schönsten ausgeführ te Ste ingerä t unserer Sammlung. 
Es ist ein auch im westlichen Aurignacien I bekann te r Typ 
(Taf. XLV, Abb. 4). Die andere Klingenspitze en t s tand aus 
einer 89,4 m m langen f lachen Klinge mi t dreieckigem Quer-
schnit t . Das E n d e der Spitze ist abges tumpf t , an den Rändern 
grob mit Sägeretouche versehen (Taf . X L I X , Abb. 7). 
Messer mit abgestumpftem Rücken 
Eine 60,5 m m lange, scharfrandige Klinge mit drei-
eckigem Querschni t t . An einer Seite mit groben Schlägen 
abges tumpf t (Taf. XLV, Abb. 5). 
Mikrolithklinge mit abgestumpftem Rücken 
Ein 2 1 x 5 m m grosser, an be iden Enden abgerundeter 
Mikrolith, dessen rechte Kan te mi t einer steilen, abs tump-
fenden Retouche versehen wurde, an der linken K a n t e be-
f inde t sich eine gleichmässige, kleine und dichte Re touche 
(Taf . XLVI, Abb . 4). Im Zusammelihang mit diesem Gerät 
muss die Aufmerksamkei t auf den I r r t u m von Peyroi y gelenkt 
werden, wonach sich in der Höhle von Istállóskő kein Mikro-
l i th bef indet . 5 3 Dieser I r r tum ergibt sich daraus, dass die 
ungarischen Forscher , wahrscheinlich weil sie diesem U m s t a n d 
keine grosse Bedeu tung beimassen, in ihren Arbeiten die aus 
den früheren Grabungen s t a m m e n d e n charakter is t ischen 
Mikrolithe aus der oberen Kul tu r sch ich t der Höhle von 
Istállóskő nicht e rwähnten . Unter ihnen bef inden sich Mikro-
grave t ten , «à dos raba t tu» Kl ingen und unre touchier te 
Mikroli thklingen. 
Mit der Frage des Ursprungs, der Verbrei tung u n d der 
Verwendung der Mikrolithe mit abges tumpf t em Rücken be-
schäf t ig ten sich in den letzten J a h r e n besonders die f ranzö-
sischen Forscher. Von den zahlreichen diesbezüglichen Stu-
dien wollen wir j ene von Cheynier5 4 hervorheben, wo festge-
stellt wird, dass dieser Geräte typ im Laufe der Entwicklung 
des Aurignacien schon f rüher , bere i t s zur gleichen Zeit mit 
den Spitzen mi t gespaltener Basis, j a sogar noch vor diesen 
erscheint und sowohl im Périgordien als auch im Aurignacien 
behe imate t ist. Bezüglich des Gebrauchs verwirf t Cheynier 
die Raspel -Hypothese , zu der sich der Autor vorliegender 
Arbeit in einem f r ü h e r e n Artikel über die Höhle von Istállóskő 
selber bekannte , doch seither als n ich t befriedigend ab lehnt . 
Viel eher darf — wie auch Cheynier a u s f ü h r t — angenommen 
werden, dass die Klingen mit abges tumpf t em Rücken, neben 
anderen Funkt ionen , auch als Werkzeug bei der Herste l lung 
von Lederkleidern dienten. Im Falle von Istállóskő, wo in 
der die Spitzen mi t gespaltener Basis enthal tenden Ku l tu r -
schicht der Typ seltener ist als in der oberen Kul tursch ich t , 
obwohl wir den T y p f rüher gerade mi t der Herstel lung der 
e rwähnten Spitzen in Zusammenhang brachten, ist die Revi-
sion des S t andpunk te s unbedingt angebracht . 
Klingen vom Chatelperron-Typus 
Drei Geräte ver t re ten diesen T y p u s , denen jedoch keine 
typologische Bedeu tung beizumessen ist. Charakterist isch 
ist ein schön ausgeführ tes , 71,3 X 25 m m grosses Gerät , das 
mi t einer sorgfältigen Retouche versehen wurde (Taf. X L V I I I , 
Abb. 6). Weniger typ isch ist jene Klingenspitze, deren gebo-
gene Kan ten der Linie des ebenfalls gebogenen Rückens 
folgen. An beiden K a n t e n bef indet sich eine f lache, ungleich-
mässige Retouche (Taf. XLVII I , Abb. 4). Ihnen ähnlich ist 
ein kleineres Bruchs tück (Taf. X L V I , Abb. 6). 
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Bohrer 
Hierher gehören insgesamt zwei Geräte , die jedoch nicht 
besonders charakter is t isch sind. 
Hochkratzer 
Dieser im Aurignacien sonst so wichtige Gerä te typus 
ist in unserem Fundgu t nur in zwei nicht bezeichnenden 
Exemplaren anzut ref fen , und ein dr i t tes Stück, das man 
Doppel- oder Nasenkra tzer nennen könnte . Die beiden ersten 
Stücke sind : ein Kielkratzer , bei dem die rechte K a n t e in 
der Richtung der Längsachse abgebrochen ist u n d dessen 
Kra tze rkan te nur oberflächlich ausgearbei te t wurde (Taf. 
XLV, Abb. 8) und ein dreieckiges, aus einem dicken Absehlag 
hergestelltes Gerät , auf welchem fas t keine Kra tzer re touche 
zu sehen ist und nur die Form an die Hochkra tzer des Auri-
gnacien er inner t (Taf. X L V I I , Abb . 2). 
Stichel 
Kein typisches Stück ist in unse rem Besitz. Im F u n d g u t 
sind drei solche Geräte anzut ref fen , die unter Vorbehal t in 
diese Gruppe eingereiht werden können. Ein Stück ist eine am 
oberen E n d e zu einem Kra tzer umgefo rmte Klinge, wo sich 
auf der rechten Seite dçr Kra tze rkan te eine papageienschna-
belartige Seitenkante bef indet , jedoch ohne «coup de burin» 
(Taf. XLVI , Abb. 7). Ebenso fehlt auch der charakter is t ische 
Stichel-Hieb bei dem terminalen Spitzenende einer schief 
endenden retouchier ten Klinge (Taf. XLVI , Abb. 9). Auch 
aus dem Material der f rüheren Grabungen können höchstens 
3 % der Geräte als Stichel bezeichnet werden. Mit Ausnahme 
von 1 — 2 typischen terminalen Sticheln sind auch alle diese 
Stücke schlecht ausgeführ t und schwer zu bes t immen. 
Lorbeerblattspitze 
Einer der interessantesten und vom S t a n d p u n k t der 
relativen Chronologie wichtigsten Gegenstände ist das Bruch-
stück einer in Hochsolutréen-Technik hergestell ten Lor-
beerblat tspi tze. Sic kam im nördlichen Teil von Block IV, in 
der oberen Kul turschicht , un te r einem gewaltigen Tropf-
steingebilde zum Vorschein. Das Gerät war aus grauem 
Chalzedon hergestellt , aus demselben Material also, wie die 
meisten Solutréen-Lanzenspitzen von Szeleta, u n d es gehört 
zu jenem schlanken, länglichen Typ , der von Kadic in seiner 
Szeletamonographie auf Taf. X V I I , Abb. 2 u n d 3 gezeigt 
wird.55 Das Ende der Lanzenspitze fehlt und das Stück ist 
ungefähr in der Mitte entzweigebrochen (Taf. X L V I I , Abb. 1). 
Dieses Bla t t sp i tzen-Bruchs tück ist ein wichtiger 
Beweis für die Gleichzeitigkeit des Aurignacien II 
und des einheimischen «Hochsolutrêen». Ebenso wird 
das gleiche Alter des Aurignacien 1 und des «Proto-
solutréen» durch die beiden in der Protosolutréen-
Schicht der Szeletahöhle gefundenen Spitzen mit ge-
spaltener Basis bestätigt.Зб 
Es muss noch bemerkt werden, dass Mott l aus 
dem Erscheinen der Spitzen mi t gespaltener Basis 
in dem Fundgu t der Szeleta- und der Pál f fy-
Höhle einen ganz anderen Schluss zieht, und zwar 
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dass dieser Gerä te typ im Ungarn n u r im Pro to-
solutréen erscheint.57 Sie gelangte d a r u m zu dieser 
Schlussfolgerung, weil sie die zwischen den ein-
zelnen Kul tu ren bes tehenden innigen Zusammen-
hänge u n d den geschichtlich wichtigen Prozess de r 
Entwick lung nicht e rkann te . 
Spitzen mit Moustériencharakter 
Bereits im Laufe der f rüheren Ausgrabungen in 
der Höhle von Istál lóskő fiel es auf , dass sich u n t e r 
den Gerä ten der oberen Kul turschicht auch solche 
mit Moustér iencharakter befinden.5 8 Dieser U m -
s tand war sogar mit ein Grund d a f ü r , dass wir un-
seren F u n d o r t mit Krems verglichen, wo sich uns 
Gelegenheit bot, eine mi t der unsrigen ta tsächl ich 
übereinst immende Gerätegruppe mi t Moustérien-
charak te r zu beobachten. 5 9 Dieselben Formen sind 
jedoch auch an mehreren anderen mit te leuropäi-
schen Aur ignacien-Fundor ten , so z. B. in Vogel-
herd 4 und 5 vorhanden . 6 0 
Eines der schönsten, charakter is t ischesten Geräte de r 
«Moustérien-Gruppe» ist eine Lanzenspitze von 7 1 x 4 8 x 
10,5 m m , deren Rücksei te mit einem Bulbus versehen is t . 
Grobe Oberf lächenbearbe i tung, doch sorgfältige Kan tenre -
touche mit konvexen R ä n d e r n . Das Spi tzenende ist abgebro-
chen, die Basis ve rdünn t (Taf. XLVII , Abb. 5). 
Nicb t weniger charakter is t isch ist eine dreieckige Lanzen-
spitze, M a s s e : 5 5 , 4 x 4 0 m m . Kräf t iger Bulbus, Basis m i t 
einem Schlag ve rdünn t , an den beiden Rände rn und a m 
Spitzenende eine zusammenhängende, sorgfältige Retouche . 
In Ungarn sind zu diesem Typ gehörende Geräte nicht n u r 
im Moustérien, sondern auch — und zwar hauptsächl ich — 
im t ransdanubischen «Altsolutréen» anzu t re f fen . 6 1 Es ist noch 
zu bemerken , dass diese mi t einem kräf t igen Bulbus versehe-
nen Geräte keinen ausgesprochenen Levalloisien- oder Clac-
tonien-Charakter aufweisen, da ihr «plan de f rappe» g la t t 
ist u n d ihr Abschlagswinkel ungefähr nu r 90° bet rägt (Taf . 
XLV, Abb . 2). 
Der rechte untere Teil einer grossen, mi t s tarkem Bulbus 
versehenen, aus einem planparallelen Abschlag hergestel l ten 
Lanzenspitze ist abgebrochen. Intensive s tufenar t ige K a n t e n -
bearbe i tung (Taf. X L V I I I , Abb. 5). 
Schaber mit Moustériencharakter 
Verhältnismässig viele und abwechslungsreich geformte 
Geräte können in diese Gruppe eingereiht werden. Die be-
zeichnendsten sind die s ta rk gebogenen, f a s t schnabelar t ig 
zu nennenden Schaber, deren Basis von einer geraden, auf 
die Rücksei te im rech ten Winkel s tehenden Bruchf läche 
gebildet wird. Alle Stücke sind mit einer sorgfältigen S tu fen-
re touche versehen, besonders auf dem schnabelar t ig hervor t re -
tenden Teil der gebogenen Kante . Auch dieser Typus kommt in 
unserem »Solutréen« vor (Taf . XLVI, Abb. 5 und Taf. X I . I X , 
Abb. 1 und 5). 
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Eine andere Fo rm der Schaber zeigt eine gebogene, dem 
La Quina-Typ ähnliche Kante , die mit einer k rä f t igen , 
ziemlich steilen Stufenretouche versehen ist (Taf. X L V I I I , 
Abb. 7 und 8). E s ist anzunehmen, dass auch ein kleineres 
Bruchs tück hierher gehört , dessen Schaberkante weniger 
ausgebildet wurde (Taf. XLVII , Abb . 9). 
Aus einem dicken Abschlag ohne Bulbus e n t s t a n d ein 
konvex-konkaver Schaber. Auf der Oberfläche beliess man 
die ursprüngliche Gesteinrinde, die Arbei tskante w u r d e we-
niger ausgebildet . Aus einer, infolge des schlechten Materials 
ungleichmässigen K a n t e wurde ein konkaver Schaber , aus 
der anderen wurde ein Bogen hergestel l t . Masse : 61 X 34 m m 
(Taf. X L I X , Abb . 3). 
Unte r den Schabern kann noch ein unbes t immtes t rapez-
förmiges Bruchs tück e rwähnt werden (Taf. XLVI I I , Abb. 2) 
sowie ein länglicher, aus einem rohen Abschlag hergestel l ter , 
gut gearbei teter Schaber mit gerader Kante (Taf. X L I X , 
Abb. 6). 
Grosse Lanzenspitze 
Eine 1 1 8 x 4 6 m m grosse, grob bearbei tete , lorbeer-
b la t t förmige , aber nicht in Solutréen-Technik hergestel l te 
Lanzenspi tze er inner t ebenfalls an die Moustérienformen. 
Die Basis wurde abgerundet , die K a n t e n ungleichmässig 
re touchier t , das E n d e der Spitze abges tumpf t . Ein ähnliches 
Stück ist uns aus dem «Hochsolutréen» von Szeleta bekannt , 6 2 
doch ist der T y p auch im Moustérien von Subalyuk anzut ref -
fen (Taf. X L V , Abb. 7). 
Diskusse 
Hierher können drei grob ausgearbei tete , an das Mous-
tér ien und an einzelne seltenere Fo rmen des «Protosolutréen» 
von Szeleta er innernde Geräte gezähl t werden. 6 3 A n den 
Rände rn ist eine grobe Schaberretouche zu bemerken. Diese 
Geräte dü r f t en wahrscheinlich bei Holzarbeiten, die s tarke 
Werkzeuge forder ten , Verwendung gefunden h a b e n (Taf. 
X L V I I , Abb. 8 u n d Taf . XLVI , Abb . 2 und 8). 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein 
Grossteil der in der oberen Kul turschicht gefunde-
nen Steingeräte (97 Stück, von denen 31 unbear -
beitete Quarzit- und anderweitige Abschläge sind) 
teils einen einheimischen «Proto-» und «Hochsolu-
tréen»-, teils einen Moustérien-Charakter aufweist . 
Es fehl t jedoch die Gruppe der Hochkra tzer und 
der Stichel, die gerade fü r das westliche Vorkommen 
des Aurignacien charakterist isch sind und auch im 
Gerä te inventar der nächs ten verwandten Industr ie 
von Krems (Hundsteig) zahlreich ver t re ten sind. 
In unserem Fund ist — trotz einiger Gravette-
spitzen und Mikrolithe — kein nennenswertes 
Gravet t ien-Element vorhanden , obwohl Mottl 
einige «Kerbspi tzen» f inden konnte . Die genannte 
Forscherin war bes t reb t , an H a n d der übertrie-
benen typologischen Bewertung dieser Spitzen,6 4 
durch Ents te l lung der faunist ischen Angaben 
zugunsten der typologischen — wie dies später 
noch eingehender ausgeführ t wird — den Beweis 
zu erbringen, dass das Vordringen des Gravet t ien 
nicht in ostwestlicher Kichtung erfolgte, und dass 
z. B. Moravány nicht mit der Kost ienki-Kul tur 
im Zusammenhang s teht , sondern vom Gebiete 
Ungarns s tamme, was gerade mit den Kerbspitzen 
des spä ten Mittelaurignacien aus der Höhle von 
Istál lóskő bewiesen werden könne. Dieser Theorie 
können wir uns zwar nicht anschliessen, doch 
müssen wir der Ansicht Ausdruck geben, dass das 
östliche Gravet t ien mi t unserem Funde tatsächlich 
in gar keinem genetischen Zusammenhang steht . 
Istál lóskő s t immt mi t Moravány weder chronolo-
gisch noch genetisch überein, besonders was die 
Grave t t i en-Komponente der letzten Fundste l le be-
t r i f f t . 6 5 
5. DAS GERÄTEMATERIAL D E R GELBLICHBRAUNEN, LÖSSIGEN KULTURSCHICHT 
In einer f rüheren Arbeit übe r die Höhle von 
Istál lóskő wurde das Material der oberen hellen 
Schichten i r r tümlich als Magdalénien bes t immt . 
Heu te erscheint es bereits als sicher, dass diese 
Bes t immung weder mit den archäologischen Anga-
ben noch mi t der Fauna zu begründen ist. Aus der 
s tat is t ischen Bearbei tung der F a u n a und ander-
weitigen naturwissenschaf t l ichen Beobachtungen 
k a n n zwar auf eine Abkühlung gefolgert werden, 
doch ist das noch nicht die Vereisung des Magda-
lénien — das W I I I — sondern höchstens das Ende 
des W I / I I Interstadiale , d. h . der Anfang von W I I . 
Die wenigen in der Schicht gefundenen archäologi-
schen Gegenstände sind nicht geeignet, mit einer 
annehmbaren Begründung in irgendeine Kul tur 
gereiht zu werden. 
Die ungarischen Funde aus dem Magdalénien 
bedür f ten auch in anderer Hinsicht einer Revision. 
Ohne hier ausführl icher auf diese K u l t u r eingehen 
zu wollen, muss festgestellt werden, dass typische 
Magdalénien-Funde, im Sinne der auf Grund des 
westlichen Geräte inventars erfolgten Bes t immung, 
aus Ungarn nicht b e k a n n t sind, wie dies in bezug 
auf unsere unmit te lbare Umgebung berei ts von ei-
nigen Forschern festgestellt wurde.6 6 Die bisher als 
Magdalénien bezeichneten Funde gehören teils zur 
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Kost ienki-Kul tur , teils können sie mi t der Svidry-
K u l t u r in einem gewissen genetischen Zusammen-
h a n g stehen.67 Mit der Frage des einheimischen 
Magdalénien hat sich in neuerer Zeit Gábori ein-
gehender beschäft igt . Die Frage der erwähnten 
Zusammenhänge w u r d e von dem Autor in einem 
— in gewissen Einzelheiten — mit unserer Auffas-
sung nicht übereinst immenden Sinne erörter t . 6 8 
U n t e r den oben geschilderten Umständen hä t t en 
uns die Geräte aus der gelblichbraunen Löss-
schicht grosse Schwierigkeiten berei ten können, denn 
sie könn ten infolge ihres nicht typischen Charakters 
weder als mit dem Magdalénien gleichaltrige oben 
beschriebene Funde noch-als Funele aus der oberen 
Kul turschicht identif izier t werden, wenn uns jene 
Angabe von Mottl über die Schwierigkeiten nicht 
hinweggeholfen h ä t t e , wonach die meisten von ihr 
ge fundenen Geräte aus dieser Schicht s tammen. 6 9 
Diese bereits vor längerer Zeit zum Vorschein 
gekommenen Geräte sind nämlich gerade diese 
typ i schen Klingenspitzen, gekerbte Spitzen usw., 
auf deren Grundlage das «späte Hochaurignacien» 
der Höhle von Is tá l lóskő bes t immt wurde. 
I n unseren Ausgrabungen s tammen insgesamt 13 Geräte 
aus dieser Schicht. D a r u n t e r bef indet sich nur ein Bruchstück 
von e inem Kilochengerät, das nicht nähe r bes t immbar ist 
(Taf. L , Abb. 4). Unter den Steingeräten fäl l t ein aus einer 
dicken Klinge hergestelltes Werkzeug auf , bei welchem eine 
Kan te von der Hintersei te aus mi t einer Stufenre touche ver-
sehen wurde. Die andere Kan te ist dick, nur an dem oberen 
Ende retouchiert , wo sie auch einen «Schnabel» bi ldet . Das 
Stück ist den «Bec» des französischen Jungpa läo l i th ikums 
ähnlich (Taf. L, Abb. 7). 
Sehr interessant ist wieder ein grosser, picartiger Hoch-
kratzer oder Kielkratzer . Masse : 9 8 x 4 0 x 3 0 mm. Das E n d e 
ist spitz, an der rech ten Seite ve r l äu f t von der Basis an eine 
intensive Stufenretouche. Die l inke Seite ist ungleichmässig, 
die Basis wurde in der Art eines Faustkei ls ausgearbei te t . 
Änliche Geräte sind uns in unserer Studiensammlung aus 
Schicht 9 von Laugerie haute u n d aus dem Aurignacien von 
Sergeac bekannt 7 0 (Taf. L, Abb. 6). 
In dem Schichtenmaterial be f inden sich noch eine mehr -
fach gekerbte Klinge mit t rapezförmigem Querschni t t und 
ungleichmässiger K a n t e (Taf. L , Abb. 10), ein — von der 
Basis an sich plötzlich verbrei tender — mit leichter Re touche 
versehener Abschlag, an dessen oberem, abfal lendem E n d e 
eine natürl iche Kra tze rkan te ausgearbei tet wurde (Taf . L, 
Abb. 8) sowie ein kleiner, dreieckiger Abschlag, dessen 
f lache, sich auch auf die Oberf läche erstreckende Re touche 
an die Solutréen-Technik er inner t (Taf. L, Abb. 2). 
Es sind noch einige rohe dicke Abschläge (Taf. L, Abb. 
5 und 9) und etliche kleinere Kl ingenbruchstücke (Taf . L, 
Abb. 1 und 3) anzutreffen. 
Auf Grund dieser E r fah rungen und der Aus-
wertung der naturwissenschaft l ichen Untersuchungs-
resul tate würde es nicht begründet erscheinen, die 
Geräte der lössigen Schicht in ein egesonderte Ku l tu r -
gruppe einzureihen. Darum werden sie iin wei teren 
Verlauf mi t den Geräten der oberen Kul turschicht 
zusammen behandel t als höchstens etwas jüngere 
Geräte aus dem Aurignacien I I , eventuell Auri-
gnacien I I I . 
6. FARBEN USW. 
I n der Aurignacien I-Schicht wurde ein 23,5 X 16 X 9 m m 
grosses, auf einer Seite vom Gebrauch gla t t geschliffenes, 
l e b h a f t gelbes Farbs tückchen gefunden. In getrocknetem Zu-
s tand erwies es sich als ein auffal lend leichtes und zerfallendes 
feinkörniges Gestein. Die nähere Bes t immung wäre nur im 
Wege einer chemischen Untersuchung möglich die jedoch 
das ganze Farbstückchen au fb rauchen würde . Wir begnügen 
uns d a m i t , das Stück in die Gruppe der Erd fa rben zu reihen 
(Taf. X L I V , Abb. 30). 
Ebenfa l l s in der un te ren Kul tursch ich t wurden zwei 
P y r i t s t ü c k e gefunden. Das eine ist amorph , das andere, 
9 X 5,5 m m gross, ist das Bruchstück eines regelrechten 
Hexaeders . M. Roska schliesst sich in der Besprechung über 
die in den Höhlen gefundene Pyrite aus dem Paläoli thikum,7 1 
jener ä l teren, vielseitig ver t re tenen Ansicht an, wonach der 
Pyr i t zum Feüerschlagen verwendet wurde . Es ist klar, dass 
ein elem unsrigen ähnliches, kleines Pyr i t s tückchen fü r diesen 
Zweck nicht verwendet werden konnte, u n d eine solche Ver-
wendung durch nichts begründet wäre, da ja das leichter 
zugängliche Herstellungsmaterial der Gerä te , der Silex, der 
beste Feuerstein ist, wovon sich zu überzeugen der Mensch 
des Paläoli thikums, w ä h r e n d der Herstel lung seiner Geräte, 
reichlich Gelegenheit h a t t e . Viel eher kann daran gedacht 
werden , dass der Urmensch , der ein reges Interesse für alles 
Unbekannte , Bun te , Schillernde und Glänzende hegte , die 
auf seinem Lagerpla tz vorkommenden Meteor72 und Molda-
vi t s tücke 7 3 sammelte und den auffa l lend glänzenden, b u n t e n 
Pyr i t als ein Zierat , oder — falls ein solehers damals noch 
nicht existierte, — als ein Amule t t be t rachte te (Taf. X L I V , 
Abb. 31a, b). 
In der oberen Kul turschicht wurde ein 1 5 x 1 5 x 1 1 m m 
grosses Limonits tück gefunden. Grobe, halbzylindrische Form, 
scheinbar mit künst l ichen Gravierungen versehen. Das eine 
Ende erweckt den Eindruck s ta rker Abnützung. Es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass der Urmensch aus Limonit i rgendein 
Gerät hergestellt h ä t t e ; weder sein Glanz noch seine Fa rbe 
verleiten zum Sammeln. Offenbar wurde es — zu Pulver ge-
mahlen — als Farbe verwendet oder man zeichnete unmi t t e l -
bar damit auf einen har ten Gegenstand, z. B. auf einen Fel-
sen (Taf. XLIV, Abb. 29). 
Leider ist in der Höhle nicht die geringste Spur zu f i n d e n 
welche die letzte Annahme bestä t igen würde, hingegen kann 
festgestellt werden, dass auch dann kein Bild oder keine Zeich-
nung auf der Höhlenwand auf uns gekommen wäre, wenn 
etwas derartiges in unserem Paläoli thikum vorhanden ge-
wesen wäre. Der die Höhlenwand bildende Kalkstein ist näm-
lich von plat t iger S t ruktur . Auch im Laufe der Grabungen 
musste ständig darauf geachtet werden , dass durch die im Ab-
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lösen befindlichen Felsplat ten kein Unfal l verursacht werde. 
Infolge der schlechten Erha l tung der Felsoberfläche ist die 
einstige, pleistozänzeitliche Wand der Höhle — heute schon 
tief in die Schichten gebe t te t — nur mehr in Form von kleine-
ren oder grösseren Ste inpla t ten zu f inden . Den besten Beweis 
d a f ü r bilden die herabges türz ten S te inp la t ten mit «Bären-
schliff», die in der Umgebung des Höhleneingangs aus dem 
Lehm der oberen Kul turschicht gegraben wurden. Der Höh-
lenbär h a t t e die Steine bereits glatt geschliffen, als sie noch die 
Wände der Höhle bi ldeten. 
Der Höhlenbär begann sich in unserer Gegend erst un-
mi t te lbar vor dem W I zu verbrei ten, u n d die seine Spuren 
aufweisenden Steinplat ten gelangten berei ts im Laufe des 
W I / I I . Interstadiale in die Auffü l lung . Dieser auffal lend 
schnelle Verfall der Höhlenwände kann eine der Erk lä rungen 
d a f ü r sein, warum in der Höhle von Istál lóskő — und diese 
Festei lung kann auf Grund der Ähnl ichkei t des Gesteins u n d 
der Iden t i t ä t der klimatischen Fak to ren vielleicht auch fü r 
die übrigen Höhlen des Bükkgebirges Gültigkeit haben — 
keine Spuren von etwaigen Höhlengemälden, Höhlenzeich-
nungen u n d Einkra tzungen zu f inden sind, selbst wenn wir 
ihr einstiges Vorhandensein auf Grund des schön ent-
wickelten Aurignacien I und Aurignacien II voraussetzen 
könnten. 
Natür l ich ist dies nur eine der vielen Erklärungsmög-
lichkeiten, deren Beweiskraft dadurch verminder t wird, dass 
im Verlauf der Ausgrabungen sozusagen jedes kleinste Stein-
chen des Auffül lungsmater ia ls von uns un te r such t wurde, 
ohne dass auch nur auf einem einzigen eine Fa rbspur oder 
eine E ink ra t zung festzustellen war . Eine andere und nach 
unserer Ansicht mehr überzeugende Erklärung f ü r das Fehlen 
der künst ler ischen Schöpfungen ist das mit der ähnlichen 
französischen Kul tu r verglichene höhere Alter und die damit 
verbundene Pr imi t iv i tä t unserer Kul tur . 
ZUSAMMENFASSUNG 
In stat ist ischer Zusammenfassung zeigt das über die Gerä te funde Gesagte folgendes Bild :74 
Das gegenseitige Verhältnis der Knochen- und Steingeräte : 








Untere Kul turschicht (Aurignacien I)  114 45 28,3 
Obere Kul turschicht (Aurignacien II) und die übri-
29 109 21,0 79,0 
Die Gerä tear ten verteilen sich der Zahl nach 
folgendermassen : 
1. Die Knochen- und Steingeräte der unteren 
Kulturschicht : 
2. Die Knochen- und Steingeräte der oberen 
Kulturschicht : 
Stück /0 
Knochcnspitzen mit gespaltener 
Basis  31 19,3 
Knochenspitzen mi t Schulter7 5 5 3,0 
Unbest immte, gebrochene Kno-
chenspitzen7 5  12 7,5 
Kleinere, nicht bezeichnende 
Knochengerä tbruchs tücke :75 . . 47 29,3 
Knochenahlen  8 5,0 
Elfenbeinstäbe (Minimum)  4 2,5 
Durchbohr te Amule t te  2 1,3 
Durchbohr te (?) Pha l anx  1 0,7 
Halbferige Knochengeräte  2 1,3 
Fell-Löser  1 0,7 
Retouchier te Knochenspitze  1 0,7 
Gekerbte Klingen  8 5,0 
Retouchier te Klingen  2 1,3 
Unretouchierte Klingen  8 5,0 
Klingenkratzer  1 0,7 
Klinge mit Levalloisien-Charakter 1 0,7 
Rundschaber  2 1,3 
Unbes t immter Hochkra tzer  1 0,7 
Nukleus  1 0,7 
3 1,8 
Bohrer  1 0,7 
17 10,6 
Insgesamt  159 99,8 
Stück /о 
Mladecer Knochenlanzenspi tzen 3 2,2 
Nicht einteilbare Bruchs tücke v. 
Knochenspi tzen  20 14,5 
Amule t t (?) 1 0,7 
Knochenspi tze mit Meisselkante 1 0,7 
Knochenahlen  3 2,2 
Bearbei te tes Geweihende  1 0,7 
Unre touchier te Klingen  15 10,9 
Retouchicr te Klingen  9 6,5 
Klingenspitzen  2 1,4 
Klingenspitzen mit Chatel-
perron-Charakter  3 2,2 
Kl ingenkra tzer  3 2,2 
Gekerbte Klingen  8 5,8 
Mikrolithklinge mit abges tumpf-
t em Rücken  1 0,7 
Messer mi t abges tumpf tem Rücken 1 0,7 
Spitzen mi t Moustérien-
Charakter  3 2,2 
Schaber mi t Moustérien-Charakter 11 7,9 
3 2,2 
Bla t t fö rmige grosse Lanzen-
1 0,7 • 
Lorbeerbla t t spi tze  1 0,7 
Kl ingenkra tzer —Bohrer  2 1,4 
Hochkra tze r  2 1,4 
Pic-art iger Hochkratzer  1 0,7 
Bol i rer-Kratzer  1 0,7 
2 1,4 
Klinge mi t Levalloisien-
Charak te r  1 0,7 
Papageienschnabel  1 0,7 
Bearbei te te Abschläge  38 27,4 
Insgesamt : . . . . 138 99,5 
7 4
 In der Gerätes ta t is t ik wurde nur das Material der 
beiden letzten Grabungen aufgearbei te t , da bei den f rühe ren 
Grabungen nur kleinere Flächen freigelegt wurden, die den 
Felsengrund nirgends erreichten. Der grösste Teil des Materi-
als aus den f rüheren Grabungen ist heute den Schichten nach 
nicht mehr zu identifizieren und deshalb für die Zwecke der 
kompara t iven Sta t is t ik ungeeignet . 
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D s m Material nach verteilen sich die Geräte 
wie folgt : 
Aurignacien I Aurignacien I I 
Stück % Stück % 
Geweih (Vermutlich meistens 
Rentiergeweih) 98 61,2 19 13,8 
Mammut-Stosszahn 14 8,8 7 5,0 
Cortex von Röhrenknochen . 2 1,3 3 2,2 
Kalcedon, Kalcedonopal, 
Hornstein 27 16,9 88 63,2 
Jaspis 6 3,7 8 5,8 
Quarzit 7 4,4 6 4,4 
Durch Kieselsäure verki t teter 
Sandstein 1 0,6 — — 
Porfiritoid - - 1 0,7 
Durch Kieselsäure verki t teter 
Mergel 1 0,6 3 2,2 
Obsidian 3 1,9 3 2,2 
99,4 138 99,5 Insgesamt 159 
Schliesslich ha l ten wir es fü r angebracht , im 
Zusammenhang mi t den Geräten noch eine Angabe 
zu veröffentlichen : das vermutl iche prozentuelle 
Verhältnis zwischen den Waf fen und den zur 
Herstellung von Geräten dienenden Werkzeugen : 
Kulturschicht Waffen % Werkzeuge % 
Obere 61,6 38,4 
Untere 23,9 76,1 
In der unteren Kul turschicht sind die Waffen 
fas t 100% durch die Knochengeräte ver t re ten . Die 
im Vergleich zu den Werkzeugen hohe Verhältnis-
zahl entspricht der Produkt ionskra f t der Zeit. Ein 
völlig überraschendes Bild biete t jedoch das pro-
zentuelle Verhältnis der beiden Gruppen in der 
oberen Kul turschicht . Auch hier wird der grössere 
Teil der W a f f e n von Knochengerä ten gebildet , doch 
sind daneben auch ausgiebig Steinwaffen anzutref-
fen (Lanzenspitzen mi t Mouslér icn-Charakter , 
Kliiigenspitzen, sogar die an die Chatelperron-Spit-
zen er innernden Fo rmen gehören hieiher) . In der 
Zeit zwischen der Ablagerung der beiden Schichten 
änderte sich das Kl ima n ich t in so bedeutendem 
Masse, dass sich daraus auch eine Änderung in der 
durchschnit t l ichen Zusammensetzung der Fauna 
hä t t e ergeben können. I n beiden Kul turschichten 
wurden überwiegend die Knochen von jungen Höh-
lenbären gefunden. Die A b n a h m e in der Verhältnis-
zahl der Waffen in der oberen Kul turschicht 
hängt mit der Abnahme in der Anzahl der Knochen-
geräte zusammen, d. h . es werden weniger Pfeil-
spitzen hergestellt und an ihre Stelle treten, in gerin-
gerem prozentuellen Verhältnis, die grossen Knochen-
und Silexlanzenspitzen. All dies bedeute t vom Stand-
punkt der Produkt ion soviel, dass sich die Ar t und 
Weise der J a g d änder te . An Stelle der meh r indivi-
duellen J a g d , die viele W a f f e n erfordert (Pfeile?) 
t r i t t die kollektive Tre ib jagd , die weniger Waffen 
verlangt (Speere?). Dem Anschein nach vollzieht 
sich also die Entwick lung nach einer d iametra l 
entgegengesetzten Rich tung . Zu dieser wichtigen 
Frage wird weiter un ten noch Stellung genommen. 
л . В Е Р Т Е Ш 
Н О В Ы Е Р А С К О П К И И П А Л Е О Л И Т И Ч Е С К И Е Н А Х О Д К И В П Е Щ Е Р Е НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё 
(Резюме) 
Пещера находится в горном массиве Бюкк, на за-
падном склоне горы Ишталлошкё, высотой 535 м над 
уровнем моря. Ее вход обращен на Ю 3 . Коренная по-
рода пещеры состоит из известняка эпохи триаса. Ж и л а я 
площадь ее полости равна 460 м2. Раскопки производи-
лись в ней, начиная с 1912 года, в результате которых 
добывалось множество предмете в пезднего периода 
«средне-ориньякской культуры», которые оказались 
весьма ценными д л я венгерской археологии (см. рис. 
1 и табл. LI). 
Автором статьи также были произведены раскопки 
в пещере, а именно в 1947 и 1949 гг., и тогдашние резуль-
таты были опубликованы им в особом труде. Раскопки 
1950 и 1951 гг., продолжавшиеся 100 дней, привели к 
замечательным результатам. Были найдены новые пред-
меты, возникли новые точки зрения, вследствие чего 
созрела необходимость в подробном отчете о них. 
В течение новых раскопок была откопана передняя 
часть пещеры вплоть до дна. Таким образом, удалось 
добраться до слоя, который еще не был затронут ранее. 
В этом слое в большом количестве были найдены памят-
ники ориньякской культуры I . Особенно значительную 
ценность имели здесь многочисленные костяные орудия , 
которые придали этому местонахождению большую 
важность не только в венгерском, но и в средне-евро-
пейском отношении. Из этого слоя поступили 45 камен-
ных и 114 костяных орудий. Последние составили 71,7% 
всех находок, добытых в слое. 
Среди костяных орудий наиболее характерными 
оказались наконечники копий à base fendue. Они были 
найдены в числе 31 экземпляра . Самый малый экземпляр 
имеет длину 21,8 мм, а самый большой 150,7 мм, но 
некоторые фрагменты были когда-то еще более длинными. 
Допустимо предположение, что экземпляры небольших 
размеров прс менялись в качестве наконечников стрел 
(табл. X X X I V XXXV) . 
В костяном материале встречалось множество фраг-
ментов, которые не поддавались точному определению, 
но одна часть их может быть отнесена к наконечникам 
à base fendue (табл. X X X V I XXXVII ) . 
Столь обильное наличие наконечников копий и 
стрел à base fendue наблюдается только в местонахож-
дениях ориньякской культуры I во Франции. 
Названный тип орудия имеет наибольшую типоло-
гическую ценность в палеолитических находках . Он 
встречается только лишь в ориньякских культурах I . 
Его происхождение и распространение достаточно ясны. 
При помещи географической карты (рис. 5) можно про-
следить путь его распространения в долине Д у н а я , 
начиная от Бачо Киро (Болгария) . 
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Из того же самого слоя поступили и палки (ba-
guettes), изготовленные из мамонтовой кости, равно 
как и просверленные амулеты без всяких украшений и 
т. д. Последние напоминают амулеты из глазного зуба 
благородного оленя, которые так часто встречаются в 
верхне-палеолистических находках. Допустимо, что они 
представляют женские изображения в крайне стили-
зованной форме (табл. X X X V I I I ) . 
Наиболее характерным является для слоя, содержа-
щего ориньякскую культуру I, что в ней отсутствуют 
самые значительные находки западно-европейских место-
нахождений этой же культуры, т. е. скребки высокой 
формы и шилья-долота. К р а я орудий более примитивно 
и грубо отретушированы, нежели у подобных же опкикик-
ских предметов западных местонахождений (табл. ХХХТХ 
— XL). На основе типологических признаков и присут-
ствия костяных наконечников à base fendue можно 
установить, что эти находки представляют собой без-
условно ориньякскую культуру I , но только в ранней, 
неразвитой, свободной от всяких ч у ж и х влияний форме, 
которая лишь позднее, в течение ее распространения 
постепенно усваивала черты, столь характерные для со-
ответствующих находок западно-европейских местона-
хождений. 
Над низшим слоем, содержащим ориньякскую куль-
туру I , в пещере находился слой, который судя по 
находкам оказался ориньякским И . В нем было най-
дено только 29 костяных орудий наряду с 109 каменными. 
Первые составляли только 2 1 % всех находок. Среди 
костяных орудий самыми характерными оказались на-
конечники копий младечского типа. Они были представ-
лены одним целым экземпляром и двумя фрагментами 
(табл. XLI) . Костяного накгнечника à base fendue в 
этом слое не было обнаружено. Остальные костяные 
орудия были грубо гтдрланы и находилигь в фрагмен-
тарном виде (табл. XLTI). Среди находок была и флейта 
с тремя отверстиями, выточенная из бедренной кости 
молодого пещерного медведя (табл. L). 
Каменные орудия этого глоя имеют у ж е более ин-
тенсивную ретушь, приблизительно такую же, как и на-
ходки, поступившие из ориньякских местонахождений 
Западной ЕВРОПЫ. Скребки высокой формы и шилья-
долота отсутствовали и здесь. Но чаше всего встречались 
орудия древнего, мустьелокого типа, в частности скобли 
и наконечники копий (Handspitze). Из этого же слоя 
были изъяты — особенно при прежних раскопках -
многочисленные микролиты. м и н н с г и ? в е т т ы и плас-
тинки à dos raba t tu (табл. XLV—XLTXV 
Наконечник копий младечского типа является са-
мым характерным орудием КУЛЬТУРЫ, которая была наи-
менована Байером «ольшевской». На эту культуру указы-
вают H грубо отделанные орудия мустьергкого харак -
тера, равно как и просверленные кости (Флейта !). Оль-
шевская культура считалась раннеориньякской куль-
турой Средней Европы, но исследователи иногда генети-
чески отделяли ее от ориньякской, считая ее предшест-
венницей последней. Она была датирована межглапиэль-
ным периодом Рисс Вюомя, ВЮРМОМ Т и началом интер-
стадиального периода Вюпма I IT. Эта хронология 
базировалась в первую очередь на типолпгичегких кри-
териях и петрографических данных, относящихся к 
периодам пещеры Поточки. Ольшевские находки за 
исключением находок, поступивших из Фогельхерда, 
принадлежность которых по мнению автора сомнительна 
нигде не появлялись совместно с памятниками других 
культур. 
Имея в виду расположение слоев в пещере на Иштал-
лошкё, прежние хронологические заключения оказы-
ваются ошибочными, ибо сльшевскую культуру без-
условно опередила о р и н ь я к с к а я I. Вместе с тем можно 
установить и то, что наконечник копья младечского типа 
показывает поразительное схсдство с самым характер-
ным орудием ориньякской культуры И Западной Европы, 
С «pointes en os losangiq"es aplaties». 
На основании этих наблюдений, орудия, поступив-
шие из верхнего горизонта культурного слоя пещеры 
на Ишталлошкё , равно к а к и все памятники ольшевской 
культуры могут быть отожествлены с находками оринь-
якской культуры IT, считая их средне-евоопейскими 
представителями последней (см. карту на рис. 6). 
Надо обратить внимание на весьма в а ж н ы й пред-
мет, поступивший из верхнего культурного слоя, на 
фрагмент накгнечника д л я копья в форме лаврового 
листа, который является идентичным с подобными же 
находками пешеры Седстя не только по форме, но даже 
по материалу (табл. X L V I I , 1). Это орудие имеет боль-
шую важность с точки зрения релятивной хронологии, 
так как оно свидетельствует о том, что селетинская куль-
тура в своей развитой форме была одновременной в Вен-
грии с ориньякской П. С другой СТОПОРЫ, на базисе двух 
костяных наконечников à base fendue, найденных в 
низших слоях пешеры Селета, можно заключить, что 
о р и н ь я к г к а я культура I была одновременной на терри-
тории нашей страны с раннеселетинской. 
Пои последних раскопках были открыты и остатки 
легссвого слоя, покрывавшего когда-то ориньякскую 
культуру
 т1, который большей частью был снесен. Из 
него поступило несколько орудий, но они оказались 
мало характерными. Определить их принадлежность 
чисто типологическим путем нельзя (табл. L). Они не 
могут быть отнесены к мадленской культуре, как это 
было предположено автором в одном из своих прежних 
трудов. Селименто-петрографические и фаунистические 
данные, равно как и результаты антракотомии указы-
вают на то, что археологический материал этого глоя 
представляет собой т а к ж е ориньякскую культуру , а 
именно ее I I или даже I I I горизонт. 
Остатки краток и куски пирита и лимонита (табл. 
XLIV, 29 31), обнаруженные в различных слоях, попол-
нили материал, поступивший из раскопок. Были открыты 
в слоях и глыбы скал с блестящими пятнами на некото-
рых местах поверхности, гле пещерные медведи сопри-
касалась с ней (Bärenschliff). 
Находки пешеры на Ишталлошкё выдвигают не-
сколько немаловажных вопросов. При рассмотре их 
невольно напрашивается, почему же понижается число 
костяных орудий в ориньякской культуре I I , несмотря 
на то, что эта культура является более поздней, следо-
вательно и более развитой, нежели ориньякская I? По-
чему встречается столь мало о р у ж и я (охотничьих ору-
дий) греди находок ориньякской культуры I I ? 




EINE KNOCHENFLÖTE AUS DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKÖ 
Aus der oberen Kul turschicht der Höhle von 
Istállóskő, die Funde aus dent Aurignacien I I 
enthiel t , kam im Laufe der Grabungen des J ah re s 
1951 ein mit drei Löchern versehenes Knochen-
gerät zum Vorschein, das wir als einen der äl testen 
Vorläufer unserer heutigen Blasinst rumente bet rach-
ten müssen. Das In s t rumen t ist aus dent F e m u r 
eines jungen Höhlenbären hergestell t , die Epiphysen 
fehlen und die spongiöse Subs tanz wurde en t fe rn t . 
Liegt der Knochen mit der dorsalen Fläche vor uns , 
erkennen wir zwei Löcher. Am unteren proximalen Ende be-
f indet sich ein, die Einwirkung von menschlicher Arbeit 
zweifellos bestätigendes Loch, das im weiterem Loch 1 
genannt wird. Seine Ausdehnung wird durch eine flache, 
trichterförmige Vertiefung gekennzeichnet, die durch dicht 
nebeneinander liegende, radial verlaufende, ungefähr У2 cm 
lange Kerben gebildet wird. Dadurch wurde die Öffnung 
gleichmässiger und zur Einfügung des Fingers geeigneter. 
Auf der anderen Seite des Knochens ist ein gleichmäs-
siges, ein wenig ovales Loch (im weiteren Loch 2), das sich 
im Schni t tpunkt der Längs- und Querachse des Knochens 
befindet . Der fragmentarische Zustand des unteren, proxima-
len Endes des Knochens ist von dieser Seite lier gut zu beobach-
ten. Auf der Vorderfläche (facies dorsalis) ist vom Rande des 
unteren Endes des Knochens nur ein kleinerer Teil abge-
brochen — etwa ein Drittel von der Mitte aus nach links — , 
doch erstreckt sich der Bruch nicht auf das Gebiet der das 
Loch umgebenden Kerben. Demgegenüber ist am unteren 
Ende des Knochens die Rückseite beschädigt, die tiefste 
Stelle des Bruchs reicht bis zum Halbierungspunkt der Ent-
fernung zwischen dem ursprünglichen Rand und dem 
Loch 2. 
Drehen wir den Knochen zurück, so ist am oberen dis-
talen Ende der dorsalen Oberfläche ein grösseres Loch zu 
sehen (im weiteren Loch 3). Sein Umfang ist unregelmässig, 
beschädigt, dürf te ursprünglich oval gewesen sein. Vom Rande 
des Lochs gehen drei, wahrscheinlich infolge des Schichten-
drucks entstandene Sprünge aus. Zwei verlaufen vom unteren 
Rand des Knochens ausgehend nach rechts und links rings 
u m den Knochen, in einer auf die Langsachse senkrechten 
Fläche, der dr i t te Sprung läuft , von der Mitte des oberen 
Randes des Loches ausgehend, parallel mit der Längsachse, 
bis zum Rande des oberen Endes des Knochens. Obwohl 
der Knochen aus zwei Bruchstücken zusammengefügt 
werden musstc, bewahr te der obere Knochenrand — abgese-
hen von kleineren Beschädigungen — die ursprüngliche 
Form. Die ursprüngliche Form von Loch 3 kann auf Grund 
des gegenwärtigen Zustande nur vermute t werden. 
Die Masse des Ins t ruments sind folgende : 
Maximale Länge 107 mm 
Minimale Breite 22.5 min 
Minimale Dicke 16.5 m m 
Breite des oberen (distalen) Endes 32 m m 
Dicke des oberen (distalen) Endes 20,7 m m 
Breite des unteren (proximalen) Endes . . . . 28 mm 
Ungefähre Knochendicke 4 — 5 mm 
Durchmesser des Loches Nr. 1 5,5 mm 
Durchmesser des I.oehes Nr . 2 6 mm 
Durchmesser des Loches Nr. 3 11 mm 
Da der Rand des oberen distalen Endes unversehrt ist, werden 
die Entfernungen der Löcher von hier aus gerechnet, wobei 
der Mittelpunkt der Löcher stets als Grundlage dient. 
Entfernung vom Rande des Lochs Nr. 1. 80 mm 
Entfernung vom Rande des Lochs Nr. 2. . 44,5 mm 
Es muss noch erwähnt werden, dass sich am Knochen weder 
Spuren einer chemischen oder gewaltsamen Einwirkung 
noch Bissspuren oder pathologische Veränderungen zeigen. 
Aus all dem kann nu r der einzige Sehluss gezo-
gen werden, dass es sich u m ein Musikinstrument 
handel t , was endgültig auch dadurch entschieden 
wurde, dass sich die Möglichkeit ergab, das Instru-
men t er tönen zu lassen. 
Als nächstfolgende Erwägung ergab sich, zu 
versuchen, den Gegenstand auf die Ar t und Weise 
der sog. Querf löten zum Er tönen zu br ingen. Um 
eine gewöhnliche Längsf lö te 1 konnte es sich nicht 
handeln, da der Knochen bei den Epiphysen der-
art ig breit wird, dass keine Möglichkeit bes teht , 
die Luf t mi t den Lippen so zu lenken, dass diese 
wenigstens einen Teil des Randes erreicht , während 
gleichzeitig der andere Teil des Randes von der 
Lippe bedeckt bleibt. Aus demselben Grunde kennte 
unser Gegenstand auch keine Kerbf lö te sein. Üb-
rigens können auch die Beschädigungen des Ran-
des nicht als ein künst l icher Einschni t t , als eine 
Kerbe b e t r a c h t e t werden. Eine Spalt- oder Kern-
f lö te konn te da rum nicht vorliegen, da der Mark-
kana l den Epiphysen zu divergiert , und so die 
sich neben ihm bewegende Luftsäule den ohnehin 
nicht p rägnan ten inneren R a n d des Loches nicht 
erreichen k a n n . 
Die F o r m des Loches 3 ist der Mundöf fnung 
der heut igen Flöten ähnl ich und die Abweichung 
an Form u n d Grösse — im Vergleich zu den beiden 
anderen Öffnungen — ist n u r so zu erklären, dass 
1
 Von den einzelnen Blasinstrumenten wird später ein-
gehend die Rede sein. 
134 Z. HORUSITZKY 
auch in der Vorzeit durch dieses Loch geblasen 
und die darin bef indl iche L u f t in Schwingung 
gebracht wurde. U m durch ein Blasen durch das 
Loch 3 Töne zu erzeugen, muss ten das obere Ende 
des Knochens geschlossen, die fehlenden Teile 
ergänzt und die Sprünge ve r s topf t werden. Es 
ist mehr als wahrscheinlich, dass der Hersteller 
des Gegenstandes auch das un te re Ende abschloss, 
denn im Falle eines offenen un t e r en Endes h ä t t e 
Loch 1 die Tonhöhe kaum beeinflussen können. 
Aus diesem Grunde wurde das un te re Ende auch 
von uns abgeschlossen. Ursprünglich wurden die 
beiden Enden en tweder mit einer Membrane ab-
geschlossen oder mi t einem plast ischen Material 
zuges topf t . Unserseits wurde zur Abschliessung 
der Enden und zur Ergänzung der fehlenden 
Teile Plastilin verwendet . Dadurch wurde erreicht , 
dass beim Blasen in senkrechter Richtung zur 
Längsachse durch das Loch 3 der Gegenstand zum 
Tönen kam. 
Das Ins t rument gehört in die Gruppe der 
Querf löten (flute t ransversaire) . Unte r Berück-
sichtigung der Blasr ichtung ist der Fund als Vor-
läufer der Flöte zu be t rach ten . 
U m das Original zu schonen, erfolgten die Versuche am 
Anfang mit Hilfe einer aus ähnlichem Material hergestellten, 
in F o r m und allen Massen übere ins t immenden Kopie. Auf 
der Kopie und später auch auf dem Original konnten folgende 
Töne hervorgerufen werden : 
Der Grundton k o n n t e nur nach langen Exper imenten 
zum Er tönen gebracht werden, aber n u r selten gelang es 
uns einen «musikalischen» Ton ohne jedes Geräusch zu er-
reichen. Die Höhe des Grundtons schwankte infolge der 
Ungenauigkeit des Lochrandes , der Ar t u n d Weise des Bla-
sens entsprechend, zwischen fis2 und gis2. 
Bei Öffnung des Loches 1 wurde ein leicht blasbarer, be-
s t immter , doch ein wenig rauschender , zwischen es3 und e3 
wechselnder Ton erreicht . 
E in der Oktave des Grundtons entsprechender reiner 
Ton konnte nicht erzielt werden. Beim Zuhal ten der Löcher 
1 u n d 2 konnte bei s t ä rkerem Blasen ein scharfer, geräusch-
freier, leicht blasbarer, zwischen gis3 u n d a3 wechselnder 
Ton erreicht werden. 
Wird das Loch 1 zugehalten, e r t ön t bei offenem Loch 
2 ein geräuschfreies, scharfes , leicht b lasbares b3. 
Schliesslich war, wenn beide Löcher offen, ein gleich-
falls leicht blasbares, geräuschfreies h3 das Resultat . 
Demzufolge ist auf der F lö te von Istál lóskő 
folgende Tonreihe zu erzielen : g2 — e 3 — a 3 — 
b3 - h3. 
Wahrscheinlich bliesen die ursprünglichen Be-
nutzer des I n s t rumen t s nicht den Grundton, da 
dies infolge der weniger gut entwickel ten Mimik-
muskeln des damal igen Menschen noch grössere 
Schwierigkeiten bere i te t hä t t e . Die drei dreilinigen 
2
 E. M. v. Hornbostel : Die Massnorm als kul tur -
geschichtliches Forschungsmit te l . Fes t schr i f t f ü r P . W. 
Schmidt , 1928. S. 3 0 3 - 3 2 3 , 
chromat ischen Töne d ü r f t e n es gewesen sein, die 
infolge ihrer K r a f t und Reinhei t eine Rolle spiel-
t en . Mit Hi l fe der abwechselnden Öffnung und 
Schliessung von Loch 1 konn ten die Spieler der 
Vorzeit leicht auch tri l l ierende Töne hervor-
bringen. 
Es wäre frucht los , in einer heut igen pr imit iven 
Musik eine der Flöte von Istál lóskő entsprechende 
Tonreihe zu suchen. E. M. v. Hornbostel, der sich 
eingehend mi t den pr imit iven Blas ins t rumenten 
beschäf t ig te , konnte fü r das Nacheinander der 
Töne kein entsprechendes System feststel len. Nach 
seiner Ansicht ist die Anbr ingung der Griff löcher 
von einer gewissen Massnorm anhängig und die 
Höhe des erreichten Tons ist nur eine sekundäre 
Folge.2 Wir fügen noch hinzu, dass die Töne in 
bedeu tendem Masse durch die Form des Roh-
materials determinier t werden. Auch im Falle der 
Flöte von Istál lóskő k a n n die bes t immte Form 
des Femurs vom jungen Höhlenbären als entschei-
dend b e t r a c h t e t werden, doch ist die A n n a h m e 
berecht igt , dass auch bei der Hers te l lung von 
Knochenf lö ten Tradi t ionen befolgt wurden . Als 
Folge davon dür f t en sich innerhalb einzelner Volks-
gruppen gewisse Töne u n d Toninterval le stabilisiert 
haben. 
Dieser F u n d versetzt uns in die Lage, die 
Entwicklung sowie Geschichte des Gegenstandes 
selbst zu untersuchen, deren stufenweise Er-
forschung sowohl über die Entwicklung des Men-
schen zu einem gewissen Ze i tpunkt als auch 
über den allgemeinen Verlauf der Entwicklung 
Auskunf t geben kann. Ebenso in teressant ist 
auch die Frage , ob aus diesem F u n d Schlüsse 
auf bes t immte geschichtliche Ereignisse, auf die 
terr i tor ialen und chronologischen Zusammenhänge 
einzelner Völker und Ku l tu ren gezogen werden 
können. 
Die Bedeu tung des Fundes von Is tál lóskő 
liegt dar in , das Problem der Ausbildung u n d En t -
wicklung der Blas ins t rumente richtig zu beleuch-
ten. 
C. Sachs 3 unterscheidet innerhalb der Gruppe der ein-
röhrigen pr imi t iven Lippenflöten mehrere Typen. 
Die pr imi t ivs te ist die einfache Längsf löte , die aus 
Röhrenknochen, Schilfrohr oder anderen rohrar t igen Pf l an -
zen hergestellt wird. Sie muss so geblasen werden wie der 
Schlüssel, wenn wir auf ihm pfe i fen , d. h . die im Schlüssel-
rohr befindl iche L u f t in Schwingung bringen wollen. Der 
nächste , schon mehr entwickelte Typ , ist die oben auf ähn-
liche Weise of fene Kerbf löte , in deren R a n d , u m das Hervor-
bringen des Tones zu erleichtern, eine kleine Kerbe geschnit-
3
 C. Sachs : Geist und Werden der Musikins t rumente . 
Berlin 1929, S, 2 4 - 2 5 , 
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ten wurde. Die bestentwickelte scheint die Spalt- oder Kern-
flöte zu sein, die im allgemeinen bere i t s der bekann ten , bei 
verschiedenen Völkern auch heu t e gebrauchten Flöte ent-
spricht. Das obere E n d e des Rohres wird nur soweit ver-
s topf t , dass fü r die L u f t noch eine ganz schmale Ö f f n u n g 
bestehen bleibt, bei dessen Durchs t römung die L u f t auf 
den speziell ausgebildeten inneren R a n d einer an der W a n d 
des Rohres angebrachten Öffnung stösst . 
Von diesen T y p e n ist die Quer f lö te zu t rennen, jenes 
Ins t rumen t , wo das Blasen in senkrechter Rich tung zur 
Längsachse erfolgt. 
Sowohl zwischen den einzelnen Gruppen als auch inner-
halb derselben ist aus der Zahl der Grifflöcher auf einen 
bes t immten Grad der Entwicklung zu schliessen. 
Naheliegend wäre — auch nach der Ansicht von Sachs — 
die Annahme, dass die Entwicklung ih ren Weg in der Reihen-
folge Längsflöte — Kerbf lö te — Spal t f lö te genommen ha t . 
Dennoch sieht Sachs in der Spalt- oder Kernf löte das f r ü h e s t e 
In s t rumen t und f ü h r t folgende Beweise an : 1. die Spalt-
oder Kernf lö te ist bei den peripherialen, primitiven Völkern 
sehr verbrei te t ; 2. bei allen nordamerikanischen Spal t -
f lö ten fehlen die Griff löcher, während sie bei allen Exempla ren 
der südamerikanischen Kerbf löte zu f inden sind, le tz tere muss 
demnach die jüngere sein ; 3. die J ä g e r der Vorzeit b o h r t e n 
zwecks Ent fe rnung des Knochenmarks noch ein wei teres 
Loch in der Mitte des Knochens, wodurch dem noch nicht 
völlig ent fern ten Knochenmark die Rolle des «Kerns» zufiel 
und der Knochen unve rmu te t einen Ton gab. Da bei den primi-
t iven Musik ins t rumenten der K e r n s te t s aus i rgendeiner 
schwarzen Masse gebildet wurde, ist also in dem Knochen-
mark selbst der erste K e r n zu sehen. («Dri t tens : die Knochen-
f lö ten haben ausnahmslos, soweit sie n icht offenbare Rück-
bildungen später , nament l ich europäischer Kul tu ren sind. 
Kerne aus schwarzer Masse, nie aus Holz : der erste K e r n 
muss das Mark des Knochens gewesen sein.») 
Ausserdem s t ammen noch folgende, auf Grund unseres 
Fundes modif ikat ionsbedürf t ige , Fests tel lungen von Sachs :4 
nach seiner Ansicht fanden die mi t Grifflöchern versehe-
nen, zum Hervorbr ingen von Melodien geeigneten Bla-
s ins t rumente , aus irgendeiner h o h e n Kultur s t a m m e n d , 
allmählich den Weg zu den Naturvö lkern . Der I l a u p t -
beweis da für sei in j enem Umstand zu erblicken, dass in der 
ganzen Welt der überwiegende Teil der mit Gr i f f löchern 
versehenen Flöten mi t vier, seltener mi t drei Löchern vor-
kommt . Dem widerspricht bis zu e inem gewissen Grade fol-
gende Bemerkung des Autors : 
«Es scheint daher angenommen werden zu müssen, dass 
Ein- und Zweilochflöten der Na turvö lker , die bei den Ku l tu r -
völkern sonst als Überlebsei hier u n d da nachweisbar wären , 
Rückbi ldungen aus Gebieten einer niedrigeren Musikstufe 
sind.» 
Eine weitere Feststel lung desselben Autors geht dah in , 
dass die Querf löte (d. h. die Flöte) eine spätere Bi ldung ist , 
deren Ahnen die Mitt lochflöte u n d die Doppelflöte waren . 
Bei der Mit t lochflöte, wo sich die Mundöffnung in der 
Mitte des Knochens oder nahe zu derselben befindet , schliesst 
bzw. ö f fne t der Bläser mi t den Fingern das eine oder das ande-
re, eventuell alle beide der an den E n d e n des Rohres an-
gebrachten Löcher. Die Doppelf löte wurde aus B a m b u s 
oder Rohr hergestellt . I n der Mitte des Stieles be f inde t sich 
ein Knoten . Links u n d rechts von diesem Knoten bi ldet das 
Rohr je eine selbständige Flöte, die n ich t gleich lang sind, 
mit je einer Mundöf fnung zu beiden Seiten des Knotens . Der 
Flötenspieler bläst abwechselnd in die eine, und andere Öff-
nung. 
Zu diesen Fests tel lung von Sachs haben wir folgendes 
zu bemerken : Wenn der Mensch des Paläol i thikums das 
Knochenmark verzehren wollte, boh r t e er sicherlich kein 
Loch, sondern zerbrach ganz e infach den Knochen, was 
auch durch die unzähl igen im Laufe der Grabungen ge funde-
nen zerbrochenen Knochen zur Genüge bewiesen wird . 
Nach K. Di t tmer 5 können auf Grund des uns h e u t e 
zur Verfügung s tehenden e thnographischen und archäolo-
4
 C. Sachs : a. a. 0. 
5
 K. Dittmer : Zur En t s t ehung der Kern-Spal t f lö te . 
Z F E 75 (1950) S. 8 3 - 8 9 , 
gischen Materials weder die «kulturgeschichtl ichen Strat i -
graphieverhäl tnisse» der bei den Naturvö lkern au f f indba ren 
einzelnen Knochenf lö ten-Typen , noch der Einf luss der Musik 
bes tehender oder vergangener Hochkul tu ren auf die primi-
tiven Völker befriedigend geklär t werden. Das uns zur Ver-
fügung s tehende Material l iefert vor läuf ig keinen Beweis 
f ü r das urzeitl iche Vorkommen der Spalt- oder Kernf lö te 
und auch das Fehlen der Griff löcher ist in dieser Hinsicht 
nicht massgebend, da diese In s t rumen te meistens nur die 
Bes t immung ha t t en , gewisse Pfeifsignale zu geben. 
D i t t m e r f ü h r t die Spalt- oder Kern f lö te auf die von 
Sachs n ich t erwähnte Band- oder Vorsatzf löte zurück. Das 
Wesen dieser Flöten besteht dar in, dass in eine Schilf- oder 
Bambusrohr , genauso wie bei der bereits e rwähnten Doppel-
querf löte , rechts und links von dem Knoten Löcher gebohrt 
werden. Der infolge des Kno tens hervor t re tende Teil des 
Rohrs wird zwischen den Löchern abgeschliffen und dann so 
umschnür t , dass das eine Loch bedeckt wird, während das 
andere ha lb offen bleibt. Wir blasen in jenes E n d e des Rohres, 
dessen Loch am entgegengesetzten Ende zugedeckt ist . So 
stösst die L u f t auf den K n o t e n und da sie durch das Loch 
nicht ins Freie gelangen kann , s t römt sie — durch die Aussen-
spalte zwischen der äusseren Umschnürung und dem ab-
geschliffenen Teil — auf den Rand des zweiten Loches, wo 
sie die in der anderen Rohrhä l f t e befindliche L u f t in Schwin-
gung verse tz t . Demnach gesta l te t sich die Entwicklungsreihe 
so : Aussenspal t f löte — Mit te lkernf löte — Kern- oder 
Spaltf löte. 
Durch den Fund von Istál lóskő wird — iin 
Gegensatz zu Sachs — die Vorstel lung von 
Di t tmer bes tä t ig t , und zwar durch den Beweis, 
dass der Mensch keine höhere K u l t u r benöt igte , 
um das Prinzip der Querf lö te zu entdecken. Diese 
F lö tenar t ist schon im Aurignacien anzut re f fen , 
doch ebenso sicher ist es, dass der Mensch der 
Vorzeit berei ts d a r a u f k a m , dass einem Röhren-
knochen oder einem Schilfrohr durch Blasen in der 
zur Längsachse senkrechten Rich tung Töne ent-
lockt werden können. 
Die Ausführungen Sachs ' im Zusammenhang mit 
den Griff löchern sind nicht ganz k lar . Man kann 
aus ihnen soviel en tnehmen, dass ein Blas ins t rument , 
um musikalischen Zwecken zu dienen, wenigstens 
über vier Löcher verfügen muss, n a c h d e m er fest-
stellt, dass es sich bei den in den Hochkul tu ren 
vorkommenden Ein- und Zweilochflöten nur um 
von pr imit iven Völkern s t ammende Überres te 
handeln kann . Damit gibt er zu, dass bei Na tur -
völkern Blas ins t rumente mit ein, zwei, drei und 
vier Löchern vorkommen und so ü b e r h a u p t keine 
Veranlassung besteht , in dem musikalischen 
Zwecken dienenden I n s t r u m e n t mi t vier oder 
mehr Löchern das Der iva t höherer Ku l tu ren zu 
sehen. Die Flöte von Istál lóskő u n d auch noch 
einige paläolithische Funde von Blas ins t rumenten 
sind mi t Grifflöchern versehen, obwohl sie offen-
sichtlich jeden auf eine höhere K u l t u r weisenden 
Einfluss entbehren. 
U m weitere Aufk lä rung zu erhal ten , ist es 
notwendig, die vom S t a n d p u n k t der Blasinst rumen-
te in Be t rach t kommenden paläoli thischen Funde 
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zu untersuchen. Diese Untersuchung ist gleich-
zeitig die Vorbedingung dafür , u m mit der Ver-
mehrung der Funde n icht nur f ü r die Beziehungen 
zwischen den Ins t rumen ten , sondern auch betreffs 
der Verbindungen der sie benu tzenden Völker 
Schlüsse ziehen zu können. 
Innerhalb der paläolithischen «Musikinstrumen-
te» bilden die im ganzen Jung-Paläo l i th ikum vor-
kommenden Phalanxpfeifen, die im allgemeinen 
in Querr ichtung geblasen werden, eine besondere 
Gruppe . Der P r o t o t y p der Flöte von ístál lóskő ist 
hier zu suchen. In U n g a r n und in den angrenzenden 
Ländern wurden bisher an folgenden Fundor ten 
Phalanxpfei fen angetroffen : ís tál lóskő (zwei 
Stück) , Felsnische von Pilisszántó, Jankovich-
Höhle , Dzeravá skala (Pálffy-Höhle), Peskőhöhle. 
(Das in der Höhle von Kiskevély zum Vorschein 
gekommene Os phalangis kann wegen seines be-
schädigten Zustande und der Lage der Löcher 
n ich t zu den Pfe i fen gerechnet werden.) 
Die Zahl der F u n d e von besser entwickelten 
mehrlöchigen Pfeifen bzw. Flö ten ist sehr gering. 
In te ressant ist, dass ein Grossteil der gefundenen 
In s t rumen te aus durchlöcherten Röhrenknochen 
aus einem geographisch verhältnismässig engen 
R a u m s tammt , welcher — auf Grund der Olschewa-
und Istállóskőer F u n d e — mi t der terri torialen 
und chronologischen Verbrei tung des mit teleuro-
päischen Aurignacien I I zusammenfäl l t . 6 
Die von folgenden Fundstel len s t ammenden , aus dem 
F e m u r von Höhlenbären hergestellten Stücke gehören hier-
her : Höhle von ís tál lóskő, Salzofenhöhle, Liegelloch, 
Bukovácer Höhle von Lokve, Drachenhöhle von Mixnitz, 
Potocka-Höhle. 
Am nächsten zum F u n d e von ís tá l lóskő steht der in der 
Salzofenhöhle gehobene Femur eines jungen Höhlenbären. 
Aus dem Bärenfemur aus der Salzofenhöhle wurde das 
Knochenmark en t fe rn t . Das Stück is t auch in f r agmenta -
r ischem Zustand e twas länger als jenes von ístállóskő. Ob-
wohl das proximale E n d e des Knochens beschädigt ist, ent-
spricht ein Teil des R a n d e s dem ursprüngl ichen, nach der 
En t f e rnung der Ep iphysen verbleibenden Knochenrand . 
Das distale Ende ist n ich t nur f ragmentar i sch , sondern es 
fehl t anscheinend auch ein grösseres S tück davon, sodass die 
ursprüngliche Länge vermutl ich die gegenwärtige über t raf . 
Auf der ventralen Oberf läche ist im zweiten Drittel der Längs-
achse, näher zum dis ta len Ende, ein künstl ich gebohrtes 
Loch zu sehen. Könnte der fehlende Knochentei l am distalen 
E n d e ergänzt werden, würde das Loch vermutl ich in die 
Mit te fallen. Am proximalen Ende des Knochens fehl t der 
jenige Teil, der dem Loch 3 unseres F u n d e s entspricht. Leider 
ist auch das nur eine blosse Annahme, denn die I l lustrat ion 
zeigt nur die ventrale Oberfläche. I m Zusammenhang mit 
dem distalen Ende sind zwei A n n a h m e n möglich. 1. Der 
Knochen war ursprünglich nicht länger, und dann konnte auf 
6
 J. Bayer: Die Olschewakultur . Eiszeit 6 (1929) S. 
8 3 - 1 0 0 . 
' T. Kormas : Die ersten Spuren des Urmenschen im 
Karstgebirge. Földtani Közlöny 42 (1912) S. 9 7 - 1 0 4 . 
8
 I. Heierli : Das Kesslerloch bei Thaingen. Neue Denk-
ihm das dem Loch 3 unseres F u n d e s entsprechende Loch 
nicht vorhanden gewesen sein, (dies müsste nähml ich im 
entgegengesetzten Fall auf der I l lustrat ion — infolge der 
Beschädigung der ventralen Oberf läche — besonders bezeich-
net werden). Verhäl t es sich so, d a n n ist es zweifelhaf t , ob 
der Gegenstand ein Musikins t rument ist und es ist recht 
unwahrscheinlich, dass es sich u m eine unmit te lbare Analogie 
des Stückes von ístállóskő handel t . 2. Der Knochen bedarf 
einer Ergänzung, und in diesem Fall könnte man diese even-
tuell mit einem Blasloch du rch füh ren . Trotzdem wir auf 
derar t ig willkürliche Vermutungen angewiesen sind, gibt 
die letzte Annahme die Möglichkeit, in dem Stück, als in 
einem Musikins t rument desselben Typs , die Analogie der 
Flöte von ístállóskő zu sehen. 
In der Bukovácer Höhle von Lokve kamen mehrere 
durchbohr te Knochen zum Vorschein. Die Funde sind je tz t 
im Nat ionalmuseum, leider fehlt aber ein gerade vom Stand-
p u n k t der Flöte wichtiger Fund . Auf Grund der Publ ika t ion 
von Kormos und der veröffent l ich ten Zeichnung is t uns 
folgendes bekann t : wie das Stück von ístállóskő wurde auch 
dieses aus dem Femur eines jungen Höhlenbären hergestel l t . 
Das dem Loch 1 von ístállóskő entsprechende ist auch hier 
vorhanden. Am anderen Ende ist kein durchbohr tes Loch 
festzustellen, doch kann dieser Ums tand eventuel l der 
Beschädigung des Knochens zugeschrieben werden. Nach 
Kormos handel t es sich unbeding t u m ein P r o d u k t von 
Menschenhand, vielleicht u m ein Musikins t rument . Diese 
Feststellung lässt darauf schliessen, dass das Knochenmark 
en t fe rn t wurde . An den beiden E n d e n fehlen die Epiphysen . 
Mottl sieht eine völlige Übere ins t immung mit dem F u n d aus 
der Salzofenhöhle. Kormos ' e rwähn t einen ähnlichen F u n d , 
der in der Balla-Höhle zum Vorschein kam, doch war weder 
in dem Material der Höhle noch in der Publikation eine Spur 
davon zu f inden . Derselbe Forscher e rwähnt auch das Kessler-
loch, von wo angeblich durchlöcher te Knochen b e k a n n t sind. 
Solche kamen im Kesslerloch allerdings zum Vorschein, doch 
nur ein einziges Stück kann als ein Musikins t rument be t rach-
t e t werden, eine Phalanxpfeife , die weder mit dem Exempla r 
von Lokve noch mit dem von ís tál lóskő Ähnlichkei t ha t . 8 
Im Ennsta ler Liegelloch k a m e n zwei verdächt ige Stücke 
zum Vorschein. Vom ersten publizier t Mottl keine Photo-
aufnahme . Auf Grund der Beschreibung ist anzunehmen , 
dass der Knochen aus dem H u m e r u s eines jungen Höhlen-
bären s t ammt . Das Knochenmark wurde entfernt u n d in der 
Mitte der Rückenf läche ein Loch gebohrt . Spuren einer 
chemischen Einwirkung oder gewaltät igen Beschädigung 
sind am Knochen nicht zu f inden . Bezüglich der Ar t und 
Weise des Blasens kann, da eine I l lustrat ion nicht vo rhanden , 
kein Schluss gezogen werden. 
Auf der Zeichnung, die von dem anderen S tück aus 
dem Liegelloch veröffent l icht wurde , sind in zwei Reihen 
angebrachte Löcher zu sehen. Das Stück en ts tand aus der 
Tibia eines jungen Höhlenbären u n d ist etwas länger , als 
jenes von ístál lóskő. Ob es sich ta tsächl ich u m ein Musik-
ins t rument handel t , kann mit völliger Sicherheit n icht ent-
schieden werden. Mottl veröffent l ichte das Bild des Stückes 
nur in einer Ansicht , die Löcher be f inden sich nicht in gleich-
mässiger Anordnung, von einem E n d e fehlt sicherlich ein 
grösseres Stück. 
In der Drachenhöhle von Mixnitz kam die Ulna eines 
Höhlenbären zum Vorschein. Auf der dem Radius zu fallen-
den Oberfläche bef inden sich drei grössere und eine Reihe 
von kleineren und grösseren r u n d e n Löchern. Ausserdem 
sind auch in der Gegend des Olecranon zahlreiche sehr kleine 
Löcher zu entdecken, die jedoch n ich t bis in die spongiöse 
Substanz dringen. Da also eine jede Übergangsphase von den 
k h i i s t e n Ätz- oder Bissspuren bis zu den grösseren Löchern 
gegeben ist, kann in dem Knochen kein Produkt menschlicher 
Handarbe i t gesehen werden. Immerh in besteht die Möglich-
keit , dass die vorhandenen Löcher von Menschenhand er-
weiter t wurden. 1 0 
schrif t Schw. Na tu r f . Ges. Basel 43 (1907) S. 3 4 - 3 5 , 176. 
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Zu erwähnen ist noch der gleichfalls zur Olschewa-
Kul tur gehörende Unterkiefer eines Höhlenbären aus der 
Höhle von Potocka, an welchem ent lang des Canalis man-
dibularis mehrere Löcher zu beobachten sind. Ein ähnlicher 
Unterkiefer mit Löchern wurde auch in der Höhle von Istállós-
kő gefunden . Die im vorliegenden Band veröffent l ich ten 
Untersuchungen von Tasnád i Kubacska b rach ten den Nach-
weis, dass diese Löcher Folgen einer pathologischen Verän-
derung sind. Wir h a b e n allen Grund, auch die Löcher der 
Mandibula von Potocka einer solchen pathologischen Verän-
derung zuzuschreiben. Sie wurden keinesfalls zwecks Erzeu-
gung eines Musikins t ruments künst l ich ausgebohr t . 1 1 
Aus dem ausserhalb der Olschewa-Kultur fallenden 
Gebiet sind zwei F u n d o r t e in Frankreich zu erwähnen, wo 
vermut l ich als Musikins t rumente verwendete Knochen 
zum Vorschein kamen. Un te r den vielen Rent ierknochen 
in der Höhle von Badegoule war der einzige unversehr te 
ein Rent ier radius . A m distalen Ende der vent ra len Ober-
f läche fand man ein grösseres Loch, dessen R a n d beschädigt 
war. Die ursprüngliche Fo rm des Loches d ü r f t e der Mund-
öf fnung des Stückes von Istállóskő entsprochen haben. Auf 
der dorsalen Fläche be f inden sich zwei absichtlich gebohrte 
Löcher, das eine bei dem Ansatz der proximalen Epiphyse, 
das andere nahe zur dis ta len Epiphyse. Gegen eine Verwen-
dung als Musik ins t rument spricht der U m s t a n d , dass das 
zweite Loch dem Blasloch fast gegenüber liegt. War aber 
dieser Gegenstand ta tsächl ich ein Musikinst rument , dann 
mussten zwischen seinen Tönen recht grosse Tonintervalle 
bes tanden haben. Der F u n d s t ammt der Zeit nach aus dem 
Spâtsolutréen. Leider widmet die Publ ikat ion dem F u n d 
nur wenige Zeilen, so dass nichts näheres zu er fahren ist. E s 
ist ungewiss, ob die Epiphysen fehl ten oder vorhanden 
waren, ob das Knochenmark ent fern t wurde oder nicht . 
Problemat isch ist auch der Erhal tungszustand des Knochens. 
Die französischen Forscher hal ten ihn fü r eine Flöte.1 2 
In der Höhle von Is tur i tz kamen mehrere Gegenstände 
zum Vorschein, die als Blas inst rumente in Frage kommen 
können. Seewald e rwähnt drei Stücke, doch die Beschreibung 
beschränkt sich auf einige Zeilen.13 
Passemard e rwähnt gleichfalls drei Stücke, aber nur eines 
von ihnen ist mit den von Seewald veröffent l ichten iden-
t isch.1 4 
Aus der zusammenfassenden Arbeit von Saint-Perrier1 5 
erfahren wir, dass insgesamt 12 durchbohr te , eventuell als 
Musikins t rumente verwendete Knochen zum Vorschein 
kamen, Sieben s t ammten aus der oberen Aurignacien-Schicht 
(Gravet t ien) , fünf aus der Schicht des Spätaurignacien. 
Leider ist eine ausführl iche Beschreibung in keinem der 
zit ierten Werke zu f inden . Nur soviel er fahren wir, dass alle 
aus Vogclknochen hergestel l t wurden. Die Zahl der Griff-
löcher var i ier t zwischen 1—4. Einzelne Knochen sind mi t 
kleinen Kerben verziert , bei manchen sind auch die Spuren 
der Kl ingenbearbei tung noch gut festzustellen. 
Passemard ist der Ansicht , dass man solche und ähn-
liche Gegenstände als Nadelhal ter oder Farbbehäl te r be-
t rach ten könne, doch d ü r f t e n sie eher, so ber ichtet er weiter, 
Signalpfeifen und kleine Musikinstrumente gewesen sein. 
Die Kerben sollten wohl ein Entglei ten der Flöte aus den 
Fingern verhindern. 
Alle diese Funde bes tä t igen die Schlüsse, die auf Grund 
des Fundes von Istál lóskő gezogen wurden. Der Fund von 
Badegoule er laubt die Folgerung, dass das « Ins t rument» 
auf die Ar t und Weise der Flöten geblasen wurde , während 
die Stücke von Is tur i tz auf die frühzeit ige Verwendung der 
Grifflöcher deuten. 
11
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Es sind j e t z t noch einige F u n d e zu e rwähnen, bei denen 
es sich herausstel l te , dass es keine P roduk te menschlicher 
Arbeit , bzw. dass es keine Musikins t rumente sind. Hierher 
gehören die berei ts erwähnte Ulna aus der Drachenhöhle u n d 
der Unterkiefer aus der Potocka-Höhle , von denen im Zusam-
menhang mit den Funden der Olschewa-Kultur berei ts die 
Rede war. In K e n t ' s Cavern wurde ein Hasenfemur ge funden , 
der viele Diskussionen auslöste. Auf diesem Knochen bef in-
den sich nämlich viele kleine Löcher in einer ungleichmässigen 
Reihe, und da der Knochen auch im übrigen voll mi t kleine-
ren und grösseren geätzten Vert iefungen ist, müssen wir in 
den Löchern die Folgen einer chemischen Einwirkung sehen.1 6 
In dem zur mesolithischen K u n d a - K u l t u r gehörenden 
Fundor t Pernau wurde ein Knochen mit Löchern ge funden , 
der in der L i t e ra tu r als Dreilochflöte bekann t ist. Seewald 
sieht in ihr einen Übergang zwischen den Pha lanxpfe i fen 
u n d den Grif f lochf löten. Dieser I r r t u m ist darauf zurückzu-
führen , dass Eber t , 1 7 der Beschreiber des Fundes , zwar das 
Bild des Gerätes veröffent l ichte , doch keinerlei E rk lä rung 
hinzufügte . Indreko , der den F u n d persönlich sah, informier t 
I . Paulson in dem Sinne, dass sich auf der Oberf läche des 
Knochens nur die im Bilde s ichtbaren drei Löcher bef inden , 
während ta tsächl ich noch weitere 4 auf der dorsalen F läche , 
zwei auf der p lan ta ren Fläche, zwei auf der medialen F läche 
vorhanden sind, so dass eine Verwendung als Musik ins t rument 
ausgeschlossen erscheint . 
Die paläoli thischen Blas ins t rumente bestehen n a t ü r -
lich auch im Neol i th ikum weiter . Wir erwähnen bloss die 
Funde von Bornholm, Gourdan, Mährisch-Kromau. 1 9 
M. Roska veröffent l icht mehrere neolithische sieben-
bürgische Knochenfunde , die eventuel l als Musikins t rumente 
verwendet wurden. 2 0 Von diesen siebenbürgischen S tücken 
sieht jedoch Banner nur in den beiden Exemplaren aus Csák-
lya bzw. aus dem unbekann ten Fundor t ein Musik ins t rument . 2 1 
Es ergibt sich noch die letzte Frage : welche 
Aufgabe erfül l te das Musikins t rument in der ur-
zcitlichen Gesellschaft? Bei Unte rsuchung dieser 
Frage muss in Erwägung gezogen werden, a ) ob 
dem Ins t rumen t eine prakt ische Rolle zufiel, wie 
z. B. Pfeifsignale zu geben oder Tiers t immen 
während der J a g d nachzuahmen ; b) ob es eine 
gewisse kult isch-magische Bes t immung ha t t e , с) 
ob die Möglichkeit bes teht , dass es mit den, ähn-
lich den Phalanxpfe i fen ausgeführ ten , doch nicht 
als Musikinst rument , sondern — hauptsächl ich 
bei den Naturvölkern der Polargegend und Nord-
merikas — als Spielzeug verwendeten durch-
löcherten Knochen übere ins t immte? 
Es ist n icht zu bezweifeln, dass die Jäger des 
Paläol i th ikums darauf angewiesen waren, sich 
gegenseitig Pfeifsignale zu geben, ja eventuell 
sogar ein gut entwickeltes Signalisierungssystem 
auszubilden. Ähnliche Sit ten sind uns bei den heut i-
gen Naturvölkern bekann t . Seewald ver t r i t t in 
land, Est land. PZ 5 (1913) S. 518. 
18
 I. Paulson : Über ein P r o t o t y p des Fangspiels in 
Nordamerika u n d im prähistorischen Europa . E thnos 14 
(1949) S. 1 4 0 - 1 4 8 . 
19
 0 . Seewald : a. W. S. 4 8 - 4 9 . 
20
 M. Roska : Az ősrégészet kézikönyve ( H a n d b u c h 
der Prähistorie). Bd. I I . Cluj - Kolozsvár 1927. S. 280. 
21
 J. Banner : Őskori hangszerek a Kárpá tmedencében 
(Urzeitliche Musikinstrumente im Karpatenbecken) . Magyar 
Múzeum 2 (1947) S. 1 - 7 . 
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Übere ins t immung mit der Mehrzahl der Forscher 
die Ansicht, dass das Signalisieren während der 
J a g d hauptsächl ich mit Hilfe der Phalanxpfei fen 
geschah. Eine Widerlegung der prakt ischen Ver-
wendung bezweckt jedoch die von L. Vertes s tam-
mende , im Zusammenhang mir der Rent ier-
phalanxf lö te von Istállóskő erfolgte Bemerkung, 
wonach der Ton dieser Pfe i fen nicht genügend 
s t a rk wäre, und m a n einen wesentlich s tärkeren 
Ton auf na tür l iche Weise, z. B. beim Pfe i fen mit 
zwei Fingern erzielen könnte. 2 2 Das oben e rwähnte 
Signalsystem war ebenfalls n ich t unbedingt auf 
die Pfeife angewiesen, denn es besteht die Möglich-
kei t , kurze, lange, oder sich wiederholende, variie-
rende pfeifende Töne ebenfalls auf na tür l ichem 
Wege zustande zu bringen. Unwahrscheinl ich ist 
auch die wildlockende, l au tnaebahmende Verwen-
dung der Pfeife, da die Naturvö lker fäh ig sind, 
die Stimmen der verschiedenen Tiere viel echter, 
na turge t reuer nachzuahmen , als dies mi t der 
Pfeife möglich ist . 
Da selbst ein Grossteil der heute lebenden 
Naturvölker noch nicht jene S tufe erreicht ha t , die 
Äusserungen der Kuns t von dem Begriffskreis 
der Religion und Magie t r ennen zu können , ist 
es als sicher anzunehmen, dass das In s t rumen t 
n icht nur eine ästhetische, sondern vor allem und 
vermutl ich in viel bedeutenderem Masse, auch 
eine magisch-kultische Aufgabe zu erfüllen ha t t e . 
Der ästhetische Zweck k a n n schon d a r u m nicht 
besonders in Frage kommen, weil — den Musik-
ins t rumenten der heutigen Naturvölker ent-
sprechend, auf denen o f tmals sich ü b e r h a u p t 
keine oder nur eins bis zwei Grifflöcher be f inden — 
auch die Flöte von Istál lóskő nicht geeignet ist, 
u m auf ihr Melodien hervorzubringen. 
Mit Hilfe der von Sachs zitierten e thnogra-
phischen Beobachtungen könn t e man den auf den 
Blas ins t rumenten basierenden Gedankengang aus-
bauen : die Flöten sind Symbole der Männlichkeit 
(phallische Ähnlichkeit) , auf diesem Wege sind 
sie auch die Symbole der F ruch tba rke i t (z. B. 
Mittel, um das Wet t e r zu beeinflussen), auch stehen 
sie mit dem Gedanken der Wiedergebur t in Ver-
b indung (z. B. als Wohnor t des Geistes der ver-
storbenen Ahnen) und sind so im Endresu l t a t Be-
gleiterscheinungen des To tenku l tus . 23 
Sachs br ingt zwar diesbezüglich zahlreiche 
Beispiele, die sich jedoch auf einen derar t ig gros-
22
 JI. В е р т е ш : Нсвые раскопки в пещере на Иш-
таллоц кё. Acta Arch. Hung. 1 (1951) S. 15 ff . 
23
 С. Sachs : Geist und Werden der Musikinstrumente. 
sen Teil des Geisteslebens der Na turvö lker er-
strecken, dass es vol lkommen unbegründe t wäre, 
alles nu r aus einer von ihm betonten, doch bloss als 
Zufall zu wertenden Ähnlichkeit abzulei ten. Unse-
rer Ansicht nach ist die Rolle der phallischen 
Ähnlichkeit nur eine sekundäre und die Grundlage 
des oben zitierten Gedankenganges ist in jener 
Tatsache zu suchen, wonach die Naturvölker allen 
ihnen unvers tändl ichen Erscheinungen eine gewisse 
Zauberk ra f t zuschreiben, so also auch der auf 
geheimnosvolle Weise «ertönenden», aus to tem 
Material hergestell ten Knochenflöte . I m Sinne der 
von Sachs zitierten Beobachtungen wird die den 
Blas ins t rumenten innewohnende Zauberkra f t zur 
Beeinflussung des Wet te r s verwendet (z. B. Zulu, 
Dakoten) , zum Liebeszauber, zur magischen Be-
hexung. Die der Pfeife zugeschriebene magische 
K r a f t k a n n nicht nu r die K r ä f t e des vers torbenen 
einstigen Besitzers, dem jeweilig auf ihr Spielenden 
übermi t te ln (z. B. Ui to ten) , sondern der Geist des 
vers torbenen Ahnen k a n n in dem Ins t rumen t 
selbst weiterleben, vielleicht nur so lange, bis er 
in einem Neugeborenen oder — im Laufe der Ein-
weihungszeremonie — in einem jungen Mitglied 
des S tammes wiedergeboren wird. Darauf weist 
auch die häuf ige Verwendung der F lö ten bei den 
Besta t tungszeremonien (z. B. Wayanen , Toden). 
Bevor wir die e rwähnten Angaben it den 
Einwohnern der Höhle von Istállóskő in Zusammen-
hang bräch ten , muss gesagt werden, dass auch 
hier, wie übe rhaup t in Verbindung mi t den rezen-
ten Analogien der paläolithischen Ku l tu ren , der 
U m s t a n d hindernd wirkt , dass all dies zwar bei 
Völkern höherer Entwicklung beobachte t wur-
de, doch gegenwärtig kein einziges lebendes Volk 
auf annehmbare Weise mi t der eiszeitlichen Bevöl-
kerung Europas in eine Parallele gebracht werden 
kann . Immerh in genügen obige Beispiele, um uns 
wenigstens einige Kenntnisse über die Verwendung 
eines solchen Gegenstandes in der urzeitlichen 
Gesellschaft zu vermi t te ln . Wir haben allen Grund, 
auch dem Stück von Istál lóskő eine gewisse kul-
t isch-magische Bedeutung zuzuschreiben. 
Über die näheren Einzelheiten dieser Verwen-
dung können wir von späteren F u n d e n weitere 
Angaben erwarten. Rein theoretisch kann auf 
Grund der Analogien soviel gesagt werden, dass 
in der jagdt re ibenden Gesellschaft der Urzeit die 
Musikins t rumente hauptsächl ich zur Fe rnha l tung 
Berlin 1929. S. 2 0 - 2 1 . - C. Sachs: The His tory of Musical 
Ins t ruments . New-York 1940. S. 44 — 46. 
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der schädlichen Mächte (Dämonen usw.) sowie 
— in weiterer Ergänzung — zur magischen Beein-
f lussung der Fruch tbarke i t der Jagdt ie re dienen.2 4 
Innerhalb der durch diese beiden Funk t ionen 
gezogenen Grenzen ist auch die Verwendung der 
Flö te von Istál lóskő zu suchen. 
Alle diese Ausführungen beziehen sich auf die 
Rolle der Blas ins t rumente . Innerha lb dieser Gruppe 
dü r f t e dem aus dem Knochen eines bes t immten 
Tieres hergestell ten Musikins t rument eine spezielle 
Aufgabe zugefallen sein. Dieses aus Bärenknoclien 
hergestellte I n s t r u m e n t s tand wahrscheinlich in 
engem Zusammenhang mit der Bärenschädel-
bes t a t tung , einem erwiesenen Bärenkul tus , und 
seine Aufgabe bes tand in erster Reihe in der 
Jägermagie und in der Beeinflussung der F ruch t -
barke i t der zur Nah rung dienenden Tiere. 
Schliesslich muss noch ein E inwand e rwähn t 
werden, der neuestens den Pl ia lanxpfeifen und 
im allgemeinen den Funden gegenüber erhoben 
wurde, in denen m a n urzeitliche Blas ins t rumente 
vermute te . I . Paulson f ü h r t in dem von uns 
bereits zit ierten Art ikel aus, dass es sich hier nicht 
um Pfeifen, sondern um ein Spielzeug hande l t , 
und zwar um Bestandtei le des im Laufe der 
Geschichte und auch heute noch vorkommenden 
Fangspiels bei den in der Polargegend lebenden 
Völkern, besonders aber im Kreise der nord-
amerikanischen Urbevölkerung. Das Spiel bes teh t 
dar in , einen an mehreren Stellen durchbohr ten 
Knochen in die Höhe zu werfen und mi t Hilfe 
eines Stockes bei einem der Löcher wieder aufzu-
fangen . Paulson f ü h r t folgende Beweise an : 
a ) die grosse Zahl der F u n d e in der K u n d a -
Ku l tu r , b) das auffal lend grosse Loch auf den 
einzelnen Pha lanxknochen oder eine mehrfache 
Durchbohrung , с) die Übere ins t immung archäo-
logischer Funde mit rezenten, als Spielzeug die-
nenden Exemplaren . 
Die angeführ ten Argumente verfügen nicht 
über genügend Beweiskraft . Aus den Mitteilungen 
ist nicht festzustel len, ob in der K u n d a - K u l t u r 
insgesamt 82 durchlöcherte Knochen zum Vorschein 
kamen, oder nur an einem gewissen F u n d o r t , viel-
leicht in einem Grab oder an einem Wohnor t . 
Tr i f f t das letztere zu, so kann sicherlich angenom-
men werden, dass die an einer Stelle gefundenen 
82 Stücke ta tsächl ich keine Musikins t rumente 
waren. Auf Abbildung 2 seines Artikels veröffent-
licht der Autor zwei S tücke aus Vöru u n d Lammas-
inägi, auf welchen ein sehr grosses Loch zu sehen 
ist, viel zu gross, um als Pfeife verwendet zu wer-
den. Von dem grösseren Teil der übr igen, von ihm 
zitierten rezenten F u n d e wurde aufgezeichnet , 
wofür sie verwendet wurden , d. h. ob sie als Spiel-
zeug dienten.2 5 
L. Wintenberg 2 6 der in Nordamer ika nach 
archäologischem Mater ial forschte, heb t hervor, 
dass seitlich durchbohr te , einlochige Phalanxpfe i fen 
nur aus archäologischem Material b e k a n n t sind, 
demzufolge die Verwendung nur sehr schwer zu 
bes t immen ist. Präziser gesagt, bedeu te t das soviel, 
dass sich unter den von Paulson angeführ ten 
beweisenden Funden n ich t ein einziger bef indet , 
der in vollem Masse dem Stück von Istál lóskő oder 
den Phalanxpfe i fen entsprechen würde . Da wir 
aber n ich t in der Lage sind, von den als Phalanx-
pfeife zu be t rach tenden Stücken festzustellen, ob 
sie als Musikins t rument oder als Spielzeug verwen-
det wurden , wäre es völlig unbegründe t , die An-
sicht von Paulson auf den Fund von Istállóskő 
oder auch die Phalanxpfe i fen selbst zu beziehen. 
In Zusammenfassung unserer Ausführungen 
kann nochmals folgendes festgestellt werden, dass 
erstens die Flöte von Istál lóskő einer der wenigen 
urzeit l ichen Funde von Musikins t rumenten ist , 
zweitens die Bedeutung des Fundes noch durch 
den U m s t a n d erhöht wird, dass er auch innerhalb 
des Paläol i th ikums zu den f rühes t en Stücken 
gehört, sowie auch dadu rch , dass es sich unseres 
Wissens u m die einzige Flöte hande l t , die bisher 
zum Tönen gebracht werden konn te . Drittens 
muss festgestell t werden, dass wir den Einwand, 
in dem Stück sei ein Spielzeug und kein Musik-
ins t rument zu sehen, zurückweisen. Viertens muss 
bei Untersuchung der Frage, welche Rolle das 
In s t rumen t in der Gesellschaft der Vorzeit spielte, 
auf Grund der e thnographischen Analogien die 
Schlussfolgerung gezogen werden, dass diese Ge-
rä te n icht f ü r prakt i sche oder äs thet ische (musi-
kalische), sondern kult isch-magische Zwecke her-
gestellt wurden. 
24
 Mündliche Mitteilung von L. Vajda. 
25
 S. vor allem: St. Culin : Games of t he Nor th American 
Indians (24 'Ь Ann. Repor t of the Bureau of Am. E t h n . Smiths. 
I n s t . Washington 1907). Siehe die aus obigem Werk zi t ier ten 
Gegenstände. 
26
 L. W intenberg : The Uren Village Site, Oxford Country, 
Ontario. (Na t . Mus. of Canada , Bull. Nr . 51. Ot tawa 1928) 
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3. Х О Р У Ш И Ц К И 
К О С Т Я Н А Я Ф Л Е Й Т А В П Е Щ Е Р Е НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё 
(Резюме) 
При раскопках в 1951 году, в верхнем культурном 
слое пещеры на Ишталлошкё , содержащем предметы 
ориньякской культуры II, был обнаружен музыкальный 
инструмент с тремя отверстиями, изготовленный из бед-
ренной кости медвежонка, предок теперешней флейты. 
При надувании в отвесном к его продольной оси направ-






Эта находка способствует выяснению некоторых 
вопросов возникновения и истории духовных инстру-
ментов. При ее помощи можно опровергнуть мнение 
Ц. Сахса, по которому флейта (флейтраверсь, Querflöte) 
появилась сравнительно поздно, так к а к инструменты, 
снабженные многочисленными отверстиями, возникли 
при высоко развитых культурах . Зато можно присое-
диниться к установлению К. Диттмера, по которому 
самым древним музыкальным инструментом является 
двойная флейта (Doppelquerflöte) . В течение времен 
человек, по всей вероятности, неоднократно и во многих 
местах мира замечал, что и вдуванем отвесно к продоль-
ной оси можно заставить каждую трубообразную кость 
или тростинку издавать звуки. Было замечено им также 
и то, что при помощи отверстий можно модифицировать 
и высоту тона. 
Обращает на себя внимание факт, что находки, со-
держащие трубообразные кости, снабженные отверстия-
ми, поступили сравнительно с не слишком обширной 
территории, которая совпадает с ареалом ориньякской 
культуры II Средней Европы. К этой группе находок 
принадлежат «свисток» из Сальцофенгёле и подобные же 
предметы, найденные в Локве (пещера Буковац) и Лигел-
лохе. Кроме них , музыкальными инструментами можно 
считать и находку из Бадегула , равно как и птичьи 
кости с отверстиями, обнаруженные в пещере Истуриц. 
В противоположность этому, кости с отверстиями, най-
денные в Микснице, Поточке, Зиялке , Кент'с Каверне 
и Пернау, не были музыкальными инструментами. 
Роль музыкальных инструментов в первобытном 
обществе еще не выяснена. Вряд ли можно допустить, 
что они применялись для практических целей при охотах 
или в других случаях . В охотничьих коллективах они 
применялись, по всей вероятности, в качестве ограж-
дения от вредоносных сил или магическому стимулиро-
ванию плодовитости зверей, на которых люди охотились. 
Подобным же целям мог служить и инструмент, посту-
пивший из пещеры на Ишталлошкё. Допустимо, что он 
применялся при культических обрядах, связанных 
погребением медвежьих черепов. 
DAS NEOLITHISCHE 
J . K O R E K 
FUNDMATERIAL DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKŐ 
Die monographische Bearbe i tung der Höhle 
von Istál lóskő wäre unvolls tändig, wenn sie kein 
Bild von der nachpaläoli thischen Siedlung der 
Höhle geben würde. Sämtl iche Aufsätze über die 
F u n d e der Höhle stellen fes t , dass hier die Denk-
mäler der Bükk-Ku l tu r gehoben wurden . Da das 
Ziel der in der Höhle s t a t tge fundenen Ausgrabun-
gen in j edem einzelnen Fa l l — ihrer B e d e u t u n g 
gemäss — die Klärung der paläolithisclien Sied-
lungen war , bi ldeten die F u n d e der Höhle , die 
anderen Zei ta l tern angehör ten , somit n u r einen 
weniger wichtigen Teil des Fundmate r i a l s . Dieser 
U m s t a n d dient als Erk lä rung dafür , dass obwohl 
eine be t rächt l iche Menge Mater ia l aus Ausgrabun-
gen verschiedener Jahre in die Museen (in der 
Mehrzahl in das Ot to-Herman-Museum in Miskolc) 
gelangte, die Beobachtungen bezüglich der jüngeren 
Siedlungen recht gering sind. In A n b e t r a c h t der 
wei tgehenden Ähnlichkeit des neolithischen Mate-
rials mi t der anderer Höhlen- und Fre i l ands ta -
t ionen der Biikk-Gegend k a m diesen Beobach tungen 
im Vergleich mi t den Forschungszielen, die sich 
auf das Paläol i th ikum bezogen, keine Bedeu-
t u n g zu. 
Das Material aus den zwischen 1913 — 1917 s t a t t ge funde -
nen Ausgrabungen k a m nur vereinzelt in die Museen. Als 
au then t i sches Fundmate r ia l dü r f en lediglich die F u n d e der 
Ausgrabungen aus den Jahren 1926 (geleitet von A. Saád),1  
1938 (geleitet von M.Mottl) und 1 9 4 7 - 1 9 5 1 (geleitet von L. 
Vértes) b e t r a c h t e t werden. 
Das F u n d m a t e r i a l vom J a h r e 1926 bes teht im grossen 
und ganzen aus dem Fund inven ta r einer Herds te l le , die 
«in si tu» gehoben wurde und im Museum von Miskolc auf-
bewahr t wird. Diese Herdstelle ist aus zwei Gründen wichtig : 
1. ist sie im wesentl ichen das einzige Denkmal einer neolitli-
zeitlichen Siedlung und 2. ein Beweis fü r den Kann iba l i smus 
im Neol i th ikum. Der veröffent l ich ten L i te ra tu r u n d der 
Profi lzeichnung nach kann die p r imäre Siedlungsschicht der 
Herdstel le nicht festgestellt werden. Der Verfasser schreibt : 
« N a c h En t f e rnung einer 30 cm dicken Humussch ich t stiessen 
wir auf eine ungemein harte Schicht : glimmeriger L e h m mi t 
Ka lkkrus te . Da run t e r folgte schon eine gestör te Schicht, 
der röt l ich-braune Lehm hörte auf , und wir ge langten an 
diesem Pla tz unmi t te lbar in die Herdstelle.»2 Auf der ver-
1
 A. Saád : A Bükk-hegységben végzett u j a b b k u t a t á s o k 
eredményei (Über die Resul ta te der neueren Ausgrabungen 
im Bükk-Gebirge) . A É 43 (1929) 238 ff . ; derselbe : E in Fall 
öffentl ichten Profilzeichnung ist klar zu erkennen, dass die 
zur sogenannten IV. Schicht, zur Bükk-Kul tu r gehörende 
Herdstcllc bereits in dem paläolithischen Siedlungsniveau 
eingeschnitten ist. Aus der beigefügten Zeichnung ist das 
nicht zu ersehen, da die Herdstelle von der verkalkten Schicht 
nicht durchbrochen wurde. Auf der Photographie und an der 
«in situ» in das Miskolcer Museum eingelieferten Herdstelle 
kann m a n auf den ers ten Blick erkennen, dass sich diese n icht in 
ihrer ursprünglichen Lage befindet, sondern ein nacht räg-
lich durcheinandergeworfenes Objekt — eine Grube — ist , 
das zwar neolithisch sein mag, doch zur Zeit ihrer Ausgra-
bung nicht in derselben Lage war, wie die ehemaligen Siedler 
der Bükk-Kul tu r sie verhessen. 
Aus den Funden der neolithischen Herdstel lengrube von 
Istállóskő kann eben wegen ihrer sekundären Lage n ich t 
eindeutig auf Kannibal ismus geschlossen werden. Das Objek t 
ist grubenförmig u n d dass die Grube Asche enthäl t , ist ke in 
unbedingter Beweis f ü r ihre Verwendung als Herdstelle. 
Die Abhandlung e rwähnt eine t rapezförmige S te inaxt , 
Knochenpfr iemen, Gefässböden mit Swastikaverzierung aus 
eingetieften Punk ten , f ragmentar ische Knochengeräte , u n t e r 
ihnen eine Art von geschliffenen Pfr iemen als das charakteri-
stischste Fundmater ia l der Grube. 
Den Kern der F u n d e des unveröffent l ichten Materials 
bilden im typisch Bükk-II-St i l gehaltene, lein gearbeitete 
Gefässe, ferner Bruchs tücke von Böden u n d Seiten m i t 
Randte i len (Miskolcer Museum, Inv. Nr . 1953/65. 1 — 23). 
Die mi t bogenförmigen, eckig eingeritzten Motiven versehene 
Var iante der Linearkeramik ist ebenfalls ver t re ten u n d in 
ganz kleinen Bruchs tücken auch die dickwandige unve r -
zierte Hauskeramik . Erwähnenswer t sind u n t e r diesen die 
Verzierungen zweier Bruchs tücke : auf dem einen sehen wir 
eine Leistenverzierung aus Fingereindrücken mit winklig 
gebrochener herabhängender Endung, auf der anderen weisen 
die durch Fingereindrücke gebildeten Leistenrippen an der 
Seite des Gefässes eine gradlinige und bogenförmige Anord-
nung auf. 
M. Mott l u n t e r n a h m 1938 im Auftrag des Geologischen 
Ins t i tu t s Ausgrabungen in der Höhle. Das gehobene neoli thi-
sche Material gelangte in das Museum zu Miskolc und wird 
dort un te r der Inv. Nr. 1953/62. 1 - 1 9 a u f b e w a h r t . 
Fundmate r ia l : aus Spondylus geschliffenes A m u l e t t 
(I, 27), in der Mitte des oberen Drit tels ein grösseres zylindrisch 
gebohrtes Loch, an beiden Seiten Durchbohrungen mit kleiner 
Öf fnung (7 X 6,5 cm). Unte r den Steingeräten zwei sehr 
f lache, einseitig geschärf te , polierte S te inäxte (I, 6 —11) 
und zwei leistenförmige Ste inaxtbruchstücke (I, 10). Zwischen 
den Knochengerä ten kamen ein Glätter aus Rippenknochen 
und eine Knochennadel , die durch ihre Öhre als Seltenheit 
hervorragt , zum Vorschein. Im Keramikmate r ia l machen sich 
Elemente von zwei Stilen bemerkbar . Muster der Linearkera-
mik zeigen sich einlinig geri tzt , umlaufend , in parallel ge-
füh r t en zwei- oder mehr fachen Bögen (1,4,7) oder in zusammen-
laufender Form (I, 8). Das zweite Stilelement weist Eigenhei-
ten der von Tompa B ü k k I I genannten Gruppe — inkrust ier-
ter Rhombus (I, 1) und Liniengarbenmotive — auf. Zwei 
kleinere Bruchs tücke sind wegen ihres gemischten Stils v o n 
von Kannibal ismus aus der Neolithzeit in der Istállóskőer 
Höhle . Eiszeit 7 (1930) 107 ff . 
2
 A É 43 (1929) 240. 
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Bedeutung, da auf den fein gearbei teten Gefässscherben die 
die Eigenheiten der l inearen Strichverzierung aufweisende 
Einr i tzung in Gesellschaft der in Reihen angeordneten Punkt -
verzierung auf t r i t t (I, 3). Auf der anderen Scherbe wird die 
eckig zusammenlaufende eingeritzte Verzierung von Punkt -
reihen begleitet (I, 3). Im Laufe der Ausgrabungen wurde ein 
ovaler kleiner Tonlöffel mi t eckigem Griff gehoben (I, 9). 
Häufig sind die horizontal durchbohr ten Buckel von kleinem 
F o r m a t (I, 5). 
Das spärliche Material der Ausgrabung von L . Vértes im 
J a h r e 1947 gelangte ebenfalls in das Museum zu Miskolc unter 
der Inv . Nr. 1953/64. 1 — 5. Von diesem Material muss nebst 
charakteris t ischen Stücken des Bükksti ls das kleine Bruch-
stück hervorgehoben werden, auf dem kurze schräge Striche 
die Bandverzierung un te rb rechen und als Raumausfü l lung 
auch das Fischgrätenmuster angebracht ist (I, 26). Seltener 
ist das Stilelement, das aus einer paral le l laufenden, durch 
gradlinige eingedrückte Punk t re ihen gebildeten Linienverzie-
rung bes teht (I, 25). Das sechslüchrige Ausgussrohr (I, 23) 
und der durchbohr te konkav endende Buckel (I, 24) kommen 
häufig vor. 
L. Vértes ha t im Laufe seiner Ausgrabung im Jahre 
1951 auch eine neolithische Grube gefunden ( K a p . 1, Zeich-
nung 3). Aus der die Grube ausfül lenden E r d e s tammt 
folgendes Material : Rands tück eines halbkugeligen Gefässes 
mit sich kreuzenden geraden Linien und eckig geformten 
eingeritzten, geschlossenen Linienornamenten. Die Scherbe 
zeigt sowohl in Form als auch in ihren St i lelementen Einflüsse 
der Theiss-Kultur (I, 13). R u n d u m den R a n d des Gefässes 
l äu f t eine wellenförmige Einr i tzung. Das Material ist bräun-
lich, gu t gearbeitet . Sei tenstück eines kleinen schwarzen 
Gefässes mi t horizontal l aufenden Einr i tzungen und einer 
kleinen Warze darin (I, 12). Rands tücke von Gefässen mit 
einer mi t dem Mundsaum paral lel laufenden Vert iefung und 
von ihr ausgehenden bogenförmigen (1,15) und geraden doppel-
t en Einr i tzungen (I, 16). Bruchs tück in Stil B ü k k I , mittel-
mässig gearbei tet (I, 17). Bruchs tück eines charakteris t i -
schen Biikk-II-Gefässes (I, 21). Grob gearbeitetes, halbkugel-
förmiges kleines Seitenstück mit Randtei l , auf dessen Ober-
f läche sich in Gruppen angeordnete winzige Warzen befinden 
(I, 14). Aus dem Werkzeugmater ia l kamen eine schmale, 
f lache, an beiden Seiten geschärf te t rapezförmige Steinaxt 
(I, 18) und ein f lacher Steinmeissel (I, 19) z u m Vorschein. 
Letzterer war ursprünglich f lach und leis tenförmig, dessen 
Rückente i l erst nachträglich in eine Axtschneide umgestal te t 
wurde . Von dem Knochenmater ia l sind aus gespaltenen 
Tierknochen hergestellte Ahlen u n d eine aus Rippenknochen 
geschliffene, an einem E n d e zugespitzte, am ande ren f lach 
geschliffene Schmucknadel (I, 22) von Bedeutung . Den unge-
wöhnlichsten Fund der Grube stellt die 4 cm lange , walzen-
förmige, horizontal durchbohr te , aus einer Spondylusmuschel 
geschliffene Perle (I, 20) dar . Un te r den Scherben befindet 
sich ein Tassenbruchstück mi t kleinen Warzen auf dem 
Schulterteil ; der Charakter des Stücks weist auf die Hall-
s ta t tper iode hin. 
Von dem Fundmater ia l , das nicht mit Gewissheit mit den 
Ausgrabungen in Verbindung gebracht werden kann , hebe 
sich ein ovales, mit zwei kleinen Öhren versehenes, aus Spondy-
lus geschliffenes Amulet t hervor (I, 28). Bandmus t e r (I, 29, 
32, 33), o f t mit Punktverz ierung (I, 31) und Gi t termuster 
(I, 30) auf den Keramikscherben ist der charakteris t ische 
Stil des allgemeinen Fundmater ia l s der Grube. 
Das neolithische Fundmate r i a l der Höhle von Istállóskő 
zeigt den gemischten Stil der Bükk-Kul tu r . T o m p a reiht 
das vom veröffent l ichte Material (in der Mehrzahl aus der 
Ausgrabung im Jahre 1926 s t ammend) 3 in die Stilperiode 
3
 F v . Tompa : A szalagdíszes agyagművesség ku l tú rá ja 
Magyarországon (Die Bandkeramik in Ungarn) . Arch . Hung. 
V - V I . Budapes t 1929. Taf. X X X , 8 - 1 5 , S. 20. 
Bükk I—II ein, obgleich gerade in Verbindung mi t d e m 
an thropomorphen Gefäss von Kenézlő (Tompa: op. cit . 
X L I , la, b) das mi t Swast ika verzierte Bruchstück (Tompa : 
op. cit. X X X , 15) den spätesten Übergang zu dem in die 
Theiss-Kultur h inüber führenden , von Toinpa als zum Stil 
Bükk II I gehörend erk lär ten Material bildet. Csalog hä l t 
das neolithische Fundmate r i a l der Grube fü r ein Gemisch des 
Bandornament - u n d des Textilsti ls.4 
Die St i luntersuchung des Fundmate r i a l s b r ing t 
uns der Bes t immung der Zeitgrenzen der Siedlung 
nicht näher . Das gemeinsame Vorkommen der 
Sti lelemente der Linearkeramik und der klassi-
schen Bükk-Per iode zeugt innerhalb der K u l t u r 
nicht von Siedlungen f rüherer Perioden, da die-
selben E lemente der Linearkeramik, die in I s tá l -
lóskő in Gesellschaft mit E lementen von B ü k k 
I und I I au f t r e t en , im südlichen Bükk-Gebirge 
zusammen mit mäanderverz ier tem, fü r die Theiss-
Ku l tu r charakter is t i schem Mater ial — von Csalog 
«Text i lmotiv» genann te Ornamen t ik — vorkom-
men, das das u n t e r N u m m e r I , 13 v o r g e f ü h r t e 
Bruchs tück aus dem bisher b e k a n n t gewordenen 
Fundmate r i a l der Höhle auch kennzeichnet . 
Die Berührungsgrenze des Bandornamen t - u n d 
des Textilstiles dehn t sich also nach Aussage der 
Höhlenfunde von Istál lóskő nicht nur auf den 
südlichen Teil der Bükk-Region aus, sondern die 
Elemente der Theiss-Kul tur gelangen auch in das 
nördliche Bükk-Gebie t und vermischen sich hier 
mi t lokalen Sti lelementen. Nebs t der K e r a m i k 
weisen auch die in der Bükk-Ku l tu r u n b e k a n n t e 
Spondylusmuschel und -perle darauf hin. Obzwar 
die aus Muscheln hergestel l ten Schmucks tücke 
n icht mi t einer bes t immten K u l t u r in Verb indung 
gebracht werden können , muss festgestellt werden , 
dass sie aus dem bis j e tz t zutage geförder ten 
Material der Bükk -Ku l tu r feh l ten und — in der 
Blütezeit der Theisskul tur , j a sogar diese über -
lebend, in der aus ihr hervorgegangenen t ie f ländi-
schen Kupferper iode in wei testen Kreisen verbrei -
t e t und in Gebrauch — hier das Ergebnis des 
südlichen Einflusses bedeuten . 
Unter den übr igen Höhlenfunden können Spuren 
einer dünnschicht igen Siedlung aus der H a l l s t a t t -
zeit und Niederlassungen aus dem X I V — X V . 
J a h r h u n d e r t beobach te t werden. 
4
 J. Csalog : A magyarországi ú j a b b kőkori agyagműves-
ség bükki és tiszai csopor t ja (Die Chronologie der B ü k k e r 
u n d der Theisskul tur) . Fol. Arch. 3 - 4 (1941) 4, 21. 
DAS NEOLITHISCHE FUNDMATERIAL DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKŐ 
Abb. 1. 
Das neoiithische Fundmater ia l der Höhle von Istállóskő. — 1—11, 27 = aus den Ausgrabungen von 1938; 12 22 
aus den Ausgrabungen von 1951: 23—26 aus den Ausgrabungen von 1947; 28—33 — die Ze i tpunkt der Ausgrabung 
unbekann t . 
3 Acta Archaeologica V/t—4. 
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И. K O P E K 
Н Е О Л И Т И Ч Е С К И Е Н А Х О Д К И В П Е Щ Е Р Е НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё 
(Резюме) 
Д л я полноты материала автор сгруппировал нео-
литические памятники, обнаруженные в пещере на 
Ишталлошкё. Из к а ж д о й раскопки поступили спора-
дические находки неолитического характера , но самые 
достоверные экземпляры из них были найдены при рас-
копках 1926 (см. A. Saád : Ein Fall vom Kannibalismus 
der Neolitzeit in der Istállóskőer Höhle : «Eiszeit» VII , 
107 110), 1938 (рис. 1, 1 11,27) , 1947 (рис. 1, 23 26) 
и 1951 годов (рис. 1, 12 22). 
В некоторых находках , найденных около очага , 
открытого в 1926 году, Шаад усмотрел доказательства 
каннибализма эпохи неолита. Из опубликованного им 
рисунка , изображающего сектор очага, равно как и из 
результатов обследования находок in situ явствует, что 
объект, считающийся очагом, яма и предметы, най-
денные в ней, занимали положение, которое не может 
быть рассматриваемо оригинальным. Таким образом, 
находки пещеры на Ишталлошкё не могут служит до-
казательством каннибализма неолитических времен. 
Места, сохранившие следы ж и л и щ оказались ямами. 
Неолитические находки пещеры показывают смешанный 
стиль культуры Бюкк. Стилистические элементы линеар-
ных украшений керамики (рис. 1 , 7 - 8 12) не подтвер-
ждают предположения, по которому пещера была засе-
лена и в ранних периодах названной культуры, так как 
они появляются одновременно с памятниками, нося-
щими на себе отпечаток притисской культуры, охарак-
теризованной меандрическими мотивами (рис. 1, 13—16). 
Неолитические находки пещеры на Ишталлошкё свиде-
тельствуют о том, что соприкосновение лентообразных 
орнаментов с геометрическими украшениями заметно и 
в северной части горного массива Бюкк. Элементы при-
тисской культуры пробили себе дорогу вплоть до этой 
территории не только в области керамики, но и в других 
отношениях, см. появление типичных представительниц 
названной культуры, раковин Spondylus (рис. 1, 17 28) 
и бус (рис. 1, 20). 
M. MALÄN 
ZAHNKEIM AUS DER ZWEITEN AURIGNACIEN-SCHICHT 
DER HÖHUE VON ISTÁLLÓSKŐ 
Am 18. Ju l i 1950. wurde in der Höhle von 
Istállóskő, in der sogenannten oberen Schicht der 
Feuerstelle, in der 1. Höhe des I I . P iof i l s , aus der 
relat iven 0,0—0,6 und absoluten 1,4—2,0 Tiefe 
in dem von der rechten, nordöst l ichen Wand aus-
gehobenen Lehm, ein Zahnke im gefunden . 
L. Vértes übergab mir diesen zur Bes t immung. 
Um das Alter und die Qual i tä t bestimmen zu können, 
musste ich vergleichende Studien machen. Mit Hilfe des 
Professors Dr. K. Balogh, Direktor der Zahnklinik der 
Universität Budapest , durchsah ich die nötigen Fachbücher. 
Auch hiermit danke ich für seine Hilfe. Ausser seinem Buche,1 
fand ich nur im Handbuch von T. W. Widdowson2 , wenn auch 
nicht ganz entsprechende, aber doch solche Abbildungen, 
die mir den Vergleich ermöglichten. Zur Best immung des 
Durchbruches und der Kalzifikation, benutzte ich die Tabelle 
von Logan und Kronfield3 und das Buch von W. C. Bride.1 
Die Best immung der Massverhältnisse des Zahnkeimes 
benötigte auch seine besondere Erwägung. Martin's Hand-
buch5 füh r t für die Zähne folgende Masse an : 
a) Breite 81 (mesiodistaler Durchmesser) Dicke (labio-
lingualer Durchmesser) Höhe (Länge) 
b) 811 Zahndicke, linguale und labiale, d. h. bukkale 
Entfernung der oberen, beziehungsweise unteren Zahnreihe 
entsprechend. 
Mollison6 gibt für die Zähne keine Masse. Deshalb nahm 
ich die durch J . R. Schwartz7 und A. R. Wheeler8 fü r die 
Zahnheilkunde bestimmten Masse, d. h. einen Teil dieser 
Masse, mit einigen Ergänzungen. 
Der gefundene Zahnkeim ist dunkel, mi t glänzender, 
schwarzbrauner Pat ina, nur die bukkale Oberfläche ist ma t t . 
Die okklusionale Kaufläche ist an den Rändern heller, in den 
tiefer liegenden Teilen ist sie auch mit der oben erwähnten 
braunen Pat ina bedeckt. Die rhomboidförmige Vertiefung 
der Zahnwurzel ist ma t t und heller patiniert . 
Die Kauf läche des Zahnkeimes weist zwei Furchensy-
steme auf : ein grösseres mesiales und ein kleineres distales 
System. Die vier wohl ausgeprägten Höcker sind gut zu 
erkennen. Zwischen dem mesial-bukkalen und distal-buk-
kalen Höcker zieht sich ein t iefer Einschnit t , welcher sich 
zwischen den 12 lingualen Höckern verlängert. Von dem 
bukkal-distalen Höcker zieht sich eine kleine Leiste (eine 
Querbrücke), gegen den lingualdistalen Höcker. Von da aus 
formt eine kleine Furche, in distaler Richtung das distale 
1
 Balogh К. : Fogászat. (Zahnheilkunde). Budapest 
1952. S. 1 6 - 2 1 . 
2
 T. W. Widdowson : Special or Dental Anatomy and 
Physiology and Dental Histology. Human and Comparative, 
7. ed. London 1946. S. 392 - 3 9 5 . 
3
 N. Logan—T. Kronfield: Development of the Human 
Decidous and Permanent Denti t ion. Journ of the Am. Dent. 
Ass. 23 (1936) S. 139. 
4
 \\ . C. Mac Bride : Juveni le Dentistry. Philadelphia 
1945. S. 71 
Furchensystem. Auf dem mesial-lingualen Höcker selbst, 
ist auf beiden Seiten eine kleine Leiste, beziehungsweise eine 
kleine Spalte sichtbar. Eine ähnliche Leiste zieht sich auch 
auf der inesialen Seite des distal-lingualen untl des distal-
bukkalen Höckers. Diese Leisten nehmen die Richtung gegen 
die Mitte der mesialen Furche, wo sie sich ein wenig verstär-
ken. In der Tiefe der Bucht t reffen sich die ver t ief ten Fur-
chen die die Höcker voneinander scheiden. Die Querleiste 
wird nach unten bis zur halben Höhe durch eine kleine Furche 
getrennt . Die kleine seitliche Furche und die distale Seite des 
Zahnes wird durch eine höhere Kante begrenzt. Die Form der 
okklusionalen Oberfläche wird gegen die bukkale Seite breiter, 
während in mesiodistaler Richtung die linguale Oberfläche 
schmäler wird. 
Von den seitlichen Oberflächen wird die bukkale Ober-
fläche nach unten breiter, sie ist steil, abgeplat tet , in der 
Mitte zieht sich eine Furche, bis zu der sich zwischen den 
zwei Höckern befindlichen Vertiefung. Die mesiale Ober-
fläche ist gewölbt. Die grösste Wölbung erreicht sie im unte-
ren Drit tel . Nachher zieht sie sich in das Innere des Zahnes 
und bildet eine dreieckige, f lache Oberfläche. Die linguale 
Oberfläche ist von derselben Form, aber nicht so gewölbt. 
Vom oberen Drittel bis zu der Furche zwischen den zwei 
Höckern läuf t eine kleine Vertiefung. Die obere Oberfläche 
ist gewellt, der mesiale Höcker ist von dieser Seite kleiner, 
während der laterale breiter ist und mit einer stumpfen 
Biegung in die distale Oberfläche übergeht. Diese ist von den 
bisherigen abweichend oben breiter als un ten und gegen das 
Lingual gewölbter, als gegen die bukkale Seite. Die Einsen-
kung zwischen den Höckern ist an dieser Oberfläche am 
wenigsten tief. An der Spitze der Seitenoberfläche sehen wir 
ein Cingulum, Dieses ist sehr dick. 
In der Oberansicht ist das Cingulum ein unregelmässiger 
Rhombus. Die distale Seite ist am längsten und die mesiale 
am kürzesten. Der mesiobukkale Winkel ist am grössten : 
ein s tumpfer Winkel ; die mesiolingualen und distolingua-
len Winkel nähern sich einem rechten Winkel, der distobuk-
kale Winkel hingegen ist etwas kleiner. Im Inneren des Gürtels 
der Wurzeloberfläche ist ebenfalls eine rhomboidförmige 
Vertiefung, welche durch eine kreuzförmige Erhöhung gekenn-
zeichnet ist. In jedem Sektor befindet sich eine punktart ige 
Vertiefung (zusammen 4). 
Auch diese Beschreibung beweist schon, dass 
unser Zahnkeim, in Hinsicht auf die 4 Höcker 
nur Zahnkeim eines Mahlzahnes sein kann . Dia 
Frage ist nur , von welchem Malilzahn die Rede ist? 
5
 B. Martin : Lehrbuch der Anthropologie, II . Aufl . II. 
Bd. Jena , 1928. S. 6 6 9 - 6 7 0 . 
6
 Th. Mollison : Spezielle Methoden der anthropologi-
schen Messung. In Abderhalden : Hdb. der biol. Arbeits-
methoden. Abt. VII. Teil 2. H e f t 3. S. 5 2 3 - 6 8 2 . 
7
 J. R. Schwartz : Practical Dental Anatomy and Tooth 
Carving. IV. Pr . Brooklyn, New York 1943. S. 1 - 2 3 3 . 
8
 C. Rüssel I? heeler : Textbook of Dental Anatomy and 
Physiology. Philadelphia and London, 1947. S. 9 - 2 2 . 
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W e n n wir bei den Mahlzähnen Widdowsons 
Beschreibung in B e t r a c h t ziehen, so müssen wir 
annehmen , dass die Zahnkrone in den Einzelheiten 
eine abweichende F o r m zeigt, je nachdem es sich 
um den einen oder anderen Mahlzahn hande l t 
und ob von einem maxil laren oder mandibularen 
Zahn die Rede ist . 
N a c h Widdowson is t die Kauf läche (okklusionale Ober-
f läche) des maxillaren ers ten grossen Mahlzahnes (molaris) 
rhombusfürmig ; der anteroexternale u n d posterointernale 
Winkel ist scharf. D u r c h eine Querbrücke (oblique ridge) 
wird sie in zwei Dreiecke geteilt. Diese sind niedriger als die 
zwei Höcker . Jedes Dreieck bildet eine Furche . Zwischen den 
zwei bukka len Höckern ist eine Spalte. Diese verlängert sich 
kann man nur bei den i n teren Mahlzähnen beobachten. 
Man könnte sagen, sie beugen sich un te r die Kauf läche der 
maxillaren Zähne. 
Nach Widdowson ist die bukkale Oberfläche des ersten 
Mahlzahnes beim Halse konvex, schmäler als die okklusio-
nale Grenze und bildet die For t se tzung der okklusalen ersten 
Furche. Die linguale Oberfläche ist nach beiden Richtungen 
konvex und in der Halsgegend s tä rker zusammengepresst , 
als die bukkale Oberfläche. Die mesiale Oberfläche ist fast 
f lach und bildet eine abgerundete Ecke mit der lingualen 
Oberfläche, aber einen scharfen Winkel mit der bukkalen 
Oberfläche. Die distale Oberfläche ist nach allen Richtungen 
konvex und spielt in der Formung eines posteroexternalen 
Winkels eine Rolle. 
Die bukkale Oberf läche des zweiten Mahlzahnes ist 
gerade so, wie die Oberfläche des ersten, die Furche ist zwar 
geringer, bei unserem Zahnkeim ist sie aber verschwommen. 
Der distale Winkel des zweiten Mahlzahnes ist nicht so s tark 
i t 
Okklusionale Oberf läche Wurzel Oberfläche Distale Oberfläche Mesiale Oberfläche 
Bukkale Oberf läche Lmgualeale Oberfläche Querschnit t Querschnit t 
in der bukkalen Ober f läche . Die Lingualliöcker (palatinale) 
werden d u r c h eine h in te re Ritze ge t rennt . Diese liegen dem 
antero-posterioren Durchmesser näher , da die linguale Ober-
f läche konvexer ist. Bei den unteren Mahlzähnen (mandi-
bularen) zeigt sich das Gegenteil. Gelegentlich finden wir an 
der l ingualen Seite der anterointernalen Höcker, meistens 
auf be iden Seiten, e inen f ü n f t e n Höcker (Tuberculum ano-
male Carabelli). 
Unsere Beschreibung s t immt mi t dieser Beschreibung 
nicht überein . Von den anteroexternalen (bucco-distalen) 
und posterointernalen (linguo-mesialen) Winkeln ist nur der 
erste nähe r zu einem rech ten Winkel, der mesiobukkale ist 
ein s t umpfe r Winkel. Die Querbrücke (oblique lidge) tei l t 
die Oberf läche nicht in beinahe gleiche Furchensysteme. 
Die l ingualen Höcker sind dem mit t le ren anteroposterioren 
Durchmesser nicht merk l i ch näher. So k a n n der fragliche 
Zahnke im kein oberer ers ter Mahlzahn (erster maxil larer 
Molar) sein. 
Be t rach ten wir n u n den zweiten oberen Mahlzalin. Nach 
Widdowson sieht dieser dem ersten ähnl ich, aber vari ier t 
mehr . Gewöhnlich ist er schmäler. Die okklusionale Ober-
f läche kann auch drei Höcke r haben, gewöhnlich ha t er aber 
4 Höcker . Die Hücker sind kleiner als die des ersten Mahl-
zahnes. Der posterointernale Höcker ist auch nicht so her-
vorspr ingend, wie bei d e m ersten Mahlzahn, ausserdem liegt 
die Zentra l furche näher z u m Mit te lpunkte der Krone. Diese 
Einzelhei ten entsprechen zwar denen, die wir an unserem 
Zahnke im bemerkten, abe r ein Vergleich mit den anderen 
Oberf lächenbeschreibungen widerspricht der Annahme, dass 
unser Zahnkeim ein un t e r e r zweiter Mahlzahn wäre. Die 
labial-bukkale Oberf läche weist in okklusionaler Rich tung 
eine s ta rke Absatzlinie vo r — dies ist auch in der Verengerung 
des anterio-posterioren Durchmessers bemerkbar — und das 
prononciert , wie der mesiale, aber das kann auch im Unter-
kiefer gerade so sein, und so kann das Vorhandensein dieses 
Merkmales nicht als entscheidend be t rach te t werden. Das 
gleiche besteht auch auf die Abrundung des distalen Winkels. 
Fü r den zweiten grossen Mahlzahn ist auch der Umstand 
massgebend, dass die Fissura der l ingualen Oberfläche fehlt , 
oder kaum prononciert ist. Auf der lingualen Oberfläche 
unseres Zahnkeimes sind Spuren der Fissura bemerkbar . 
Die Oberfläche schmälert sich gegen den Hals nicht , wie dies 
bei den maxil laren 1 Molaren gewöhnlich der Fall ist. 
Die mesiale Oberf läche ist bukkolingual konvex, liegt der 
okklusionalen Oberf läche nahe , in der N ä h e des Halses ist sie 
mässig konkav oder f lach. Das ist bei unserem Zahnkeim 
gerade so. Wenn es ein vorderer Zahn wäre, dann müsste die 
zweitgenannte Oberf läche f lach sein. 
Die distale Oberfläche ist nach Widdowson bei den 2 
oberen maxillaren Mahlzähnen scheinbar f lach. Der obere 
Teil unseres Zahnkeimes ist auch wirklich f lach. Die okklusio-
nale Biegung der lingualen Oberf läche spricht aber mit 
grösserem Nachdruck gegen den 2. Oberen. 
Endlich könn te man noch den dr i t ten maxil laren grossen 
Mahlzahn in Bet rach t ziehen. Die okklusionale Oberfläche 
des maxillaren 3. Mahlzahnes könnte auch dreieckig sein, mit 
einem lingualen und zwei bukkalen Höckern . Der linguale 
Höcker ist antero- internal , der postero-internale fehlt , das 
heisst eigentlich fehlt der palat inale Höcker. Die Querbrücke 
ist hingegen prononciert . Die bukkale Oberfläche dieses 
Zahnes ist die maxil lare des 1. und 2. Mahlzahnes, aber die 
linguale Oberf läche ist mesiodistal sehr schmal und so pro-
nonciert konvex — während die anderen Oberflächen dem 
1. und 2. Mahlzahne ähnlich sind. Da bei unserem Zahn die 
linguale Schmäle nicht auf f indbar ist, kann er kein maxillarer 
3. Mahlzahn sein. 
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Nehmen wir nun die mandibularen Molaren in 
Betracht , oh wir ihn n ich t da einreihen können? 
Er kann auch kein 1. mandibularer Molar sein ; an der 
okklusionalen Oberfläche ist er t rapezoidförmig und hat 5 
Höcker. Dami t fäll t diese Möglichkeit sofort aus. 
Der mandibulare 2. grosse Mahlzahn ähnel t o f t dem 1. 
Fünf Höcker h a t er nur in 2 4 % , in den anderen, d. h. im 3/4 
Teil der Fälle h a t er 4 Höcker u n d in dieser Hins ich t s t i m m t er 
mit unserem Zahnkeim überein . Aber auch einige Abweichun-
gen sind vorhanden . In den meisten Fällen ist bei diesem 
Zahn der mesiolinguale Höcker der Grösste ; in unserem 
Falle ist er es nicht . Die Quer fu rche setzt sich in den meisten 
Fällen in der bukkalen, o f t in der lingualen Oberf läche fort . 
Das ist in unse rem Falle nu r sehr mässig vorhanden . Die 2 
hinteren Höcker sind gewöhnlich auf einer niederen Ober-
fläche, bei unserem Zahnkeim sind sie höher. Von den bukka-
len Dornen s t eh t auch nur der mesialc dem mi t t le ren anterior-
posterioren Durehmesser nähe r , und auch die bukkale 
Oberfläche ist noch dazu weniger konvex, f lacher , gegen die 
Seite (in mesiodistaler R ich tung) gewellt, aber von unten 
nach oben be t r ach te t ist sie ausgesprochen gewölbt und nach 
oben zu s ta rk gebogen. Auch der Querdurchmesser ist nicht 
kleiner, als der antero-posteriore. Desgleichen fehlen auf der 
bukkalen Oberf läche die zwei Spal ten. Die linguale Oberf läche 
ist kaum schmäler , als die bukka le und damit s teh t er dem 2. 
grossen mandibularen Mahlzahn typisch nahe. Hiemit können 
wir überzeugt sein, dass unser Zahnkeim trotz der Übereinstim-
mung viele Unterschiede von den typischen u n t e r e n Molaren 
aufweist. Die s ta rke Rückbeugung der labialen Oberf läche, die 
sich nach oben vers tärkende grosse E ink rümmung , welche 
sich in der Verminderung des labiolingualen Durchmessers 
zeigt (in der Mit te 10,1, an der Kauf läche 9.1 m m ) beweist 
t rotzdem, dass der Zahnkeim nur der un te ren Zahnreihe 
angehören kann , denn die K a u k a n t e der oberen Zahnreihe 
ist gebogen. 
Dies wird auch durch den Vergleich mit den in der Samm-
lung der Zahnklinik befindlichen Schädeln bes tä rk t .* Von den 
nicht abgekauten Zähnen s t immte mit unserem Zahnkeim der 
7. untere a m meisten überein, sogar der kleine ve rkümmer te 
distale Graben der Kauober f läche war bei beiden vorhanden, 
als lebender Beweis dafür , dass der rud imentäre und gerade 
Grabenüberres t auch an den u n t e r e n Mahlzähnen vorhanden 
sein kann. 
Der mandibulare 3. grosse Mahlzahn ist s tark variabel. 
Verhältnismässig ist er nicht so klein wie der 2. maxillare. 
In den meisten Fällen hat er 5 Höcker . Die inneren Höcker 
sind länger, als die äusseren. Auch diese Beschreibung ent-
spricht unserem Zahnkeim nicht vollständig, so müssen wir 
diese Meinung ausschalten, dass er ein 3. Mandibular sei, 
obzwar wir diese Möglichkeit n icht völlig ausser acht lassen 
können. 
So deuten die posit iven, als auch die negat iven 
Beweise da rauf hin, dass unser Zahnkeimderu ntere 
7., d. h. der rechte mandibu la re 2. Mahlzahn sei. 
Die Masse des Zahnkeimes habe ich auf der 
beiliegenden Tabelle zusammengefass t . 
Die Dentinschicht ist noch grösser als die 
Schmelzschicht. Der Schmelz ist noch übe rhaup t 
nicht abgenutz t . Die Krone des Zahnkeimes brach 
noch nicht durch , sondern bef indet sich im An t rum. 
Die Grösse konn te ich mi t der Abbildung (1) in 









2 2 . 
23. 
24. 
Bukkale Kronenlänge  
Palatinale Kronenlänge  
Mesiale Kronenlänge  
Distale Kronenlänge  
Bukko-lingualer Durchmesser  
Bukko-lingualer Durchmesser am Halse  
Mesio-distaler Durchmesser am Halse  
Mesiodistaler Durchmesser (der grösste) an der Kaufläche . 
Labio-Iingualer Durehmesser an der К auflache  
Bukkale Höhe der Krön e medial 
mesial  
distal  
Palatinale Höhe der Krone : mesial  
medial  
distal  
Mesiale Höhe der Krone : bukkal  
medial  
palatinal  
Distale Höhe der Krone : bukkal  
medial  
palatinal  
Abstand der antcromesialen und anterodistalcn Höcker  
Abstand der posteromesialen und posterodistulen Höcker  
Abstand der antcromesialen und posteromesialen Höcker  
Abstand lier anterodistalen und posterodistalen Höcker  
Abstand der anteromesialen Höekerspitze und des tiefsten Punktes der 
Kaufläche  
Abstand des anterodistalen Höckers und des tiefsten Punktes der Kau-
fläche  
Abstand des posteromesialen Höckers und des tiefsten Punktes der 
Kaufläche  
Abstand des posteriodistalen Höckers und des tiefsten Punktes der 
Kaufläehe  
Abstand zwischen dem tiefsten Punkt der hinteren Furche und dem 
posteriodistalen Höcker  
Abstand zwischen dem tiefsten Punkt der hinteren Furche und dem 
posteriodistalen Höcker  
Durchmesser der oberen Oberfläche der Furchentiefe bukkal  
palatinal . . . . 
mesial  
distal  
Dentinstärke am Durchschnitt des Zahnkeimes in der Mitte  
Schmelzdicke um Durchschnitt des Zahnkeimes in der Mitte  
Vollständige Dicke des bukkodistalen Höckers am Querschnitt . . . . 
Dentindicke des bukkodistalen Höckers ain Querschnitt  
Dicke des palatomesialen Höckers am Querschnitt  
Dentindicke des palatomesialen Höckers am Querschnitt  
Abstand der Foveolae buccales an der oberen Oberfläche  
Abstand der Foveolae palatinales an der oberen Oberfläche  
Abstand der Foveolae mesiates an der oberen Oberfläche  














































dem Buche K. Balogh's in Übere ins t immung 
br ingen. Auf dieser Basis, d. h. auf Grund der 
Masszahlen können wir feststellen, dass es sich um 
den Zahnkeim eines e twa 9 jähr igen Kindes handel t . 
Die Kalzif ikat ion des Zahnes ist s ta rk vorgeschrit-
t en , die Krone ist fas t ganz entwickelt , die Erupt ion 
erfolgt aber nur in einigen J a h r e n . Neander thaler 
Merkmale können d a r a n nicht festgestellt werden, 
er gehört in den Formenkreis des Homo sapiens. 
Die Variabi l i tä t ist sehr gross. Die erhöhte Variabili-
tät weist auf frühzeitige Sapiensfunde. 
* Auf diesen Schädel machte mich Dozen t Schranz auf -
merksam. Fü r seinen freundlichen Beis tand sage ich auch 
andicser Stelle verbindl ichen Dank. 
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М. МАЛАН 
ЗАЧАТОК ЗУБА В ОРИНЬЯКСКОМ (II) СЛОЕ П Е Щ Е Р Ы НА ИШГАЛЛОШКЁ 
(Резюме) 
Автор подверг определению зачаток зуба, поступив-
ший из слоя «f» пещеры на Ишталлошкё. Он находился в 
первом горизонте сектора II, имевшем релятивную глу-
бину в 0,0 0,6 м, при абсолютной глубине в 1,4 2,0 м. 
Дается подробное описание зачатка, что затем сличается 
с соответствующими описаниями. Из описания положи-
тельных признаков и с применением метода исключения 
отрицательных возможностей можно определить, что 
находка является зачатком правого М, нижней челюсти 
или же М3, но последняя возможность менее вероятна. 
Слой дентина толще эмали и не имеет еще никаких 
следов сточенности. Кальцифицированность зуба нахо-
дится уже в продвинувшейся стадии, коронка развита 
почти полностью. Эрупция произошла бы через год или 
года два. Зуб принадлежал 7 - 8-летнему ребенку. Он 
представляет собой сферу вида Homo sapiens без неан-
дертальских признаков и показывает более сильную 
изменчивость, нежели зубы теперешнего человека. 
Автор сообщает подробные размеры зачатка зуба по 
системе, установленной Шварцем и Вилером, дополнив 
их размерами, которые по его мнению тоже необходимы 
с точки зрения антропологии. 
D. JÂNOSSY 
DIE VOGEL- UND SÁUGETIERRESTE D E R SPÄTPLEISTOZÄNEN 
SCHICHTEN DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKŐ 
E I N L E I T U N G 
Das fossile Säuget iermater ia l der ausgebeute ten 
Aurignacschichten aus der Höhle von Istál lóskő 
gehört zu dem zahlenmässig reichsten Höhlenfund 
des ungarischen Spätple is tozäns , der bis j e tz t zum 
Vorschein kam. Die Gesamtsumme der F u n d e 
be t r äg t etwa 30 000 Stück. Beim Vergleich der 
nach Abzug der Höhlenbärenknochen übriggeblie-
benen ungefähr 15 000 S tück mit dem fossilen 
Mater ial der Felsnische Pi l isszántó 1 (8000 Säuge-
tiere) oder mit dem von der Subalyukhöhle 2 (2400 
Stück) — und in Kenntn is der Tatsache , dass die 
pleistozäne Auffül lung der Höhle bedauerl icher-
weise nicht e inmal bis zur Hä l f t e ausgebeute t 
wurde —, kann die Bedeu tung dieser Zahl in ihrer 
vollen Grösse ermessen werden . Dabei haben wir 
während des zweiten Jahres unserer Ausgrabungen 
(1951) einen Teil der Höhlenbärenknochen (Frag-
men te und kleinere Knochen) nicht eingesammelt 
bzw. wurden die wertlosen Stücke nach sorgfältiger 
Unte r suchung an Ort u n d Stelle zurückgelassen 
(das Zahnmate r ia l dagegen, das den Ausgangs-
p u n k t der Berechnung der Ind iv iduenzah l darstel l te, 
wurde ausnahmslos eingesammelt) . 
Wie ich schon in meiner vor läuf igen Mittei lung 
b e t o n t e , 3 bes teh t der aussergewöhnliche W e r t 
dieser Tiergesellschaft dar in , dass es sich um die 
erste reiche Mikrofauna («Nagerschichten») des 
ungarischen Spätpleis tozäns hande l t , welche n ich t 
in den W ü r m I I I . bzw. Postglazial eingereiht 
werden kann . Über die Kleinsäuger und Vögel 
der Aurignacperiode Ungarns waren unsere K e n n t -
nisse bisher rech t unvol lkommen, im Gegensatz zu 
denen über die massenha f t en Mikrofaunen, die 
hauptsächl ich aus den Magdalénienschichten s t amm-
1
 Th. Kormos : Die Felsnische von Pilisszántó usw. Mit t . 
a. d. J a h r b . d. k. ung . Geol. Reichsanst . 23 (1916) S. 334. 
2
 M. Mottl : Die Fauna der Mussolini-Höhle (Subalvuk) 
bei Cserépfalu. Geol. Hung. Ser. Pa laeont . 14 (1938) S. 230. 
3
 D. Jánossy : Die Aurignacien-Fauna der Höhle v o n 
Istál lóskő. Földt . Közl . 83 (1952) S. 185. 
4
 Die Faunenl is ten dieser Fundste l len siehe bei M. Mottl : 
ten (Pilisszántó, Peskő, Jankovich, Pá l f fy , Puska-
poros usw.) . 4 
Schon von Mottl wurde hervorgehoben, 5 dass 
die Höhle von Is tál lóskő dadurch so grosse Wich-
tigkeit e rwarb, da sich hier in e inem Aurignac-
Fundor t die reiche F a u n a mit ähnl ich reichen 
Paläol i th-Kul tur res ten vereinigt. Die nur relat iv 
reichhalt ige Fauna der Kul turschichten , von denen 
das Mater ia l der neueren Grabungen s t ammt , be-
s tand damal s aus 18 Säuget ierar ten und aus 4 
Vogelar ten. Das je tz ige Material aus denselben 
Schichten barg 38 Säuger und 33 Vogelar ten, ausser 
der schon erwähnten grossen S tückzahl derselben 
Reste. 
W ä h r e n d der vergangenen drei J a h r e konnte ich 
die vergleichende osteologische Sammlung mi t 
Skelet ten von etwa 30 Kleinsäugerar ten bereichern, 
und so wurde auch die Bes t immung kleiner Ext re -
mi tä tenknochen ermöglicht . Ich selekt ier te sogar 
die Knochen kleinerer Microt inenar ten, ohne sie 
spezifisch bes t immen zu können. Die Bedeutung 
dieser Arbeit wird bei der s tat is t ischen Auswertung 
klar. 
Die Vogelknochensammlung wurde während der 
vergangenen Jahre ebenfal ls ve rmehr t ; doch ist 
sie noch viel zu unvol ls tändig, um als Grundlage 
zu einer möglichst lückenlosen Bes t immung dienen 
zu k ö n n e n . 
Obwohl es heute schon offensichtlich ist , dass der 
Weg der Zukunf t — auch in der Forschung der 
spätpleis tozänen (Würm) Faunen — in die Rich tung 
der monographischen Bearbei tung einzelner syste-
mat ischer Kategorien f ü h r t , darf die einheitliche 
Behand lung der einzelnen Elemente einer F a u n a 
Die Interglazial- und Inters tadialzei ten im Lichte der un -
garischen Säuget ierfauna. Mi t t . a. d. J a h r b . d. k. ung. Geol. 
Anst. 35 (1941) S. 1 4 - 1 7 . 
5
 M. Mottl : Das Aurignacien in U n g a r n . Quar tär . 4 
(1942) S. 91 u n d 0 . Kaiic — M. Mottl : Die Höh len des n o r d -
westlichen Bükk-Gebirges. Bar langkuta tás , 17 (1944) S, 97. 
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nicht unterschätz t werden . Aus den stat is t ischen 
Angaben über das reiche Material geht deutlich 
hervor, wie zeitgemäss diese Untersuchungen sind. 
Die statist ischen Untersuchungen be t rach te te 
ich nicht als Selbstziel, sondern immer als Hilfsmit tel 
zur biologischen Auswer tung. Daneben bemühte 
ich mich aber, die mathemat i schen Grundlagen der-
selben zu sichern, um eine wirklich zuverlässige Basis 
zu gewinnen. Während der systematischen Bearbei-
tung habe ich die Spezies-Sammelnamen nur in 
solchen Fällen geänder t , wo es von j edem Stand-
p u n k t aus als begründe t erschien. Die generischen 
Sammelnamen Felis und Hyaena (neben Leo und 
Crocuta) habe ich deshalb be ibehal ten , da-
mit auch der Archäologe die in der Li te ra tur 
öf te r vorkommenden älteren Benennungen ver-
stehen könne. Ich wollte die in vielen Fällen beste-
henden nomenklator ischen Verwirrungen mit Ein-
f ü h r u n g neuer Namen nicht vermehren , war mir 
aber dessen bewusst, dass man in der Vergangen-
heit — sogar schon im W ü r m (ganz abgesehen von 
den Resten älterer Zeiten) — eher von Formenkrei-
sen als von Arten sprechen kann , wenn man den 
rezenten Artbegriff (auch dann, wenn wir an die 
Linneschen Arten denken) auf fossile Formen 
anwenden will. 
Die Lösung dieser Probleme ist, meiner Meinung 
nach , Aufgabe der e rwähnten monographischen 
Bearbei tung einzelner Formenkreise, auf Grund 
grösseren Materials (nicht eines einzigen Fund-
ortes) und der L i te ra tu r . Dasselbe bezieht sich auch 
auf phylogenetische Fragen, die ich ebendeshalb 
nur wenig berühr te . 
Während der Bearbe i tung des fossilen Mate-
rials zog ich — ausser den systemat ischen Fragen — 
immer den damaligen Biotop, und bei der Mikro-
f auna das Hineingelangen der Knochen in die 
Höhle, in Bet racht . 
Die Untersuchungen haben die wichtige Auf-
gabe, die mikrostrat igraphische Horizont ierung des 
«Aurignac-Inters tadials» in Verbindung mit den 
archäologischen, sediment-petrographischen und 
anthrakotomischen Ergebnissen immer mehr zu 
vervollkommnen. Auf dem Gebiete der Forschung 
der pleistozänen Sedimente der Höhlenausfül lungen 
sind solche Komplex-Untersuchungen heute uner-
lässlich. Nur mit Hilfe derselben können wir z. B. 
das Problem der faunis t ischen Realisierung des von 
Milankovic und Bacsák auf Grund astronomischer 
6
 Siehe diesbezüglich O. Kadié — M. Molli: Op. cit. S. 
42 — 50 (im ungarischen Tex t ) . 
Daten berechneten Würm I I - I I I Interstadiale lösen 
oder die feinere Horizont ierung unseres «Höhlen-
Postglazials» durchführen , wo auf Grund der Reste 
solcher F u n d o r t e das Sammeln eines solchen 
Materials noch möglich ist . 
Es soll vorweggenommen werden, dass in der 
vorliegenden Arbeit hauptsächl ich das Material 
der Erschliessungen der J a h r e 1947, 1948 und 
1950/51 besprochen wird. Den grössten Teil der 
Belegstücke f rüherer Grabungen® konnte ich in der 
Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt 
n icht auf f inden . Nur einige Stücke waren vorhan-
den, so z. B. Höhlenbärenknochen , ein S tück einer 
Rent iers tange, eine einzige Pha lanx eines Schwei-
nes usw. 
Die Ausschal tung f rühe re r Funde bedeute t 
jedoch keinen wesentlichen Fehler bei dem Ver-
gleich der F a u n e n einzelner Schichten. Das ältere 
Material be t r äg t in bezug der Makrofauna nämlich 
weniger als den zwanzigsten Teil des je tz igen. Die 
neue Bereicherung der Mikrofauna soll durch das 
folgende, zwar extreme Beispiel veranschaul icht 
werden : Mottl bes t immte in dem bis 1938 kommas-
sierten Mater ial fünf Überres te der Wasser ra t t e 
(vier davon aus dem gelben Höhlenlehm) ; je tz t 
hingegen können wir aus den drei braunen Schichten 
2490 Knochen desselben Tieres registrieren. Wäh-
rend der vorherigen Grabungen kamen , aus den 
j e t z t un te rsuch ten drei Schichten, das e rwähnte 
einzige Stück (Femur) der Arvicola ausgenommen, 
überhaup t ke ine Kleinsäugerknochen zum Vor-
schein. Das bisherige bescheidene Kleinsäuger-
mater ia l der ä l teren Grabungen s t ammte aus dem 
oberen gelben Lehm, den Mot t l im Jahre 1938 schon 
n ich t auf f inden konnte.7 Ver tes fand glücklicher-
weise noch im J a h r e 1948 neben der südsüdöstl i-
chen Wand der Höhle e inen Rest der e rwähnten 
gelben Lehmschicht und sammel te aus derselben 
eine Mikrofauna, welche — ausser den Schnee-
hühnern — kein geeignetes Material für stat ist ische 
Unte rsuchungen bot . In den J a h r e n 1950 und 1951 
konnten wir aus der gelben Schicht kein beachtens-
wer tes Material gewinnen. 
Der Verlust der massenha f t en Säuger-Mikro-
f a u n a aus dieser Schicht ist u m so bedauerl icher, da 
sich hier in den prozentuellen Verhältnissen der 
in bezug auf klimatische Veränderungen am 
wenigsten sensiblen Vögel (Schneehühner) eine 
beträcht l iche Verschiebung gegenüber den unteren 
7
 M. Mottl : Das Aurignacien usw. S. 92. 
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Schichten zeigt. Nach vorherigen kleineren klima-
tischen Schwankungen können wir während dieser 
Periode mit einer grösseren Abkühlung rechnen, 
welche in den Verhältnissen der Individuenzahl 
der einzelnen Kleinsäugerar ten sicherlich Spuren 
hinterlassen h a t t e , obwohl m a n nicht von einer 
typischen arkt ischen Nager fauna sprechen kann , 
wie Hil lebrand 8 und Kadic 9 annahmen (Mottl-
mach te diese Feststel lung schon früher) .1 0 
Bevor wir zur genaueren Besprechung des 
fossilen Materials übergehen, muss e rwähn t wer-
den, dass die ganze Fundl i s te der massenhaf ten 
Mikrofauna zur besseren Ubersicht im Schluss-
abschn i t t der Abhandlung zu finden ist. Die Liste 
der Makro fauna funde sowie der mit wenigen 
Stücken belegten Kleinsäuger- und Vogelreste 
finden wir bei der Beschreibung der einzelnen Ar ten . 
An dieser Stelle möchte ich H e r r n N. Kretzoi 
der meine Arbeit mi t Ratschlägen wirksam unter-
s tü t z t e , ferner den Herren J . Éh ik , J . Greschik und 
J . Szunyoghy, die das osteologische Vergleichsma-
terial der be t ref fenden Sammlungen mir gütigst 
zur Verfügung stel l ten, meinen aufr icht igen Dank 
aussprechen. Ausserdem danke ich meiner F rau 
fü r die Zählung des grössten Teils des Massenmate-
rials und für andere recht e rmüdende Kleinarbei ten. 
D I E I 'LEISTOZÄNE F A U N A 
Die topographische Beschreibung der Höhle 
finden wir bereits sowohl in f rüheren Publ ika t ionen 
wie auch in der gleichzeitig erscheinenden Bearbei-
tung des archäologischen Materials der bet ref fen-
den Aurignac-Schichten (L. Vértes) ; daher unter-
lasse ich die nähere Besprechung derselben. Es sei 
nur e rwähnt , dass die e twa 3—3,5 m mächt ige 
pleistozäne Ausfül lung der Höhle während der 
Grabungen in den Jahren 1950/51 vom E ingang 15 m 
einwärts ' bis zum Felsenboden ausgeräumt und 
durchforscht wurde . Wie schon oben e rwähn t , 
wurde der H u m u s und die obere gelbe Lehmschicht 
bereits während der vorher igen Ausgrabungen 
grösstenteils en t fe rn t und daher blieb n u r der 
ros tbraune Höhlenlehm übrig. Den unteren Komplex 
dieser b raunen Schichtenreihe nennen wir im 
weiteren «untere Kul turschicht» , den oberen «obere 
Kul turschich t» . Die untere Kul turschicht kenn-
zeichnen die paläolitischen Stein- und Knochenge-
rä te der Blütezei t der Aur ignac ien-Kul tur (Auri-
gnacien I.), die obere Schicht dagegen Ste ingeräte 
mit Moustér iencharakter u n d wenig Knochen-
geräte (Aurignacien II). 
Die Farbe der aus den eben erwähnten Schich-
ten s t ammenden Knochen ist hellbraun, dunkel-
b raun , grau oder metallig glänzendes schwarz, 
die der oberen gelben Schicht hellgelb. 
8
 E. Hillebrand : Neuere Spuren des diluvialen Menschen 
in Ungarn . Bar langkuta tás . 1 (1913) S. 49. 
9
 О. Kadié : Der Mensch zur Eiszeit in Ungarn . Mitt . a. 
d. J a h r b . d. k. ung. Gcol. Anst. 30 (1934) S. 75. 
10
 M. Mottl : Das Aurignacien usw. S. 92. 
11
 E. Hillebrand : Loc. cit ; I d e m : Ergebnisse meiner 
Höhlenforschungen im Jahre 1913. Bar langkuta tás . 2 (1914) 
S. 150; Idem: Über Resultate meiner Höhlenforschungen im 
J a h r e 1916. Ib idem 5 (1917) S. 129 usw. 
12
 Th. Kormos : Bericht über die Sammel- und Museal-
Obgleich in der Periode zwischen 1912 und 1938 
neun Grabungen kleineren oder grösseren Umfanges 
durchgeführ t wurden, f inden wir in der L i te ra tur 
z. B. bei Hi l lebrand 1 1 und Kormos 1 2 kurze Hin-
weise darauf , dass sich betreffs der Zusammenset-
zung und Reichhalt igkeit der pleis tozänen F a u n a 
weitere Untersuchungen nicht ver lohnen. Die erste 
systemat ische Bearbe i tung des ganzen damaligen 
Fundmate r i a l s finden wir bei Mot t l , 1 3 mit einer 
Aufzäh lung von 33 Arten ; nach einer weiteren 
Bereicherung des Materials be r ich ten Vértes 
und Éh ik 1 4 über 44, endlich J á n o s s y über 66 
Ar t en . 1 5 
Ich vereinigte nach Möglichkeit die älteren 
Faunenl i s ten mit der auf Grund des jetzigen 
Fundmate r i a l s verfer t ig ten Liste. F rüher wurden 
die F u n d e der oben erwähnten zwei Kul turschichten 
n icht voneinander ge t rennt besprochen. Auf Grund 
der Angaben der Schichtenmächt igkei t bei Mottl und 
Vértes ist es ersichtlich, dass der grösste Teil ihrer 
«un te ren und oberen Kul tursch ich ten» gänzlich in 
das Niveau unserer oberen Kul tu rsch ich t einge-
reiht werden kann . Die obere, j e t z t «gelblichbraun 
lössig» genannte Schicht ist höchstwahrscheinl ich 
mit Mott ls «gelbl ichbraunem Höhlenlehm» 1 6 und 
mi t dem oberen Teil des bei Vér te s «Aurignac-
Schichten» genannten Komplexes1 7 identisch. 
arbei ten im Jahre 1916. Jahresber . d. k. Geol. Reichsanst. f 
1916. 2 (1917) S. 722. 
13
 0 . Kadic-M. Moni: Op. cit. S. 50. 
14
 L. Vertes : Ú j a b b ásatások az Istál lóskői bar langban 
(Neuere Grabungen in der Höhle von Istállóskő). Magy. Tud . 
Akad. I I . Oszt. Közi. 1. (1951) S. 1 3 - 2 1 . 
15
 D. Jánossy : Op. cit. S. 183. 
16
 O. Kadic-M. Mottl: Op. cit. S. 97. 
17
 L. Vertes : Op. cit . S. 20. 
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Carassius vulgaris Nilss. (Ka-
rausche)  X — — 
Leuciscus rutilus L. (P lötze) X X — — 
Esox lucius L. (Hecht)  X X — — 
Rana méhelyi Bolkay (Frosch-
ar t )  X X X — 
Corvus corone L. (Rabenkrähe) — X — — 
Coloeus monedula (L.) (Dohle) — X — — 
Pica pica (L.) (Elster)  X X — — 
Nucifraga caryocatactes ( L.) 
(Tannenhäher)  — X — X 
Garrulus glandarius L. (?) 
(Eichelhäher)  
— X X — 
Pyrrhocorax graculus (L.) 
(Alpendohle)  — ' X — — 
Sturnus sp. (?)(Star)  — X — — 
Coccothraustes coccothraustes 
(L.) (?) (Kernbeisser)  X x X — 
Loxia curvirostra L. (Kreuz-
schnabel)  — X — — 
Pinicola enucleator (L.) (?) 
(Hackengimpel)  X — — -
Alaudidarum g. et sp. ind. 
(Lerchenar t )  X ? — — — 
Turdus cf. viscivorus L. (Mi-
steldrossel)  X X X -
Turdus pilaris L. (Wacholder-
drossel)  — X — — 
Turdus iliacus-musicus Gruppe X — — — 
Hirundo rustica L. (Rauch-
schwalbe)  X — — — 
Cypselus apus (L.) (Mauerseg-
ler)  — X - — 
Dryobatcs major (L.) (Bunt -
specht)  X X — — 
Nyctea seu Bubo sp. (Schnee-
Eule od. Uhu)  X — — — 
Surnia ulula (L.) (Sperbereule) X X X X 
Aegolius funcreus L. (Rauch-
fusskauz)  - X — — 
Asio accipitrinus Pontopp. 
(Sumpfohreule)  X — — — 
Falco columbarius aesalon 
Tunst. (Merlin)  X _ — — 
Falco vespertinus L. (Abend-
falke)  — X — — 
Falco tinnunculus L. (Turm-
falke)  — X — X 
Anas sp. (Entenar t )  X — — X 
Charadriidarum gen. e t sp. 
indet  — X — — 
Porzana porzana (L.) (Tüpfel-
sumpfhühnchen)  X X — — 
Crex crex (L.) (Wiesenknarrer) — X — — 
Perdix perdix L. (Rebhuhn) . . X X — — 
Lyrurus tetrix (L.) (Bi rkhuhn) X X X X 
Tetrao urogallus L. (Auerhuhn) X X X X 
Lagopus albus Keys, e t Blas. 
(Moorschneehuhn)  X X X X 
Lagopus mutus Montin. (Alpen-
schneehuhn)  X X X X 
Aves i nde t  X X X X 
Erinaceus sp. (Igel)  X ? X — — 
Sorex araneus L. (Waldspi tz-
maus)  X X X — 
Sorex sp. (Spitzmausart)  X — — — 
Crocidura leucodon-russula Gr. 
(Wimperspitzmaus)  - X — — 
Neomys fodiens Schreb. (Was-




















Talpa europaea L. (Maulwurf) X X X X 
Eptesicus nilssoni (Keys, et 
Blas.) (Nordische Fleder-
— X — — 
Homo sapiens foss — X — — 
Canis lupus L. (Wolf )  X X X X 
Vulpes vulpes (L.) (Rotfuchs) X X X X 
XJrsus spelaeus Ros. (Höhlen-
bä r )  X X X X 
Ursus arctos L. (Braunbär ) . . X X X X 
Meies meles (L.) (Dachs) . . . . X X — — 
Martes martes (L.) (Edelmar-
der )  X X X — 
Mustela erminea (L.) (Herme-
lin)  X X X X 
Mustela nivalis L. (Mauswiesel) X X X X 
Putorius putorius (L.) (Iltis) X X — X 
Hyaena (Crocuta) spelaea 
Goldf. (Höhlenbyäne)  X X — — 
Felis (Leo) spelaea Goldf. 
(Höhlenlöwe)  X X X X 
Felis silvestris Schreb. (Wild-
— — X — 
Lynx lynx (L.) (Luchs)  X X X — 
Equus sp. (Pferd)  — X X — 
Elephas primigenius Blmb. 
(Mammut)  X X X — 
Cervus elaphus L. (Edelhirsch) X X X X 
Alces alces (L.) (Elch)  — X — — 
Rangifer tarandus (L.) . (Ren-
t ie r )  X X X X 
Capra ibex L. (Steinbock) . . . . X X X X 
Rupicapra rupicapra (L.) 
(Gemse)  X X X X 
Bison priscus Boj. (Wisent) . . X X X — 
Sus scrofa L. (Wildschwein) . . — — X — 
Citellus citelloides (Kormos) 
(Zieselart)  X X X — 
Microtus arvalis-agrestis Grup-
pe (Fe ldmaus-Erdmaus) . . . X X X X 
Microtus oeconomus (Pali) 
(Nordische Wüh lmaus ) . . . . X X X X 
Microtus (Stenocranius) grega-
lis (P.) (Sibirische Zwiebel-
maus )  X X X X 
Arvicola terrestris (L.) (Was-
ser ra t te )  X X X X 
Clethrionomys glareolus 
(Schreb.) (Röte lmaus) . . . . X X X — 
Cricetus cricelus (L.) (Ham-
s ter )  X X X X 
Lepus timidus L. (Schneehase) X X X X 
Ochotona pusilla (Pall.) (Pfeif-
X X X X 
Die Faunenl is te der oberen gelben Schicht 
ü b e r n a h m ich unmi t te lbar von Mott l und Ver tes . 
Über die F a u n a des Holozäns besitzen wir 
r ech t spärliche Da ten . Seitens Mott l wurden drei 
Säugerar ten mark ie r t , 1 8 un te r denen der Steinbock 
ein auffallendes Element repräsent ier t . H a n d e l t 
es sich wirklich um Reste dieses Tieres, so wäre es 
der erste Beweis fü r die Anwesenheit dieses schönen, 
18
 0. Kadic-M. Mottl: Op. cit. S. 41. 
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fe lsenbewohnenden Wildes im Frühholozän im 
Bükk-Gebirge — ähnlich wie es in den K a r p a t e n 
und Alpen der Fal l ist . 
L a u t unserer Liste könnte also die F a u n a mi t 
78 Ar ten aus den unter dem H u m u s l iegenden 
Schichten aufgezähl t werden. 
Die Best immung der Fischreste ü b e r n a h m I. Vásárhelyi 
Lil lafüred. Ich möchte ihm an dieser Stelle meinen verbind-
lichsten Dank aussprechen. 
Die reichen Froschreste, welche merkwürdigerweise einer 
einzigen Art zugezählt werden konnten, wurden seitens O. 
Dely, Budapes t in einer selbständigen Arbei t beschrieben.1 9 
Endlich bes t immte M. Rotar ides aus der pleistozänen 
Ausfüllung der Höhle eine Schneckenart (Cochlodina laminata 
Mont.) 
Ich begründete es schon in meiner vorläufigen Mittelung,2 0 
w a r u m ich die in der Faunenliste von L. Vértes2 1 aufgezähl ten 
vier Microtus-Arten ausser acht liess. 
Die Verteilung der einzelnen Arten in den vier Schichten 
zeigt klar, dass m a n hier — auf Grund dieser Daten — keine 
wesentlichen Unterschiede wahrnehmen kann . 
Der Mangel an den meisten Vogelarten in der gelben 
Schicht bedeute t nu r einen Mangel an solchem Knochen-
mater ia l übe rhaup t . Aus dieser Schicht s teh t uns sozusagen 
lediglich jenes Material zur Verfügung, welches Lambrecht 2 2 
damals auf Grund der Ergebnisse der Probegrabung Hille-
brands bes t immte . 
Der «graue Schut t» , der sich auf der Basis der oberen 
Kulturschicht zeigte und laut der sedimentpetrographischen 
Untersuchungen eine selbständige Periode repräsent ier t , 
wurde infolge seines relat iv spärlichen Materials mi t den 
Belegstücken der oberen Kul turschicht in der Tabelle verei-
nigt, obwohl es in der Sammlung getrennt a u f b e w a h r t wurde. 
Aves( Vögel) 
Das Vogelmaterial wurde bereits im Jahre 
1954 ausführl ich veröffent l icht , 2 3 daher unter-
lasse ich an dieser Stelle dessen nähere Besprechung. 
I m folgenden wird nach Aufzählung der einzelnen 
Belegstücke von einigen neuerlich bes t immten 
Stücken Ber icht e r s ta t t e t . Da ich die Schneehüh-
nerreste im le tz ten Abschni t t der Arbeit in einer 
Tabelle veröffentl iche, verzichte ich, die Liste 
derselben hier mitzutei len. 
Corvus corone L. 
Coloeus monedula (L.) 
Pica pica (L). 
Nucifraga caryocatactes (L.) 
Garrulus glandarius L. (?) 
Pyrrhocorax graculus (L.) 
Sturmis sp. (?) 
Coccothraustes 
coccothraustes (L.) (?) 
Loxia curvirostra L. 
Pinicola enucleator (L.) (?) 
Alaudidarum gen. et sp. indet . 
Turdus cf. viseivorus L. 
Turdus pilaris L. 
Turdus iliacus-musicus Gr. 
Hirundo rustica L. 
Cypselus apus (L.) 
Dryobates major (L.) 
Nyctea seu Bubo sp. 
Surnia ulula (L.) 
obere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
untere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
gelblichbraune, lössige Schicht 
obere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
untere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
gelblichbraune, lössige Schicht 
obere Kul turschicht 
untere Kul turschicht 
untere (?) Kul turschicht 
un te re Kulturschicht 
obere Kul turschicht 
gelblichbraune, lössige Schicht 
obere Kul turschicht 
un te re Kul turschicht 
untere Kul turschicht 
obere Kul tursch ich t , 
untere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
un te re Kul turschicht 
untere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
gelblichbraune, lössige Schicht 
Aegolius funereus L. obere Kul turschicht 
Asio aeeipitrinus Pontopp. untere Kul turschicht 
Falco columbarius aesalon Tunst. untere Kul turschicht 
Falco vespertinus L. obere Kul turschicht 
Falco tinnunculus L. obere Kul turschicht 
Tarsometa tarsus , Bruchst . 
Tarsometa tarsus , Bruchst . 
Tarsometa tarsus , Bruchst . 
Femur , Metacarpus 
Tarsometa tarsus 
Metacarpus 
Tarsometa ta rsus 
Humerus 
2 St. H u m e r i und Tarsometa ta r sus 
2 St .Tarsometatars i 
Humerus 
Ulna 
2 St. Metacarpi 
2 St. Praemaxi l len, 3 St. Coracoidea 
2 S t .Humer i , Ulna 
Humerus Bruchst . 
3 St. H u m e r i 
1 St. H u m e r u s 
2 St. H u m e r i 
Coracoideum, 2 St. 
Humeri , Ulna 
2 St. Humer i 
Humerus , 2 St. Metacarpi 
Humerus , 2 St Ulnae 
4 St .Tarsometatars i , Br. 
4 St. Ulnae, 3 St . . 
Tarsometatars i , Bruchst . , 2. St. 
Tarsometa ta rs i 
Pha l anx I I I . der hinteren Zehe 
2 St .Tarsometatars i 
5 St. Tarsometatars i , 
2 St. j uv . Tarsometatarsi , Bruchs t . 
Tarsometa ta rsus 
Tarsometa tarsus , Bruchst . 
2 St .Tarsometatars i Br. 
Tarsometa tarsus Bruchst . 
Tarsometa tarsus 
3 St. Tarsometatars i , 
1 St. Tarsometa tarsus Bruchs t . 
19
 0. G. Dely : Rana méhelyi By. aus der Höhle von 
ístállóskő. Acta Arch. Hung. 5 (1955) S. 183 ff. 
20
 D. Jánossy : Op. cit. S. 1 9 5 - 1 9 6 . 
21
 L. Vértes : Loc. cit. 
22
 K. Lambrecht : Fossile Vögel des borsoder Bükk-Ge-
birges und die fossilen Vögel Ungarns . Aquila 19 (1912) S. 
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 D. Jánossy : Fossile Omis aus der Höhle von ístállós-
kő. Aquila 5 5 - 5 8 (1954) S. 2 0 5 - 2 2 3 . 
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Anas sp. 
Charadriidarum gen. et sp. 
indet . 
Porzana porzana (L.) 
Crex crex (L.) 
Perdix perdix L. 
Aves indet. 
untere Kulturschicht 
obere Kul turschicht 
untere (?) Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
un te re Kul turschicht 
obere Kul turschicht 
etwa 150 Stück Knochen aus allen drei Schichten. 
2 St. Tarsometatars i 
Metacarpus 
H u m e r u s , Bruchst . 
2 S t .Humer i 
Coracoideum, Bruchst . 
3 St .Tarsometatars i 
Tarsometa ta rsus 
Der recht charakter is t i sche Humerus des Mauerseglers 
fCypselus apus (L.) | ist im neueren Material bemerkenswer t 
(Taf. L1I., Abb. 1.). 
Der bisher — auf Grund eines Coracoides — ziemlich 
unsicher best immte Kreuzschnabel (Loxia curvirostra L.) 
wird durch zwei Prämaxi l ienf ragmente unzweife lhaf t bes tä t ig t 
(Taf . LI I , Abb. 2.). Die e twas kleinere Ar t L. leucoptera und der 
L. pytyopsitlacus mit be t rächt l ich grösserem Schnabel können 
infolge der Grössenverschiedenheit ausgeschal te t werden. 
E s ist bemerkenswert , dass dieser Vogel gerade in der oberen 
Kul turschicht erscheint — in dieser Zei tspanne dominier te 
nähml ich nach Beweis der an thrakotomischen LTntersuchun-
gen — die Arve (Pinns cembra), die hauptsächl iche N a h r u n g 
der Ar t . 
Die Sperbereule [Surnia ulula (L.J] war damals (auf 
Grund der relativ reicheren Reste angenommen) die häuf igs te 
Ar t der kleineren Eulen, welche wohl den grösseren Ar ten 
leicht zum Opfer fielen. Wegen Mangel an Vergleichsmaterial 
konn ten nur die Tarsometa ta rs i bes t immt werden. 
Da mir die Grenzen der Variat ionsbrei te der Tarsometa-
ta rs i der Moorschneehülmer \L. lagopus (L.JJ unsicher 
erschien, wurden zum Vergleich einige Laufknochen des 
R e b h u h n s herangezogen, die Lambrech t damals aus dem 
Holozän der Höhle von Bajó t bes t immte . Es stellte sich 
he raus , dass unter diesen Knochen höchstwahrscheinl ich 
drei Stück zur letzten Ar t gezählt werden können. 
Trotz mehrfacher Nachprüfung des Vogelmaterials 
bl ieben etwa 150 Knochen (grösstenteils Bruchstücke) teils 
aus Mangel an Vergleichsmaterial unbes t immt . Unter diesen 
be f inden sich Corviden, Turdiden, mittelgrosse und kleine 
Passeriden, Strigiden, ein grösserer Tagraubvogel (?), mehrere 
Knochen eines Charadri iden (einer Tr inga-Art nahe s tehend) 
usw. 
Mammalia (Säugetiere) 
Sorex araneus L. 
Untere Kul turschicht : 
2 St. Maxiilen, Br. , 1 St. r. Mandibel, 3 St. 1. Mandibeln. 
Obere Kul turschicht : 
Gesichtsschädel mi t M 1 —M3, 5 St. r . Mandibeln, 11 St. 
1. Mandibeln, 1 St. Incis ivus. 
Gelblichbraune, lössige Schicht : 
6 St. r. Mandibeln, 1 St. 1. Mandibel —Bruchst . , H u m e r u s , 
Ulna . 
I m Verhältnis zu den grossen Mengen der Mikrofauna 
sind die Reste der Waldspi tzmaus spärlich belegt ( insgesamt 
30 Stück aus den drei Schichten). Diese können ausnahmslos 
mi t denselben Knochen des rezenten Vergleichsmaterials 
identifiziert werden. Die Länge des Unterkiefers vom Vor-
derrand der Alveole des Schneidezalmes bis zur Spitze des 
Processus condyloideus auf der Innenseite gemessen (16 
Exemplare) , variiert zwischen 9,4 und 10,8 m m ; fäl l t also 
in die Variat ionsbreite, welche Miller24 signalisiert ha t t e 
( 9 , 0 - 1 0 , 8 mm) . 
Die Spärl ichkeit der Spi tzmausreste kann auf verschiedene 
Ursachen zurückgeführ t werden. Einerseits k o m m e n sie 
wegen ihren kleinen Dimensionen und infolge der Unvoll-
kommenhei t der Sammeltechnik weniger zum Vorschein 
als die Reste grösserer Tiere, anderseits werden die Soriciden 
von den Eulen als Beutet ier nicht bevorzugt. Eine Ausnahme 
bildet jedoch die Schleiereule (siehe diesbezüglich die Unter-
suchungen von Uttendörfer) . 2 5 Das Vorkommen dieser Eule 
wurde aber bis jetzt im ungarischen Spätpleis tozän nicht 
nachgewiesen und kann daher auch in der A n h ä u f u n g der 
Mikrofauna keine wesentl iche Rolle gespielt haben . Die 
relativ kleine Anzahl der Soriciden bedeute t also n icht dieselbe 
Rar i tä t dieser Tiere in der damaligen Fauna . 
Wie es in der vor läuf igen Mitteilung e rwähnt wurde, 
s tammen Reste der Waldspi tzmaus aus annährend demselben 
ungarischen Horizont n u r aus der Herman-Felsnische. 2 6 
Diese Ta t sache erklärt sich aus dem Umstand , dass an ande-
ren gleichzeitigen Fundste l len das Knochenmater ia l der 
Kleinwirbeltiere mehr oder weniger unbeachte t blieb. 
Sorex sp. 
Ein rechter Mandibelast aus der unteren Kul tu rsch ich t 
ver t r i t t eine Spi tzmausar t (siehe Taf. LII . , Abb. 5.) mi t Sorex-
merkmalen (unter anderem kann die rote Zahnspi tze auf 
dem einzigen vorhandenen Prämolar beobachte t werden), 
welche ich in der vorläufigen Mitteilung schon beschrieb.2 7 
Auf Grund der Länge (8,7 m m , wie bei S. araneus gemessen) 
fällt das Stück zwischen die Masse des S. araneus u n d S. mi-
nutus. S. alpinus kommt wegen seiner Grösse n icht in Be-
t racht . 
Der Grösse nach könnte das Stück eher mit S. kennardi 
Hinton ident if izier t werden. Das Vorhandensein dieser Art 
bestätigte z. B. Brunner 2 8 u n d Heller29 auch in W ü r m - F u n d -
stellen. Das auf Grund des Restes von Istállóskő verfer t igte 
Lichtbild zeigt jedoch klar , dass die Form des Processus 
coronoideus hei der Mandibel ganz anders gebaut erscheint 
als bei der genannten Ar t . 
Da das Gebiss bedauerlicherweise sehr mange lha f t 
und abgenutz t ist, können wir, solange nicht weitere ähnliche 
Funde zum Vorschein k o m m e n , über die systematische Stel-
lung dieser interessanten neuen Form des ungarischen Spät-
pleistozäns nichts näheres sagen. 
24
 G. S. Miller : Catalogue of the Mammals of Western 
Europe in the Collection of the British Museum. Brit . Mus. 
(Na t . Hist.) London 1912 S. 4 6 - 5 1 . 
25
 O. Uttendörfer : Die Ernährung der deutschen R a u b -
vögel und Eulen usw. N e u m a n n . N e u d a m m 1939. 
26
 J. Éhik : Die faunist ischen Resu l t a te der Grabungen 
in der Herman Ottó-Höhle . Bar langkuta tás 4 (1916) S. 48. 
Das spâtsolutréische Alter der genannten Schicht ist f rag-
lich. 
27
 D. Jánossy : Die Aur ignacien-Fauna usw. S. 196. 
28
 G. Brunner signalisierte die Art meines Wissens aus 
folgenden Fundstellen : Osterloch. Abh. N a t . hist. Ges. Nürn -
berg 26 (1936). S. 9. — Hir tenweberhöhle . Zeitschr. d. deutsch. 
Geol. Ges. 91 (1939). S. 442. - Rohrnloch. Mitt . ü. Höhlen- u. 
Karstforsch. (1941). S. 7. — Skythenloch —Wirtstein. Ibidem. 
S. 213. - Gaisloch. Neues J a h r b u c h usw. Abhandl . 91/B 
(1949) S. 20. — Günthers tha ler Loch.'Zeitschr. d. deutsch.geol . 
Ges. 101/1 (1950).S. 73. - Kleine Teufelshöhle. Abh . Bayer . 
Akad. Wiss. Math. -nat . Kl. N. F. 60 (1951) S. 30. - Mark-
grabenhöhle. Neues J a h r b u c h etc. Monatshef te 1952/10. 
S. 462. 
29
 F. Heller : Fossile Kleinfaunenreste aus der Raum-
grotte im Hersbrucker J u r a . Zentralbl . f. Miner. usw. 7 (1932) 
S. 3 4 9 - 3 6 2 . 
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Neomys fodiens Schreber 
Ein proximales Bruchstück eines Femurs (Taf. LI I . , Abb. 
7.). Das Stück ist s tärker gebaut als der mir zur Ver fügung 
stehende F e m u r eines Männchens dieser Art. Da die osteolo-
gischen Unte r suchungen Brunner s 3 0 zeigten, dass die Bein-
knochen des N. milleri Mott. durchschnit t l ich kleiner als 
die von N. fodiens Sehr, sind, k a n n man nur die le tz te Art 
annehmen. Ausserdem fand auch Brunner in ple is tozäncn 
Ablagerungen ausschliesslich diese Ar t . 
Im ungar ischen Spätpleistozän wurde die Ar t bisher nur 
aus der P á l f f y - H ö h l e 3 1 und der Felsnische von Puskaporos 3 2  
nachgewiesen. 
Crocidura leucodon-russula Gr. 
Bruchstück einer rechtseit igen Mandibelhalf te , mi t dem 
M2 , welches von L. Vértes (1948) gesammelt und von J . Éhik 
bes t immt w u r d e . 3 3 Das Stück ges ta t te t keine e ingehendere 
Untersuchung. Aus unseren Würm-Höh len funden k a m diese 
heute eher südl iche Gat tung bisher nicht vor. Feldspi tzmaus-
reste kamen n u r in der postglazialen Spal tenfü l lung bei 
Kőszeg,3 4 in den Riss-Würm (?) Faunen von Síit t ő 3 5 u n d der 
Lambrech t -Höhle 3 6 zum Vorschein. 
Erinaceus sp. 
Untere Kul tursch ich t : 
? distales F r agmen t eines juveni len Humerus , ? juvenile 
Ulna , ohne Ep iphysen . 
Obere Kul tu rsch ich t : distales Fr . eines H u m e r u s (siehe 
Taf . LH. , Abb. 3). 
Während der Sortierung des Materials legte ich die 
zwei unsicheren Belegstücke dieser Form beiseite, bis un te r 
den letzten, d u r c h meine H ä n d e gehenden K n o c h e n das 
erwähnte Humerus -Bruchs tück aus der oberen Kul tur -
schicht die Anwesenhei t des Igels sicher bewies. 
Die spätglazialen Funde des Erinaceus sind verhäl tn is-
mässig selten. Aus Ungarn sind die Reste dieser Ar t meines 
Wissens aus folgenden Fundste l len erwiesen : gelbe Schicht 
der P á l f f y - H ö h l e , 3 ' ziegelroter Lehm der Peskö-Höhle , 3 8 
Bervavölgyer Felsnische,3 9 die Spal tenausfül lung bei Soly-
már 4 0 und die u n t e r e Schicht der Lambrecht Höh le . 4 1 
Die Sel tenhei t der Igelreste kann nicht n u r mi t der 
bet rächt l ichen Verteidigungsfähigkei t dieses Tieres gegenüber 
den Raubt ie ren erklär t werden, denn die Unte r suchungen 
von Ut tendörfer 4 2 und März43 zeigen, dass es dem Uhu nicht 
selten zum Opfer fäl l t . Für kleinere Eulen, die in unserem 
Falle in Be t r ach t kämen , wäre der Igel als Beute t ier zu gross 
gewesen. 
Die sys temat i sche Zugehörigkeit der Reste (oh es sich 
u m Erinaceus europaeus oder roumanicus h ande l t ) k a n n in-
folge ihrer Spärl ichkei t nicht e rmi t te l t werden. 
30
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31
 J. Éhik : Die pleistozäne Fauna der Pál f fy l iöhle im 
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36
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(1953) S. 27. 
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Talpa europaea L. 
Aus der im letzten Abschni t t der vorliegenden Arbeit 
befindlichen Tabelle geh t hervor, dass der Maulwurf verhäl t-
nismässig häufig vo rkam : aus der unteren Kulturschicht 
wurden 212, aus der oberen 364 und aus der gelblichbraunen 
lössigen Schicht 136 Res te bes t immt . 
Die Knochen k o n n t e n morphologisch mi t denen der 
rezenten Art in allen Einzelhei ten identifiziert werden. Unter 
den in grösster Anzahl vorhandenen Humeri befanden sich 
60 unversehr te Stücke. Ih re Länge variiert ununterbrochen 
zwischen 15,1 und 18,4 m m (hei Brunner , 4 4 auf Grund grös-
seren Materials zwischen 13,0 —20,2, bei seinem rezenten Mate-
rial zwischen 13,5—16,0 mm) . Eine isolierte, grössere Form ist 
also nicht anzunehmen, wie z. B. Talpa magna Woldrich bei 
Wet ts te in , 4 5 die spätpleis tozänen Exemplare waren jedoch 
durchschnit t l ich grösser als die heut igen. 
Im fossilen Gewöllmaterial der Höhle be t räg t die Ge-
samtsumme der Talpares te rund 2 % der ganzen Mikrofauna. 
Demgegenüber f inden wir die Knochen dieses Tieres in 
rezenten Gewöllen fas t übe rhaup t nicht ; beim Waldkauz, 
der den Maulwurf als Beute t ier noch am meisten bevorzugt 
bis 0 ,2%. 4 6 
Ähnliches beobachte te Brunner 4 7 und erklär te diese 
Erscheinung mit einer oberirdischen Lehensweise der Tiere 
während der Riss-Würm-Epoche (Fuchsloch). Dagegen 
spricht jedoch der ganze Körperhau des Maulwurfs. 
Eptesicus nilssoni (Keys, et Blas.) 
Ein annähernd i n t a k t e r rechter Humerus aus der oberen 
Kul turschicht gleicht sozusagen in allen Einzelheiten dem 
rezenten Vergleichsmaterial . Wegen der auffal lenden mor-
phologischen und Grössenverschiedenheiten wurden heim 
Vergleich die Oberarmknochen der Myotis-, Rhinolophus-, 
Nyctalus- und Pipistrellus-Arten — sowie des Eptesicus 
serotinus und Miniopterus schreibersi beiseite gelegt und nur 
die morphologisch e inander sehr ähnlichen Knochen von 
Plecotus auritus, Barbastella barbastellus, Vespertilio murinus 
und Eptesicus nilssoni herangezogen. Die Humer i der genann-
ten Ar ten stellte mir G. Topái l iebenswürdigerweise zur Ver-
fügung. Der Vergleich veranlasst mich zu einer f lüchtigen 
Analyse der Humer i der genannten Formen. Am Oberarm-
knochen von Barbastclla, Vespertilio und E. nilssoni, am 
Epicondylus medialis be f inde t sieh ein kleiner, distal bzw. 
caudal hervorragender «Processus» (siehe Abb. 1., Pr.). 
Dieser fehlt beim Plecotus völlig. Ausserdem sind in der 
Trochlea schwer beschreibbare , aber auf der Abbildung gut 
ausgeprägte Unterschiede zu beobachten. Die grössten Län-
gen betragen : Plecotus auritus Ç : 24,3, £ 22,0 ; Barbastella 
barbastellus $ 23,8 ; Vespertilio murinus Д 28,0 und Eptesi-
cus nilssoni Ç 26,1 m m , das fossile Exemplar : 25,7 m m . 
Die Nordische F ledermaus wurde bisher aus ungarischem 
Pleistozän nicht nachgewiesen, was wahrscheinlich unter 
39
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40
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533. 
46
 O. Uttendörfer: Op. cit. S. 375, auf Grund der Gesamt-
summen berechnet. 
47
 G. Brunner : Fuchsloch usw. S. 97. 
156 d . j á n o s s Y 
anderem auf schon m e h r f a c h geschilderte Gründe zurück-
zu füh ren ist (Nichtbeachtung der Mikrofauna) . Sie k o m m t 
h e u t z u t a g e in Ungarn n u r sehr vereinzelt vor und ist, wie 
auch ihr Name besagt , eine nördliche Ar t . I h r Vorkommen 
ist also im Würm I — I I nicht unerwar te t . Es soll bemerk t 
werden , dass E. nilssoni kein Höhlenbewohner ist. 
Die Rar i t ä t der Fledermäuse — sogar in den reichsten 
Mikrofaunen des ungar ischen Würms — kann einerseits da-
durch erk lär t werden, dass diese Tiere die kleineren Höhlen 
und Felsnischen — hauptsächl ich wegen ihrer Trockenhei t 
(der Feucht igkei tsanspruch der Chiroptera ist beträcht l ich) 
und wegen der Störung du rch die dort lebenden Urmenschen 
— vermieden haben. Andrerseits bilden sie immer nur ein 
gelegentliches Beutetier der Eulen.4 8 In der Höhle von Soly-
már , neben Budapest , k a n n die massenha f t e Ansiedlung 
der Fledermäuse auch heu te beobachte t werden und hier 
finden wir auch in den noch nicht nähe r bearbei te ten Riss-
Ablagerungen die Dominanz derselben. I n ähnlichen Orten 
werden manchmal un te r den Eulen grösstenteils «Fledermaus-
Specialisten» gefunden (z. B. Strix alueo L. im Ördöglyuk bei 
Szoplak, mündliche Mit tei lung von G. Topái) . Ähnliche An-
h ä u f u n g kann in der Drachenhöhle bei Mixnitz 4 9 und in Gun-
dersheim 6 0 angenommen werden. Beide Or te waren günstige 
«Wohnplä tze» der Fledermäuse. 
1 St. r . Mc4 p rox . Br. 4 St. Pha lanx I. B r . . 
1 St. r. Mc5 5 St. Pha l anx II . 
2 St. 1. Mc5 3 St. Pha lanx I I I . 
Obere • Kul tursch ich t : 
2 St. 1. Maxille, Br. 1 St. Navicu la re -Lunatum 
(C r-Ci) 
1 St. Proc. zygomaticus 1 St. r. Pisiforme (Ca) 
1 St. r. Mandibel 1 St. Mc,, Br. 
2 St. 1. Mandibel 1 St. r . Mc2 
3 St. Г. Cmax- Br. 1 St. 1. Mc2 
1 St. 1. Craand. 2 St. r . Mc3 
1 St. r . P 1 1 St. r . Mc4, prox. Br . 
1 St. r. P 3 1 St. 1. Mc4 
1 St. r . P 3 1 St. 1. Mc5 
1 St. 1. p 4 2 St. 1. Mc5 
1 St. r. P„ 1 St. r. Tibia, prox. Br . 
1 St. 1. p"2 1 St. 1. Tibia, prox. Br. 
1 St. 1. p 3 2 St. 1. Tibia, dist. Br . 
1 St. Pin. inf., Br. 1 St. r . Astragalus 
1 St. r. M t , Br. 1 St. 1. Calcaneus 
1 St. Epis t ropheus 1 St. 1. Scaphoideum (Tc) 
1 St. Vertebra cervicalis I I I . L St. 1. Cuboideuin (T,) 
1 2 3 4 5 
Abb. 1. Distale Ep iphysen der rechten H u m e r i von vorn gesehen. 1. Eptesicus nilssoni (Keys, et Blas.), fossil von 
I s t á l l ó s k ő ; 2. Eptes icus nilssoni (K. e t В.) , r e z e n t ; 3. Vespertilio murinus L. , r e z e n t ; 4. Barbastel la barbas te l lus 
Schreit . , rezent ; 5. P lecotus auritus L. , rezent . Die Humer i wurden auf Grund auf glatter Fläche liegender E x e m p l a r e 
in gradewinkliger Oberansieht gezeichnet. 
B runne r konstat ier te als Ursache der Anhäufung solcher 
Res te an mehreren F u n d o r t e n eine Anschwemmung dersel-
ben . 5 1 
Canis lupus L. 
Unte re Kulturschicht : 
1 St. r . Mandibel 
1 St. г. С max. Br. 
2 St. г. С mand. 
2 St. 1. P 3 
1 St. 1. M 1 
1 St. r . M2 
1 St. Ver tebra cervicalis I I I . 
1 St. Ver tebra cervicalis V. 
2 St. 1. Humerus , dist . Br . 
1 St. 1. Radii 
2 St. 1. Radius, Br. 
1 St . 1. und r. Mc3  
1 St. r . Mc4 
1 St. Pate l la 
1 St. r. Tibia , prox. Br. 
1 St. 1. Tibia , dist. Br. 
1 St. 1. F ibu la , dist. Br. 
2 St. r. Astragal i 
2 St. 1. Astragal i 
1 St. r. Calcaneus 
1 St. r . Scaplioideum5 2 (Tc) 
1 St. r. Mt 2 
1 St. r. Mt 3 
2 St. r. Mt4 
1 St. Metapodium, dist. Br. 
2 St. P h a l a n x I. 
1 St. Ver tebra cervicalis IV. 
1 St. Vertebra cervicalis V. 
1 St. Ver tebra cervicalis VI. 
1 St. Vertebra thoracal is 
1 St. Vertebra lumba l i s . 
2 St. Ver tebra caudal is 
1 St. Costa I. 
1 St. Manubr ium sterni 
1 St. r. Scapula, Br. 
1 St. r. Humerus , dis t . Br. 
1 St. 1. Ulna 
1 St. r. Radius 
2 St. 1. Radius 
1 St. r . Mt 2  
1 St. 1. Mt2  
1 St. r. M t j , prox. Br . 
1 St. 1. Mt3 
2 St. 1. Mt4  
1 St. r . Mt4 
1 St. r. Mt5 , prox. Br . 
7 St. Metapodii , dist . Br . 
16 St. Pha l anx I. 
1 St. P h a l a n x II . 
2 St. Pha l anx I I I . 
Gelblichbraune, lössige Schicht : 
1 St. r. Mandibelast 1 St. 1. M t 2 
1 St. r. M j Br. 1 St. 1. Mt3 
1 St. Epis t ropheus 1 St. Metapodium, dis t . B r . 
1 St. r. Humerus , dis t . Br. 3 St. Pha l anx I. 
1 St. 1. Radius , dis t . Br. 1 St. Pha lanx I. Br. 
Br. 
zu erzielen, gebe ich in Klammern die Abkürzung der Gegen-
baurschen Benennungen, wie folgt : 1. Vorderfuss : Navicu la-
re, Scaphoideum — Os carpi radiale (Cr), Tr iquetruin , Cunei-
forme = Os carpi u lnare (Cu), ausserdem Os carpi i n t e rmed ium 
und accessorium, sowie Carpale 1 — 4. 2. H i n t e r f u s s : Nav i -
culare, Scaphoideum = Os tarsi centrale (Tc), Cuneiforme 
1 — 3, bzw. Ento- , Meso- und Ectocuneiforme - Os ta rsa le 
1 — 3 ( T j _ 3 ) . In diese Liste wurden die älteren Benennungen 
der Knochen, welche mi t einander nicht verwcchselbar s ind, 
nicht aufgenommen. 
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Ausser den Knochen des Höhlenbären f i n d e n wir am 
häuf igs ten die des Wolfes im Material von Istál lóskő. Der 
Gedanke liegt nah, dass das Tier zeitweise in der Höhle 
gehaus t h a t t e . 
Die re ichen Reste gaben mir Anlass zur Behaup tung 
der in der Li te ra tur so viel e rwähnten Grössenunterschiede 
und der grossen Variation, auf deren Grundlage z. B. Woldrich 
und andere mehrere Arten beschrieben.5 3 
So ist z. B. ein Mc3 aus der oberen Kul tu r sch ich t 80,4, 
ein anderer 92,2 mm lang. D a die grosse Var iabi l i tä t der 
Caniden allgemein bekannt ist , wird die diesbezügliche Litera-
t u r hier n ich t erörtert . 
Die Frage, ob der in Jagdkreisen so viel besprochene 
«Rohrwol f» ein echter Wolf oder ein Schakal war , kann 
heute schon schwerlich bean twor t e t werden. 
Als m a n die über das Tier bekannten Angaben in Ungarn 
nachzuprü fen begann, waren unsere grossen S ü m p f e (Ecsed 
und Sárré t ) schon entwässert . Die systematische Zugehörig-
keit des von Mottl als Schakal (Thos sp.) b e s t i m m t e n Mittel-
fussknochens scheint auch fraglich zu sein.51 
Vulpes vulpes L. 
Untere Kul turschicht : 
3 St. C, Br . 
1 St. r . P 1 
1 St . Ver tebra cervicalis 
1 St. Ver tebra lumbalis 
1 St. Trochlea humeri 
1 St. 1. Mc t 
1 St. 1. M c j 























Mandibel , Br. 
1. Mandibel , Br. 
г. С max . 
1. С max . 
1. С mand . 
r . M l 
Atlas , Br. 
At las 
r . H u m e r u s 
r . Humerus , dist. Br. 
1. H u m e r u s 
1. H u m e r u s , dist. Rr. 
r . Trochlea humeri 
1. Trochlea humeri 
r . Ulna , prox. Br. 
1. Ulna , prox. Br. 
r . Rad ius , prox. Br. 
1. Rad ius 
1. Pisiforme 
r . Mc2  
1. Mc2  
1. Me, 
1 St. r. Tibia, dis t . Br. 
1 St. 1. Tibia, d i s t . Br. 
1 St. Mt5, p rox . Br. 
1 St. Metapodium, dist. Br. 
9 St. Pha lanx I . 
7 St. Pha lanx I I . 
1 St. r. Mc5 
2 St. 1. Mc5 
1 St. Pelvis, Br . 
2 St. Caput femor i s 
2 St. r. Tibia, d is t . Br. 
3 St. 1. Tibia, d is t . Br. 
1. Tibia, p r o x . Br. 
r. Ast ragalus 
r. Calcaneus 
1 St. 1 Calcaneus 
1 St. 1 Mt2  
1 St. Mt3, p rox . Br. 
1 St. r. Mt4  
1 St. Mt4, p rox . Br . 
1 St. r. Mt5 , p r o x . Br. 
1 St. 1. Mt5 , 
1 St. Mt5, p rox . Br . 
2 St. Metapodium dist. Br. 
1 St. Metapodium prox. Br. 
6 St. Pha lanx I . 




Gelbl ichbraune, lässige Schicht: 
1 St. 1. Tibia dist. Br. 
Gelbe Schicht : 
1 St. 1. Tibia d is t . Br. 
Die Fuchsknochen sollen ausnahmslos der kleineren, 
bei uns auch heute noch lebenden Unterar t (V. v. crucigera 
Bechst.) zugeschrieben werden.5 5 Die Masse der mir zur Ver-
fügung s tehenden drei M4 var i ie renzwischen 15,8 und 16,2 
m m . U n t e r den Metapodien u n d Phalangen be f inden sich 
ex t r em kleine Exemplare. E in Mc2 aus der u n t e r e n Kul tur-
schicht ist 35,5 m m , ein anderes aus der oberen Schicht 
47,1 m m lang. Das kleinere Stück nähe r t sich in seinen Ma-
ssen demselben Knochen des Eisfuchses — doch ist es be t räch t -
lich plumper —, d a r u m sollen auch hier nur Geschlechts-
unterschiede angenommen werden. 
Die Reste sind zu spärlich dazu, u m die Variationsbreite 
des Fuchses des W ü r m s I —II beurtei len zu können. 
Ursus spelaeus Ros. 
Es wurde schon erwiesen, dass die Höhlenbärenres te 
zwar im prozentuel len Verhältnis zur ganzen Fauna ein 
geringfügiges E lement darstellen,56 die Stückzahl der Knochen 
be t rach tend , s tehen wir aber zweifellos der Dominanz dieser 
«Würm-Leitfossil ie» un te r den Tierresten der Höhle gegen-
über . Dieser scheinbare Gegensatz kann dadurch erk lär t 
werden, dass von Höhlenbären annähernd ganze Skelette und 
o f t zusammenhängende Skeletteile zum Vorschein k a m e n , 
was bei anderen Ar t en nicht der Fall war. Demgemäss kann 
m a n auf Grund grosser Zahl von Knochen auf das einstige 
Vorhandensein re la t iv weniger Indiv iduen schliessen. Das 
diesbezügliche bes t immbare Material be t räg t etwa 15 000 
Stück, ohzwar — wie schon e rwähnt — im Jah re 1951 nur 
ein geringer Teil der Knochen in das Museum eingeliefert 
wurde. 
Unter diesen bef inden sich acht mehr oder weniger in tak-
te Schädel, mehr als hunder t Mandibeln und auch zusammen-
hängende Skeletteile. Einen grossen Teil der Zähne übe rnahm 
B. Soltész zwecks eingehender Untersuchung. Er veröffent -
licht die var iat ionsstat is t ische Bearbei tung derselben in 
einer selbständigen Publ ikat ion im R a h m e n dieser Monogra-
phie. 
Ursus aretos L. 
Die enorme Variabi l i tä t des Höhlenbärenskele t tes ist 
allgemein bekann t . Wenn wir vereinzelte Reste dieses Tieres 
vor uns hä t t en , könn ten wir auf Grund der Knochen ver-
schiedene Ar ten beschreiben. In K e n n t n i s der kontinuier-
lichen Übergänge k a n n das nicht geschehen, was bei anderen 
Formen, wo nur spärliche Reste vorhanden sind, schon of t 
durchgeführ t wurde . 
In unserem Mater ial konnten jedoch, wenn auch verein-
zelt, solche Stücke selektiert werden, welche die Grenzen 
dieser grossen Variat ionsbrei te überschrei ten. Neben mehr 
oder weniger are to iden Molaren (M4 u n d M2) konn ten eben-
falls aretoide Fusswurzel- u n d Mittelfussknochen sowie 
Phalangen (Kral len) festgestellt werden (siehe Taf. L I I L , Abb. 
3 — 4). Mottl5 ' s tell te auf Grund des Bärenmater ia ls der 
Höhle von Subalyuk die aretoiden und speläoiden Merkmale der 
Tibien und Ast ragalen fest. Ihre Behauptungen können an 
meinem Material bes tä t ig t werden. Die aretoiden u n d spe-
läoiden Astragalen können von einander scharf ge t rennt 
werden (siehe Taf . L I I L , Abb. 1 — 2). E i n M c j mit[88 m m u n d ein 
Mt 2 mit 78 m m Länge konnten ebenfalls selektiert werden , 
die auffal lende Braunbärmerkmale aufweisen (siehe Taf . L I I I , 
Abb. 5 - 8 ) . 
Das überzeugendeste Dokument über die einstige Exi-
stenz des Braunbä ren ist ein P 1 aus der oberen Kul turschicht 
(siehe Taf. L I I L , Abb . 9—10). Die Länge des Zahnes be t räg t 
15,5 m m , die Masse der Krone 6,4 X 4,3 m m . 
Die zers treuten und wenig übersichtlichen li terarischen 
Da t en über den B r a u n b ä r aus dem W ü r m fasst die neuerlieh 
erschienene Monographie von D. P. Erdbr ink 5 8 e r f r eu l i che r 
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 J. N. Woldrich : Über Caniden aus d e m Diluvium. 
Denkschr . kais. Akad. Wiss. 39 (1879) S. 9 7 - 1 4 6 . - Es sollte 
hier eine vergessene ungarische literarische Angabe erwähnt 
werden. E . Arany verfert igte ihre Dissertat ion im Jahre 
1924 auf Grund ihrer Untersuchung des re ichen Wolf-Schä-
del-Materials der Igricer-Höhle u n d hielt da rübe r einen Vor-
t rag (Die Wolfreste der Igricer-IIöhle. Bar langkuta tás . 10 — 13. 
( 1 9 2 2 - 1 9 2 5 ) . S. 77). In dieser Arbeit reihte sie die Reste 
in die Ar t en Lupus spelaeus, L. vulgaris fossilis u n d L. suessi. 
Das bedeute t jedoch die Auferstehung der mehrfach widerleg-
t en Woldrichschen Arten. 
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1 5 8 d. j ä n o s s y 
weise zusammen. Wir er fahren, dass sich nicht weniger als 
39 Synonyme auf die fossilen Formen des Braunbären beziehen. 
Er fasst alle, sogar die altpleistozänen arctoiden Formen unter 
dem Namen Ursus arctos L. zusammen. 
Die Übergänge bei den Zähnen gesta t ten die Annahme, 
dass der arctos-Zweig im W ü r m wurzelte, also n icht im Alt-
quar t ä r , wie Erdbr ink behaup te t . 
Meies me les (L.) 
Untere Kul turschicht : Phalanx I. 
Obere Kul turschicht : Mt 2 (?), Br . , r. M t „ P h a l a n x I. 
Die Stücke sind e twas stärker gebaut , als diejenigen des 
lezenten Vergleichsmaterials. 
Martes martes (L.) 
Untere Kiil turschicht : 
3 St. Mandibeln, Br. , 1 St. Caput femoris. 
Obere Kul turschicht : 
1 St. M1 , 2 St. 1. Mandibeln, 1 St. r. Mandibel, Br . , 1 St. 
Humerus , dist. Br., 2 St. Ulnae, prox. Br., 1 St. Ulna, dist. 
Br., 1 St. Femur , 1 St. Calcaneus, 1 St. Tibia, 1 St. Tibia dist. 
Br. 
In meiner vorläufigen Mitteilung59 wurden die diesbezüg-
lichen Reste wegen der relat iven Länge der Ex t r t mi tä ten-
knochen ( intakte Stücke : Femur 88 m m , Tibia 97 m m ) dem 
Edelmarder zugeschrieben. 
Der einzige M1 im bereicherten Material bes tä t ig t völ-
lig die Best immung. 
Mustela erminea (L.) 
Wie aus der Fundl is te (S. 172) ersichtlich, ist diese Art 
durch 288 Funds tücke belegt. 
An den Mandibeln konn te die condylare Länge in der 
Mehrzahl der Fälle nicht gemessen werden, weil die Knochen 
meist beschädigt sind. Deswegen s tü tz te ich mich bei der 
Bes t immung an die Masse der Reisszähne. 
Kormos fand im Pilisszántóer Material Reisszähne (M t) 
der Hermelin-Mandibeln zwischen 4,6 und 6,1 m m Länge 
und t r enn te in dieser Massreihe zwei Grössengruppen nach 
dem Geschlecht.60 Die Best immung der Istállóskőer Reste 
erleichterte die Beachtung der genannten Massreihe, die 
Geschlechtsunterschiede konn ten jedoch bei den untersuch-
ten 38 Exemplaren nicht bestät igt werden. Die Länge der 
Reisszähne variierte mehr oder weniger gleichmässig zwischen 
4,7 und 6,2 m m . 
Die Ex t remi tä t enknochen kamen in grosser Zahl zum 
Vorschein. Da nur recht spärliches Vergleichsmaterial vor-
handen war , lenkte ich meine Aufmerksamkei t hauptsächl ich 
auf die Best immung dieser Reste. 
Die grösstenteils aus Bruchstücken bestehenden Bein-
knochen wurden erst in gesonderte Grössenkategorien 
verteilt und dann gemessen. Demnach sollten vier Grössen-
kategorien zustande k o m m e n (uzw. M. nivalis Ç und 
M. erminea Ç), da die Bestät igung der Geschlechtsunter-
schiede bei diesen Resten noch eher zu erwarten wäre als bei 
den Zähnen. Das konnte merkwürdigerweise bei den auf den 
Hermelin bezogenen Knochen, ausser den Tibien, nicht 
beobachte t werden. Ich konnte hauptsächl ich nur drei 
Kategorien feststellen, von denen sich zwei auf den Wiesel 
u n d eine auf den Hermelin beziehen. Die diesbezüglichen 
59
 D. Jánossy : Die Aurignacien-Fauna usw. S. 198. 
60
 Th. Kormos : Die Felsnisehe von Pilisszántó usw. S. 
379. 
61
 A. Nehring : Die kleineren Wirbelthiere vom Schwei-
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Winterberg im Bühmerwalde, I. Teil. Sitzungsber. d. k. Akad. 
d. Wiss. 82 I (1880) S. 37. 
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64
 H. G. Stehlin : in Sarasin, F. : Die steinzeitlichen 
Nehringschen Massangaben,6 1 die einen entsprechenden 
Hinweis darboten, fallen ausnahmslos zwischen die Grenzen 
meiner Masse. 
Die Längen der i n t a k t e n Ext remi tä tenknochen des Her -
melins können im folgenden angegeben werden : 
Istállóskő, fossil rezent (3 Stück) 
Humerus . . . 31,0--36,0 mm (12 Stück) 34,0 -39,0 mm 
Ulna  28,0--31,3 mm (7 Stück) 30,0--34,7 mm 
21,3--27,4 mm (6 Stück) 23,0--28,0 mm 
32,7--35,8 mm (4 Stück) 36,0--42,0 mm 
33,6--37,0 mm (9 4 St.) 939,0 mm 
Tibia  38,0--40,5 mm ( í 7 St.) 4 44,0-—46,0 mm 
Wie ersichtlich, bleiben sämtliche Variat ionsbrei ten 
un te r derselben der rezenten Exemplare und st immen mi t 
den Massangaben von Woldrich,6 2 Nehr ing 6 3 u n d Stehlin6 4 
überein. Wir erfahren also, dass die Grösse der Beinknochen 
der Hermeline im W ü r m unserer Gebiete durchschni t t l ich 
kleiner war als heute . Aus diesem Grund kann der allgemein 
anerkann te Satz bezüglich der Hermeline, die Reste dieser 
Tiere wären im Spätpleis tozän grösser als gegenwärtig, n ich t 
angenommen werden. 
Zwischen den Knochen der grossen Wieselmännchen 
und kleinen Hermelinweibchen konnten keine scharfen 
Grenzen beobachtet werden. Die unteren Grenzen der ange-
gebenen Masse sind also n icht in allen Fällen als völlig sicher 
zu be t rachten . 
Mustela nivalis L. 
529 Knochen konn ten als zu dieser Art zugehörig be-
s t immt werden. Diese Zahl erreicht beinahe die Fülle de r 
Wieselknochen der re ichsten ungarischen Fundor te (Puska-
poros, Remetehegy).6 5 Ich mass zuerst — ähnlich wie bei dem 
Hermelin — die Längen der Reisszähne, welche folgender-
massen variierten : 
Untere Kulturschicht  3,4-—3,7 mm 7 Stück 
Obere Kulturschicht  3,2-—4,2 mm 37 Stück 
Gelblichbraune, lössige Schicht  3,2-—4,0 mm 9 Stück 
Die seitens Kormos6 6 u n d Mandach6 7 angegebenen Mass-
intervallen wurden dadurch bestät igt . 
Ein oberer, 3,6 m m langer Reisszahn (P4) wurde auch 
geborgen. Endlich konn te im Material ein Gesichtschädel 
aufgefunden werden. 
Die Geschlcchtsunterschiede konnten an den Ex t remi -
tä tenknochen in höherem Masse wahrgenommen werden, als 
bei dem Hermelin. Es können folgende Masse der in tak ten 
Knochen angegeben werden : 
Weihchen Männchen) 
Humerus . . . 15,6—21,3 mm (15 Stück) 26,5—29,6 mm (12 Stück) 
Ulna  12,5—19,3 mm (2 Stück) 23,2—24,1 mm (3 Stück) 
12,5 mm (1 Stück) 19,3—19,8 mm (2 Stück) 
Femur  16,0—20,3 mm (20 Stück) 26,7—30,4 mm (10 Stück) 
Tibia  16,4—21,5 mm (18 Stück) 29,0—32,8 mm (12 Stück) 
Stat ionen des Birstales zwischen Basel u. Delsberg. Neue 
Denkschr . d. Schweiz. N a t . forsch. Ges. 54. Abh. 2 (1918) S. 
164. 
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 0 . Kadic-Th. Kormos: Op. cit. S. 131. und Th. 
Kormos — К. Lambrecht : Die Felsnische am Remetehegy u n d 
ihre postglaziale Fauna . Mit t . a. d. J a h r b . d. k. ung. geol. 
Reichsanst . 22 (1916) S. 388. 
66
 Th. Kormos : Pil isszántó usw. S. 380. 
67
 E. Mandach : Die kleineren Wirbelt iere der Kohler-
höhle (Brislach, Amt Laufen , K t . Bern) usw. Mitt . d. N a t u r -
forsch. Ges. Schaffhausen 21 (1946) S. 17. 
m e v o g e l - u n d s ä u g e t i e r r e s t e d e r s p à t p l e 1 s t 0 z â n e n s c h i c h t e n d e r h ö h l e v o n í s t á l l ó s k ő 15Ô 
Dadurch gelangen wir zur K e n n t n i s einer so grossen 
Var ia t ionsbre i te der E x t r e m i t ä t e n k n o c h e n dieser A r t , d ie 
in keiner mir zugängl ichen Pub l ika t i on a u f z u f i n d e n is t . E s 
muss dabe i nochmals b e t o n t we rden , dass die oberen W e r t e 
de r Masse der «Männchen-Re ihe» uns icher erscheinen u n d 
einige derselben in die Var ia t ionsbre i te des Hermel ins fa l l en 
k ö n n e n . 
Die von Heller6 8 angegebenen Masse de r B e i n k n o c h e n 
seiner Mustela nivalis va r . minuta fa l len ausnahmslos m i t 
d e n L ä n g e n der k le ineren E x t r e m i t ä t e n meiner W e i b c h e n 
z u s a m m e n . Woldr ichs «Foetorius minutus»e9 war dagegen 
— sowohl den Re i s szahn wie die K n o c h e n be t r e f f end — a n -
sche inend kleiner als meine k le ins ten E x e m p l a r e . E s w ä r e 
wünschenswer t die K n o c h e n der neuer l ich rev id ie r ten M. mi-
nuta Pomel70 mi t denen der Woldr ichschen Ar t zu vergleichen. E s 
i s t n i ch t ausgeschlossen, dass auch die k le ins ten B e i n k n o c h e n 
v o n ís tá l lóskő zu dieser Ar t gehören . E i n Teil der Masse de r 
bei Brunne r 7 1 als Mustela minuta Pomel s ignalisierten R e s t e 
f ä l l t auch u n t e r die un t e re Grenze der Is tá i lóskőer R e i h e . 
Die kle ineren Muste l iden s ind n a c h U t t e n d ö r f e r u n d 
März 7 2 s tändige , j e d o c h nicht h ä u f i g e E l e m e n t e der N a h r u n g 
e in iger grosser E u l e n , haup t säch l i ch des U h u s . 
Putorius putorius L. 
U n t e r e K u l t u r s c h i c h t : 
1. Mandibel m i t M 4 , 4 St . H u m e r i , B r . , 1 St . H u m e r u s , 
5 St . Ulnae , Br . , 1 St . Rad ius , 1 S t . Pelvis Br . , 1 S t . j u v . 
F e m u r , 2 St . j u v . Tibien. 
Obere K u l t u r s c h i c h t : 
1 St . C m a n d , 1 S t . C m a x , 2 St . H u m e r i , Br . , 2 St . R a d i i , 
Tibia , Br. , 1 S t . j u v . Tibia. 
Bedauer l icherweise s tehen i m Mate r i a l keine Schäde l -
b ruchs tücke oder obere Molaren zur V e r f ü g u n g , auf G r u n d 
de ren wir der L ö s u n g des so viel d i sku t i e r t en Putorius-Prob-
lems des Spä tp le i s tozäns n ä h e r k ä m e n . 
Be t r ach t en wir j edoch die Masse des einzigen M a n d i -
be las tes u n d zweier E c k z ä h n e : 
Länge der Backenzahnreibe (vom hinteren Rand der Eckzahnalveole 
bis zum hinteren Rand der Alveole des M2) 20,4 mm 
Länge des M, (Paraconid abgebrochen), ungefähr , 9,0 mm 
Höhe der Mandibel zwischen dem P, und M ! 9,1 mm 
Dicke der Mandibel an derselben Stelle 4,6 mm 
Länge des C m a n d 17,0 mm 
Länge des C m a x 19,3 mm 
D a r a u s ist ers icht l ich, dass diese Masse ( a u s g e n o m m e n 
das des C m a n d ) in die Var ia t ionsbre i te des Pi l isszántóer M a t e -
rials fa l len . 7 3 Auf G r u n d des U n t e r k i e f e r s k o n n t e n also die 
R e s t e in den F o r m e n k r e i s «Mustela robusta Newton» ein-
gere ih t werden . 
Die Var ia t ionsbre i t e der v o r h a n d e n e n B e i n k n o c h e n 
ist j edoch b e t r ä c h t l i c h grösser. B e t r a c h t e n wir zuers t die 
H u m e r i . Die L ä n g e des einzigen, i n t a k t e n O b e r a r m k n o c h e n s 
is t 40,0 m m , seine Dis ta lbre i te 10,7 m m . Die Brei te e ines 
a n d e r e n Bruchs tückes is t 13,3 m m . I n d e m rezen ten Vergleichs-
m a t e r i a l s t e h e n mir 16 I l t is-Skelet te (verschiedenen Geschlechts 
u n d aus versch iedenen F u n d o r t e n s t a m m e n d ) zur V e r f ü g u n g 
68
 F. Heller : Fossile K le in f aunen re s t e aus der R a u m -
gro t t e im Her sb rucke r J u r a . Zent ra lb l . f. Miner . usw. 7 (1932) 
S. 352. 
69
 J. N. Woldrich : Diluviale F a u n a von Zuz lawi tz 
usw. I I I . Teil (Schlussbericht) . S i tzungsber . d. k. A k a d . d. 
Wiss. 88/1 (1883) S. 1000. 
70
 K. Zimmermann : Zur K e n n t n i s deu t sche r Maus- u n d 
Zwerg-Wiesel . Ze i t schr . f. Säuge t i e rkunde . 15 (1940) S. 2 8 9 -
297 u n d H. Kahmann : Seltene Säuget ie re in Gewöllen. O r n i t h . 
M i n . 3 (1951) S. 1 2 1 - 1 2 4 . 
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 G. Brunner : Markgrabenhüh le usw. S. 465 ; Idem : 
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 0 . Uttendörfer : Die E r n ä h r u n g usw. S. 313 u n d R. 
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(unter d i e sen 3 «eversmanni»), Die Länge d e r H u m e r i dieser 
E x e m p l a r e var i ier t ganz über raschend zwischen 37,0 und 49,5 
mm (die Bre i t e der Dis ta lep iphyse des l e t z t e r e n ist 12,3 mm) . 
D e m n a c h k a n n a n g e n o m m e n werden, das s lue in s t ä rks t e s 
B r u c h s t ü c k länger war als 48 m m und d a m i t der höchs t e 
Wert d e r be i Mottl angegebenen Massreihe de r p le is tozänen 
«Mustela robusta» aus U n g a r n . 7 4 Die Grenze gegenüber d e m 
Martes i s t aber hier v e r w i s c h t . 
A u s d e m Is tá i lóskőer Mater ia l s t ehen mi r drei Rad i i 
zur V e r f ü g u n g . Die L ä n g e dieser S tücke i s t 32,3, 36,5 u n d 
37,4 m m . Von dem zwei t en Stück be r i ch t e t e ich in meiner 
vor läuf igen Mittei lung.7 5 An dieser Stelle d e u t e t e ich an , dass 
mein S t ü c k das grösste a u s der Sammlung v o n J . Szunyoghy 
ü b e r r a g t e . Die Var ia t ionsbre i t e des R a d i u s is t auf G r u n d 
rezenter E x e m p l a r e 26,1 — 38,5 mm. 
Die L ä n g e der einzigen juveni len T ib i a , ohne proximal» 
E p i p h y s e , b e t r ä g t 46,6 m m . 
O h n e auf die F rage e inzugehen, ob s ich im Is tá i lóskőer 
Mater ia l de r Steppeni l t i s be f inde , soll h i e r ausgesprochen 
werden , d a s s m a n mi t au f E x t r e m i t ä t e n k n o c h e n b e g r ü n d e t e n 
B e h a u p t u n g e n recht vors ich t ig sein m u s s . Die Var ia t ion 
zeigte s ich viel brei ter , als m a n es f r ü h e r a l lgemein a n n a h m . 
Auf G r u n d dieser Ergebnisse hal te ich a u c h meine f r ü h e r e 
B e h a u p t u n g als unwahrschein l ich , 7 6 dass es s ich hier u m zwei 
bzw. d r e i in der Zeit n a c h e i n a n d e r folgende F o r m e n hande le 
(Putorius putorius, g e g e n ü b e r Mustela-Lutreola (??) robusta 
und Putorius-furo-eversmanni im spä te ren W ü r m ) . 
S p ä t e r e F u n d e w e r d e n u n s vielleicht d e r Lösung des 
P rob lems nähe rb r ingen . 
Hyaena (Crocuta) spelaea Goldf. 
Untere K u l t u r s c h i c h t : 
1 St. 1. Maxil le , Br. 
1 S t . r . L m a n d 
2 St. 1. Cmand 
1 St. Scapu la , Br. 
Obere K u l t u r s c h i c h t : 
1 St. r . R a d i u s , j uv . 
1 St. 1. M c , 
1 St. 1. R a d i u s 
1 St. 1. Mc4  
1 St. P h a l a n x I . 
1 St. P h a l a n x I I . 
1 St. 1. Mt 2  
1 St. 1. M t , 
Die R e s t e können in allen Einze lhe i ten m i t denen der 
typ i schen H ö h l e n h y ä n e ident i f iz ier t werden . Die e ingehenden 
U n t e r s u c h u n g e n E h r e n b e r g s zeigten,77 da s s die Ar t von 
Crocuta crocuta gut u n t e r s c h e i d b a r und d a h e r die u r sp rüng -
liche B e n e n n u n g a u f r e c h t z u e r h a l t e n ist . Dagegen bezeich-
net H o o i j e r neuerdings auf Grund der B e z a h n u n g des e r s t en , 
in H o l l a n d geborgenen Res tes 7 8 die F o r m als eine Un te r a r t . 7 9 
Die spezif ische oder subspezif ische Beze i chnung k a n n also 
als s u b j e k t i v b e t r a c h t e t werden . 
Felis ( Leo) spelaea Goldf. 
Untere K u l t u r s c h i c h t : 
1 St. 1. M j 
Obere K u l t u r s c h i c h t : 
1 St . 1. C.max. Br. 
1 St. r . M, 
2 St. 1. Calcaneus 
1 St. 1. Mt 2  
1 St. 1. Mt 4  
1 St. P h a l a n x I I . 
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1 6 0 b. JÂNÔSSY 
Gelblichbraune, lössige Schicht i 
1 St. r. P, 1 St. Phalanx I I . 
1 St. r. Mt4 
Vom Höhlenlöwen sind wie in fast allen ungarländischen 
Würm-Fundorten recht spärliche Überreste geblieben. Die 
Länge des Reisszahnes aus der unteren Kulturschicht beträgt 
32,2 mm, aus der oberen 27,7 mm an der Basis der Krone 
gemessen. 
Die in der älteren Literatur umstr i t tene Frage, ob es 
sich hier um einen Löwen oder einen Tiger handelte, ist an-
scheinend noch nicht entschieden. Koby 8 j behauptete, dass die 
Reste auf Grund der Proportionen des Metacarpus dem Tiger 
näherstehen. Überzeugender erscheinen die vergleichenden 
kraniologischen Untersuchungen Hellers.81 Demgemäss ste-
hen die Proportionen des Schädels unmittelbar neben denen 
des heutigen Löwen ; die gut ausgeprägten Unterschiede 
begründen aber die Beibehaltung der selbständigen Spezies. 
Felis silvestris Schreb. 
Mottl bestimmte den Caninus und Calcaneus dieser in 
unseren Würmablagerungen recht spärlich vorkommenden 
Art aus der gelblichbraunen, lössigen Schicht. Ich ha t t e 
keine Gelegenheit, die Stücke zu untersuchen. 
Lynx lynx (L.) 
Untere Kulturschicht : 
2 St. Vertebra cervicalis IV. 
1 St. r. Scapula, Br. 
1 St. 1. Humerus, dist. Br. 
Obere Kulturschicht : 
1 St. Cmax 
1 St. 1. Trochlea humer i 
1 St. 1. Ulna 
1 St. 1. Fibula Br. 
1 St. Phalanx II . 
1 St. r. Radius 
1 St. 1. Radius 
3 St. Phalanx I. 
Gelblichbraune, lössige Schicht : 
1 St. Phalanx II. 
Die Belegstücke s t immen mit den bisherigen Würm-Re-
sten dieser Art überein. 
Eqi sp. 
Obere Kulturschicht : (?) 2 St. Molaren-Bruchst. 
Gelblichbraune, lössige Kulturschicht: 1 St. juv. Tibia, prox. 
Epiphyse getrennt , 1 St. 1. Astragalus., 1 St. 1. Mt, , 
prox. Br., 1 St. Pha lanx III . 
Die Seltenheit der Fundstücke dieses Tieres — gleich 
dem Mammut — kann auf dessen weitliegenden Biotop 
zurückgeführt werden. Die Pferdereste s tammen ausnahmslos 
von der bis heute nicht näher bestimmbaren schweren spät-
quar tären Art. War der Lebensraum dieser Tiere, wie es 
einige Autoren annehmen, der Wald, so ist nicht das Wald-
gebiet einer Berglandschaft darunter zu verstehen. Im übrigen 
mied auch das Mammut die Berglandschaft . Demselben Um-
stand mag das völlige Fehlen der Nashornreste in der Höhle 
zugeschrieben werden. 
Elephas (Mamniuthus) primigenius Blmb. 
Unter den Knochengeräten des Aurignac-Menschen 
befinden sich einige, aus Elfenbein verfertigte Stücke. Die 
Mammutreste in den Höhlen der Gebirge sind allgemein 
spärlich. Offenbar schleppte der Mensch die Stücke des gros-
sen Tieres aus der Tiefebene nicht so weit weg. 
Cervus elaphus L. 
Untere Kulturschicht : (?) 
1 St. 1. P2 4 St . Phalanx I. Br. (F. 
major) 
1 St . Phalanx I. Br. 
1 St. Phalanx I. Br. (F. 
major) 
3. St . Phalanx I I . Br. (F. 
major) 
Obere Kulturschicht : 
1 St. Incisivus, Br. 
1 St. r. Ulna und Radius, 
prox. Br. 
1 St. r. Cuboscaphoideum 
(Tc —T4) 
Gelblichbraune, lössige Schicht : 
2 St. Phalanx I. Br. (F. major). 
Im Istállóskőer Material bef inden sich neben normal gros-
sen Edelhirschresten Bruchstücke von auffallend grossen 
Phalangen, die jedoch die Elchmasse nicht erreichen. 
Die Phalanx I — aus der oberen Kulturschicht — ist 
55 mm lang, die Breite der distalen Epiphyse 21 m m . Mehrere, 
wahrscheinlich von Raubtieren abgebissene distale Epiphysen 
der Phalanx I und I I sind 23 — 25 m m breit. Dagegen ist die 
distale Epiphyse einer der Form u n d Grösse nach sicher mit 
diesem Knochen des Elches identifizierbaren Pha lanx II 
28 mm breit. 
In unseren Würm-Ablagerungen wird diese grosse Hirsch-
rasse oder Hirschart vereinzelt, hauptsächlich durch Phalan-
gen belegt. Diese wurden als Cervus sp., C. elaphus L. forma 
major, C. canadensis asialicus oder C. maral beschrieben. 
Das Material ist zu dürftig, u m über die Zugehörigkeit 
zu C. maral, was schon Nehring,8 2 oder zu C. canadensis 
asiaticus, was Kormos 8 3 und Gaál 8 4 behaupteten, zu ent-
scheiden. 
Diesbezüglich wären die F u n d e aus der Szelimhöhle85 
zur Enträtselung dieser Frage etv\ as geeigneter, wo auch 
eine ganze Mandibel zum Vorschein kam. 
Alces alces (L.) 
Obere Kulturschicht : 
1 St. I , («c») 
1 St. r. P 4 - M 3 
1 St. rudimentäre Phalanx I. 
1 St. Phalanx II . j uv . 
1 St . rudimentäre Phalanx 
I I I . 
In meiner vorläuf 'gen Mitteilung8 6 bemühte ich mich 
in Verbindung mit den rud imentären Zehengliedern, die 
Begriffe «Plesiometacarp» und «Teleometacarp» klarer zu 
machen. 
Die Reste s t immen mit dem Vergleichsmaterial ( Alces 
americanus Jard.) völlig überein. 
Rangifer tarandus (L,) 
Untere Kulturschicht : 
1 St. r. Lunatum (Ci) 
1 St. 1. Lunatum (Ci) 
1 St. 1. Tr iquetrum (Cu) 
2 St . Trochlea Mtt . 
6 St. Trochlea Metap. 
1 St . rudimentäres Metap. 
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 E. F. Koby: Note sur la pat te de Felis spelaea Goldf. 
Ecl. Geol. Helv. 34 (1941) S. 319. 
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 F. Heller : Ein Schädel von Felis spelaea Goldf. aus der 
Frankenalb. Erlanger Geologische Abh. Hef t . 7 (1953) S. 
1 - 2 3 . 
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 A. Nehring : Über das Gebiss von Cervus maral Og. 
etc. Sitzungsber. d. Ges. Naturf . Freunde zu Berlin. 1888/89 
S. 6 7 - 6 9 . 
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 Th. Kormos : Pilisszántó usw. S. 4 2 1 - 4 2 3 . 
84
 St. Gaál : Les restes mammifères diluviennes de la 
caverne de Bajôt jusqu 'à présent inconnue. Ann. Hist . Nat . 
Mus. Nat. Hung. 26 (1929) S. 18. 
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 St. Gaál : Die Hyänen-Schichte der Selim-Höhle bei 
Bánhida in Ungarn. Földt. Közl. 73 (1943) s. 5 6 5 - 5 8 1 . -
Die früheren Veröffentlichungen über die Fauna dieser Höhle 
(nur ungarisch) siehe in dieser Arbe i t zitiert. 
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 D. Jánossy : Die Aurignacien-Fauna usw. S. 198. 
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Untere Kul turschicht : 
2 St. r. Capi ta tum u n d Tra-
pezoideum (C 2 _ s ) 
4 St. 1. Capi ta tum und Tra-
pezoideum ( C 2 _ 3 ) 
3 St. r. H a m a t a (C, ) 
2 St. r. Cuboscaphoidea, Br. 
(Tc_T 4 ) 
Obere Kul turschicht : 
1 St. S tangenbruchst . 
1 St. P h a l a n x I . 
1 St . P h a l a n x I. Br. 
1 St . P h a l a n x I I . Br. 
2. St. Incisivi 
2 St. r . P2  
2 St. 1. P2  
2 St. r. M1 
2 St. r. Navicularia (Cr) 
2 St. 1. Navicularia (Cr) 
2 St. 1. Tr iquet ra (Cu) 
1 St. 1. Capi ta tum—Trape-
zoideum (C 2 _ 3 ) 
5 St. Capiti f emorum 
Gelblichtbraune, lössige Schicht : 
1 St. 1. M2  
1 St. r. M3 
1 St. Trochlea humer i Br. 
I St. r . Naviculare (Cr) 
1 St. 1. L u n a t u m (Ci) 
2 St. r. L u n a t u m (Ci) 
1 St. Mc juv . dist. Br . 
1 St. Caput femoris 
1 St. 1. Cuboscaphoideum 
Br . ( T C _ T , ) 
1 St . Trochlea metapodi i 
2 St. P h a l a n x I . 
2 St. P h a l a n x Br. 
1 St . P h a l a n x II . , juv . 
1 St . rud imen tä re Pha- . 
l anx I I . 
Die von Jacobi angenommene nordamerikanische Her-
k u n f t der Rentiere9 4 scheint schon d a r u m unwahrschein-
lich zu sein, weil fossile Res te dieser Tiere meines Wissens 
in Nordamer ika nur sehr vereinzelt vo rkommen und späten 
postglazialen Alters sind.9 5 Das europäische, pleistozäne 
Ren konn te eher als ein kollektiver Typ angesehen werden, 
aus welchem nach dem Postglazial R. tarandus und R. arcticus 
e n t s t a n d , wie es schon Kormos seinerzeit annahm. 9 6 
2 St. r. Cuboscaphoidea, 
Br. ( T C _ T 4 ) 
1 St . 1. Cuboscaphoidea 
1 St . 1. Mt prox. Br. 
4 St. Trochlea metapod i i 
2 St . P h a l a n x I. 
7 St . P h a l a n x Br 
2 St. r ud imen tä re 
P h a l a n x I . , Br. 
1 St. r ud imen tä re P h a l a n x 
3 St . rud imen tä re , P h a l a n x 
I I . Br. 
Capra ibex L. 
Untere Kul turschicht : 
1 St. 1. P , 1 St. r . Rad ius , prox. Br 
1 St. r. M2 1 St. r. Malleolare 
2 St. Molaren f r . 1 St. r. Calcaneus 
1 St. r. Ulna , prox. Br. 1 St. Trochlea m t t . 
1 St. 1. Ulna , Br. 1 St. P h a l a n x I . Br. 
Obere Kul turschicht : 
1 St. Schädclbruchstück 2 St. Molarenfragm. 
mi t Hornzapfen 
1 St. r. Hornzapfen, Br. 1 St. 1. H u m e r u s , dist. Br . 
1 St. Hornzapfen juv . (?) 1 St. 1. U lna und Radius, 
p rox . Br. 
1 St. r. M 3 1 St. r. Pelvis, Br. 
2 St. Molarenfragm. 1 St. r. Ast ragalus 
1 St. r. Cuboscaphoideum 
( T C _ T 4 ) 
Die sich mit dem Problem der systemat ischen Stellung 
der pleistozänen Rangifer -Res te beschäf t igende L i t e ra tu r 
ist umfangreich ; von einer befr iedigenden Lösung kann je-
doch nicht gesprochen werden. Der Sammelname R. tarandus 
(L.) wird meistens beibehal ten . 
Das Geweih s teht bei der sys temat ischen Beurtei lung 
der Reste an erster Stelle. Das einzige S tangenbruchs tück 
im Istállóskőer Material reicht weit h in te r die Hinterprosse 
u n d zeigt ebenso den cylindricornis als den R. arcticus-Typ. 
Wir haben es also, wie überall in Europa nicht nur im W ü r m , 
sondern auch im Altpleistozän mi t einem Tundra -Ren t i e r 
zu tun. 8 7 Das reichste ungarische Rent iermater ia l s t a m m t 
aus den Schichten des Fre i landras tp la tzes des Magdalénien 
(?) — Menschen bei Ságvár.8 8 U n t e r den zur Untersuchung 
geeigneten acht Geweihstangen f inden wir fünf des compres-
sicornis- und drei des cylindricornis-Typs. Diese F o r m e n 
sind also nicht kons tan t ; alle können jedoch der Biegung 
nach dem arclicus-Kreis zugeschrieben werden. 
Die engen Beziehungen mi t dem nordamerikanischen 
Tundrarent ier wurden bereits seitens Nehring 8 9 , Kormos9 0 , 
Jacobi 9 1 und anderen e rkann t . Schon Stehlin9 2 hob aber her-
vor, dass der Schädel des europäischen pleistozänen Rent ieres 
mit dem Schädel des R. arcticus verglichen werden müss te . 
Solche Reste sind jedoch ausserordent l ich selten. Es sollte 
hier der schöne, von F le rov 9 3 als Rangif er constantini 
beschriebene Schädel (anscheinend ohne das Geweih geborgen) 
e rwähnt werden, der vielleicht eine Grundlage fü r weitere 
Vergleiche darbieten könnte . 
Gelblichbraune, lössige Schicht : 
1 St. P h a l a n x II . , juv. 
Gelbe Schicht : 
1 St. 1. Tibia , dist. Br. 
Die Steinbockreste sind nicht häufig, j edoch sehr charak-
teristisch. 
A m schönsten ist das Schädelbruchstück mi t den Horn-
zapfen, das im ungarischen Ibex-Material ganz allein s teh t 
(siehe Taf . L U I . , Abb. 12). 
Die Skeletteile überragen meist die obere Grenze der mir 
bekann ten Variat ionsbreite des Steinbocks. Das kann mi t 





Radius, prox. Ep., grösste Breite . . . . 48,0—50,0 41,0—44,5 45,0—51,3 
Humerus, dist. Ep., grösste Breite . . . 53,0 
— 
46,5—53,0 
Cuboscaphoideum, grösste Breite  36,7 30,0 
— 
Calcaneus, grösste Breite  29,4 
— 
28,0—28,8 
Bemerkenswer t ist ein Fragment eines juvenilen (?) 
Hornzapfens , das wahrscheinlich zu dieser Ar t gehört (siehe 
Taf. L I I L , Abb. 11). Der Hornzapfen er inner t am meisten an 
den entsprechenden Knochen der Gemse, ist jedoch etwas 
gekrümmt . Ähnliches S tück wurde von Schlosser97 abge-
bildet. Dieser Hornzapfen zeigt einen dem Istállóskőer 
Exempla r ähnlichen Querschni t t , welcher d e m aegagrus-Typ 
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 W. Soergel : Rentiere des deutschen Alt- und Mittel-
diluviums. Pal. Zeitschr. 22 (1941) S. 3 8 7 - 4 2 0 . 
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 D. Laczkó, St. Gaäl, F. Hollendonner, E. Hillebrand : 
Die Lössmagdalénien-Fundstel le von Ságvár . Arch. É r t . 54 
(1930) S. 2 2 1 - 2 2 3 . 
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 A. Nehring : Die qua te rnä ren F a u n e n von Thiede u n d 
Westeregeln nebst Spuren des vorgeschichtl ichen Menschen. 
Arch. f. Anthrop. 10 (1878) S. 393. 
90
 Th. Kormos : Pilisszántó usw. S. 4 3 7 - 4 4 1 . 
91
 A. Jacobi : Das Rent ie r — eine zoologische Monogra-
phie der Gat tung Rangifer . Zool. Anz. Ergänzungsbd. zu Bd . 
96 (1931) S. 264. 
92
 A. Dubois — H. G. Stehlin: La Grot te de Cotencher, 
s tat ion moustérienne. Mém. Soc. Paléont . Suisse. 52 — 53 
(1933) S. 129. 
93
 C. C. Flerov : A n e w palaeolithic Reindeer f rom 
Siberia. J o u r n . Mammology 15 (1934) S. 2 3 9 - 2 4 0 . 
94
 A. Jacobi : Die Verbrei tung der Rent iere und die 
Kontinentalverschiebung. X e Congrès I n t . Zool. Budapest , 
1929. I I . pa r t . S. 1 3 7 2 - 1 3 8 1 . 
95
 Cl. W. Hibbard : Rema ins of t he b a r r e n ground cari-
bou in pleistocene deposits of Michigan. P a p . Mich. Acad. Sei. 
Art . L e t t . 37 (1952) S. 2 3 5 - 2 3 7 . 
96
 Th. Kormos: Pi l isszántó usw. S. 4 4 0 - 4 4 1 . 
97
 M. Schlosser : Die Bären- oder Tischoferhöhle im 
Kaisertal bei Kufstein. Abh . K. Bayer . Akad. Wiss. I I . 
Kl. 24. I I . Abt . (1909). Taf . I I . Fig. 1, la u n d 13. 
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nahes teh t , aber ovaler erscheint . Mottl9 8 e rwähnt , dass nach 
Matschie der Querschnitt des Hornzapfens im Laufe der onto-
genet ischen Entwicklung Veränderungen unterworfen Í9t, 
was Mott l an ihrem Mater ial nicht beobachte te . Die syste-
mat ische Zugehörigkeit des Stückes bleibt also eine offene 
Frage . 
Mit der Artenzugehörigkeit der Steinbockreste 
Ungarns beschäf t igte sich Mott l eingehend in 
Zusammenhang mi t den Res ten von Subalyuk.9 9  
Sie stell te in ihrer Arbei t die Liste der bisher sich 
mi t den Resten dieses Tieres beschäft igenden 
L i t e ra tu r zusammen. Der einzige Hornzapfen von 
Subalyuk wird auf Grund eingehender Vergleiche 
dem Formenkreis Aegoceras severzowi-ibex zuge-
schrieben. 
Kretzoi1 0 0 reiht die ungarischen spätpleisto-
zänen Steinböcke in die Capra cenomanus Fors. — 
Maj. — carpathorum Koch-Gruppe. Auf Grund 
dieser Auffassung dach te Vértes , 1 0 1 das Schädel-
f r a g m e n t von Is tál lóskő mi t derselben Form 
identifizieren zu können . 
Meines Wissens ist das von Boule1 0 2 bearbei te te 
fossile Material dieser Ar t das reichste in Europa . 
Aus den verschiedenen Schichten der Höhlen wur-
den n ich t weniger als 33 Schädelbruchstücke bzw. 
Hornzapfen geborgen. Auf Grund dieser Stücke 
konn te Boule eine bre i te Variat ionsreihe aufstellen 
und einen beträchtl ichen Geschlechtsdimorphis-
mus beobachten. 
An Hand der Abbi ldung des Basisquerschnit tes 
kann das Exemplar aus Subalvuk in die Variations-
reihe aus Grimaldi eingefügt werden. Sogar die 
E inbuch tung des vorderen Randes 1 0 3 kann man 
auf einer Bouleschen Abbi ldung beobachten. 1 0 4  
Ibex priscus Woldrich und das Istál lóskőer Exemp-
lar gehören ebenfalls in diese Reihe. 
Vértes1 0 5 veröffent l ichte die Masse der Istállós-
kőer Hornzapfen, indem er sie mit denen des 
I. priscus, cenomanus und carpathorum verglich. 
Seine Angaben sollen hier nicht wiederholt werden. 
Es mag erwähnt werden, dass das Stück von Istál-
lóskő auf Grund der Bouleschen Massangaben einem 
Männchen zugerechnet werden kann . 
Die Publikation des anscheinend reichen Mate-
rials, welches Rakovec 1 0 6 aus Dalmat ien und 
Slowenien beschrieb, ist mir nicht zugänglich. 
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 M. Boule : Op. cit . Fig. 32, Abb. 7. 
Ausser Boule bestä t ig te Stehlin als ers ter am 
Material aus Chiese und Thierstein,1 0 7 spä te r aus 
Cotencher ,1 0 8 dass es sich hier um einen einzigen 
Formenkreis (C. ibex) hande l t , und dass nur die 
Variat ion der rezenten Ar t n icht genug bekann t 
sei. Im ähnlichen Sinne äusser ten sich Sickenberg,1 0 9 
Wetts te in 1 1 0 und andere. I ch hal te es also für 
unbegründe t , den Sammelnamen C. ibex mi t einem 
unsicheren zu ver tauschen. 
Endlich ha l t e ich es f ü r völlig unwahrschein-
lich, dass im Subalyuk in einer E n t f e r n u n g von 
einigen Ki lometern von der Höhle von Istállóskő, 
jedoch in demselben Gebirge und zeitlich nur 
einige J ah r t ausende get rennt (Moustérien-Aurigna-
cien) eine von dieser spezifisch t r ennba re Stein-
bockar t gelebt hä t te . 
Rupicapra rupicapra (L.) 
Unte re Kul tursch ich t : 
2 St. Incisivi 
1 St . Molaris inf. 
1 St. r. Scapula 
1 St. r. Scapula Br. 
1 St. r. Trochlea humeri 
1 St. 1. Trochlea humeri 
2 St. r. Ulnae, p rox . Br. 
2 St. 1. Radii 
1 St. 1. Radius , dist . Br. 
1 St. 1. Radius , p rox . Br. 
1 St. r. Cap i ta tum —Trape 
zoideum (C 2 _ 3 ) 
1 St. 1. Cap i ta tum —Trape 
zoideum (C _ ) 
2 St. r. Navicularia (Cr) 
3 St . 1. N a . i c u l a r i a (Cr) 
Obere Kul tursehicht : 
1 St. Incisivus 
2 St. 1. Mandibeln, Br. 
3 St. r. Scapulae, prox. Br. 
2 St. 1. Humer i , dist . Br. 
1 St. r. Radius , Br. 
3 St. 1. Radius 
1 St . 1. Radius , p rox . Br. 
1 St. 1. Radius, dist . Br. 
1 St. 1. Ulna, Br. 
1 St . 1. Naviculare (Cr) 
2 St. 1. Luna ta (Ci) 
2 St . 1. Cap i ta tum -j- Trape 
zoideum (C 2_ 3) 
1 St . 1. H a m a t u m (C4) 
2 St . 1. Mc 
3 St . r. Pelvis, Br. 
1 St . 1. Pelvis, j u v . Br. 
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 H. Dubois — II. G. Stehlin : Op. cit. S. 139. 
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in : Speläologische Monogr. 7 — 8. Die Drachenhöhle bei 
Mixnitz. Wien 1931. S. 7 5 6 - 7 6 1 . 
110
 0. Weitstem — F. Miihlhofer : Op. cit. S. 554. 
1 St . r. L u n a t u m (Ci) 
3 St . 1. L u n a t u m 
1 St. 1. Mc 
2 St. 1. Mc, Br. 
1 St. 1. Pelvis, Br. 
1 St . r. Tibia, dist . Br. 
3 St . 1. Astragali 
1 St. 1. Calcaneus 
1 St . 1. Calcaneus, Br. 
2. St. Cuboscaplioidea 
(T C _T ) 
1 St. Mt, dist. Br . 
- 17 St. Pha lanx I. Br. 
10 St . Pha lanx II . 
1 St . 1. Femur , p rox . Br. 
3 St. 1. Tibiae, dist . Br. 
5 St. r . Astragali 
3 St. 1. Astragali 
2 St. 1. Calcanei 
1 St. Calcanei j u v . 
6 St . 1. Cuboscaphoidea 
(T, .T ) 
1 St. r. Cubcscaphoideum 
( T t _ T ) 
1 St. r. Cuneiforme 1 — 3 
( ü - s ) 
4 St. Trochleae m t t . 
2 St. 1. Mt. 
- 13 St. Pha lanx I. 
13 St. Phalanx II . 
2 St. Phalanx I I I . 
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Gelblichbraune, lössige Schicht : 
1 St. 1. Scapula, Br. 1 St. r. Mt, juv . Br. 
1 St. Caput femoris 1 St. Mt, Br. 
1 St. r. Astragalus 
1 St. 1. Astragalus 
2 St. 1. Cuboscaphoidea (T C _T 4 ) 
Die Vergleichsmasse gehe ich im folgenden an. 
1 St. Pha l anx I. 
2 St. Pha l anx Br. 
Gelbe Schicht : 
1 St. r. Humerus , dist. Br. 
1 St. r. Tibia, dist . Br. 
1 St. r. Astragalus 
1 St. Pha l anx I. 
1 2 3 4 5 
Grösste Länge  34,0 36,6 35,7 36,0 34,0 
Breite  22,5 23,7 24,0 24,5 22,5 
Dicke  19,0 20,5 19,1 19,4 18,6 
Pha lanx II . 
Pha lanx III . 
Metatarsus, Br. 
Trochlea metapodi i 
Untere Kul turschicht : 
1 St. 1. P2 1 St. 
1 St. 1. Trochlea humeri , Br. 2 St. 
Obere Kul turschicht : 
1 St. r. I4 1 St. 1. 
3 St. Ossa sesamoidea dis- 1 St. 
tal ia 
1 St. r. Metacarpus 
Gelblichbraune, lössige Schicht : 
1 St. Metacarpus , Br. 
In der vorläufigen Mitteilung erwähnte ich den in tak ten 
Metacarpus aus der oberen Kul turschicht . 1 1 2 Das Stück 
wurde wegen seiner relat iven Kleinheit mit dem Mittel-
fussknochen von Bison schoetensacki Freud, verglichen (siehe 
Taf. L I I I . Abb. 13) 
Ein eingehenderer Vergleich der Masse des Knochens , 
mit ähnlichen ungarischen und ausländischen Exempla ren 
bewies, dass das auffal lend kleine Stück noch in die Variations-
breite der Metacarpi des Bison priscus eingefügt werden kann . 












230,0 213—237 236 244,5 
Breite der proximalen Epiphyse 75,5 70—92,5 92,5 68,5 
Breite der distalen Epiphyse . . 75,0 75,5—91,0 91 72,5 
Die Fundlis te zeigt, dass ausser dem Höhlenbären und 
Wolf die Gemse das reichste E lement des Knochenmater ia ls 
der Makrofauna bietet . Das Tier war wahrscheinlich eines der 
häufigsten Beutet iere des Urmenschen. 
Lau t L i te ra turangaben war die fossile Gemse durch-
schnittlich grösser als die heu te lebende. Im Material von 
Istállóskő wurde es ebenfalls bewiesen, obwohl solche Grös-
sen nicht vorkamen, welche die Verwechslung mit denKnochen 
des Steinbocks veranlassen würden, wie Stehlin1 1 1 bei den 
Funden aus Cotencher beobachtete . 
Bet rachten wir die Masse der Astragalen. 
Die Längen der Phalangen I. sind 48 — 58 mm. Der Ver-
gleich mit den Gemsenresten anderer ungarischer Fundor t e 
bestät igte die weitgehende Stabi l i tä t dieser Art . 
Allein die aus Dunán tú l (Transdanubien) s t ammenden , 
aus der «Kleinen Höhle bei Bánhida» geborgenen, Phalangen, 
welche denen der Gemse auffal lend ähneln, jedoch kleiner 
sind, fallen aus der Variat ionsbrei te der übrigen Reste aus 
(grösste Länge 43,0, prox.-Brei te 13,5, dist .-Breite 12,5 mm) . 
Der Mangel an beweisführenden Hornzapfen lässt die Mög-
lichkeit des Vorhandenseins einer Schafar t zu. 
Bison priscus Boj. 
In Ungarn kamen die Knochen eines so kleinen Wisents 
meines Wissens noch nicht zum Vorschein. Es kann sich u m 
eine schwächer gebaute Rasse, von welcher auch Scherz116 
berichtet , oder nur u m ein recht kleines Weibchen handeln. 
Die Trochlea humeri gehör t ebenfalls zu einem kleinen 
Exempla r . 
U m die Richtigkeit der von Scherz116 u n d Lehmann 1 1 7 
angegebenen Unterscheidungsmerkmale der Metapodien von 
Bos und Bison zu prüfen , untersuchte ich das mir zur Ver-
fügung s tehende Material. E s wurden die aus neolithischen 
Gräbern s t ammenden Beinknochen von Zengővárkony (3 
St.), Tószeg (2 St.) und Tiszalök (3 St.) zum Vergleich heran-
gezogen, welche schon wegen ihrer Kleinheit nicht dem Bison 
gehören können. Ferner un te r such te ich einen aus dem Siroker 
Spätpleis tozän geborgenen grossen Mc ( Bos primigenius Boj.) 
sowie die in der osteologischen Sammlung des Museums 
befindl ichen bet ref fenden Knochen des Bison americanus 
(2 St.) und Bison bonasus (2 St.). Die angegebenen Unter -
scheidungsmerkmale konn ten völlig bes tä t ig t werden. Dem-
nach s t a m m t das Stück von Istállóskő auch sicherlich vom 
Wisent . 
Gegenüber den oben erwähnten kleinen Stücken bieten 
die aus den Istállóskőer Schichten geborgenen mächt igen 
Phalangen einen eigentümlichen Gegensatz dar . Die Masse 
derselben sind : 
Istállóskő 
Länge der Phalanx II  55,0 mm 












Die le tz te ren könnten na tür l ich auch dem U r zugeschrieben 
werden. Ich lenkte die Aufmerksamkei t auch auf die sehr 
charakter is t ischen, jedoch meis t unbeach te t gebliebenen di-
stalen Sesambeine, die in Höhlenfunden n ich t selten vorkom-
men. Der eine ist 30 X 18 m m , der andere (defekte) ± 
40 X 20 m m lang. Bei dem rezenten Bison bonasus betragen 
dieselben Ausmasse am Vorderfuss 30 X 20, a m Hinterfuss 
28 X 10 m m . Die Sesamknochen sowie die Af te rk lauen fehlen 
of t an den Skeletten der osteologischen Sammlungen u n d 
da rum ist die Bes t immung der Artzugehörigkeit derselben 
schwierig und unsicher. Aus diesem Grund konnte ich die 
meisten von den in meinem Material in grosser Zahl vorhan-
denen Sesamknochen nicht best immen. 
Citellus citelloides (Kormos) 
Der in unseren postglazialen F a u n e n so massenhaf t 
vorkommende , aber während der vorherigen Erschliessungen 
in der Höhle von Istállóskő überhaupt n ich t signalisierte 
Nager wurde je tz t durch 63 Stück bes tä t ig t . 
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Das wichtigste Merkmal der von Kormos1 1 8 beschriebenen 
Art ist die Dreiwurzeligkeit des P4 , gegenüber den zweiwur-
zeligen Prämolaren der rezenten C. citellus-suslica-Gruppe. 
Die Zähne sind meist aus den Mandibeln ausgefallen, nur 
in einem einzigen Unterkiefer steckte der wichtige P4 . Auf 
der hinteren Wurzel dieses Zahnes kann das Rudiment einer 
dri t ten Wurzel wahrgenommen werden, welches jedoch keinen 
selbständigen Nervenkanal besass. Ausserdem ist die hin-
tere Wurzel abgeplattet , gegenüber der zylindrischen Form 
dieser Wurzel bei den rezenten Exemplaren (siehe Abb. 2.). 
An den anderen, zahnlosen Unterkiefern konnte ich auch 
die breitere Alveole der hinteren Prämolarwurzel wahrnehmen. 
Die Knochenleiste an der hinteren Wand dieser Alveole zeigt 
bei einigen Exemplaren, dass bei ihnen die Dreiwurzeligkeit 
sogar viel fortgeschrittener war, als bei dem einzigen intakten 
Zahn. 
Auf Grund der aufgezählten Beobachtungen steht es 
ausser Zweifel, dass die Istállóskőer Reste in den Formen-
kreis des C. citelloides (Korm.) eingefügt werden können. 
Ich erwähnte schon an einer anderen Stelle,119 dass die 
Ziesel-Reste aus anderen Fundor ten im Bükk-Gebirge nach 
Mottl ausgeprägte Merkmale der C. citellus zeigten.120 Trotz-
Jb 
VK] 
Abb. 2. Linker P 4 von der hinteren Seite gesehen. Links • 
Citellus citellus L., rezent ; rechts : C. citelloides (Kormos), 
fossil, von Istállóskő. 
dem konnte aber das Vorhandensein dieser alleinstehenden 
Form angenommen werden, wenn wir an die Analogie der 
Gestaltung der Prämolaren-Wurzeln des Marmota marmota 
und M. bobak denken, bei denen auch Übergänge zu beobach-
ten sind — obwohl die zwei Formen ökologisch völlig getrennt 
werden können.1 2 1 
An den Fussknochen zeigte sich anscheinend kein aus-
geprägter Unterschied, was die folgenden Masse der wenigen 
unversehrten Extremitä tenknochen andeuten : 
Humerus, ohne die proximale Epiphyse  24,8 mm 
Radius  23,3 mm 
Femur, ohne die distale Epiphyse  30,5 mm 
Tibia (3 Stück)  29,0—35,0 mm 
Microtus arvalis-agrestis Gruppe 
Die Fe ldmaus—Erdmaus-Gruppe erreichte an-
scheinend schon in der Aurignac-Periode ihre 
Blütezei t . Aus j enen Schichten konn ten nicht 
weniger als 1649 bes t immbare Res te geborgen 
werden. 
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In diesen Formenkreis wurden alle Mandibeln 
bzw. Mj eingereiht , welche n icht der «gregalis»-
oder «ratticeps»-Form zugeschrieben werden konn-
t e n . Die einheitl iche Behand lung der heu te ökolo-
gisch gut ge t renn ten Arten bes tä t ig t nicht n u r die 
allgemein b e k a n n t e B e h a u p t u n g Millers, dem ge-
mäss die un te ren Mj der zwei Spezies n ich t von-
einander t r e n n b a r sind. Ich mass nämlich die 
Längen der aus den drei Schichten s t ammenden 
1420 Stück Mx und erhielt aus diesen Wer ten 
s tändig eine eingipfelige Frequenzkurve . Nach 
Miller122 var i ier t die un t e re Zahnreihe des M. 
agrestis zwischen 6,0 und 7,0 m m , die des M. arva-
lis zwischen 5,4 und 6,4 m m (je ein ext rem grosses 
u n d extrem kleines Exempla r wurde ausser acht 
gelassen). Die Differenz der Mittelwerte (5,9 und 
6,5) be t rägt 0,6 mm. W e n n wir diesen W e r t auf 
den grössten Zahn (Mj) umrechnen , bekommen 
wir mehr als 0,2 mm. Eine solche Differenz muss te 
sich im Maximum der Frequenzkurve zeigen (die 
F requenzkurven siehe Abb. 4). Die zwei Ar ten 
t r enn ten sich also damals der Grösse nach nicht 
so scharf wie heute . Es ist also fraglich, ob die 
ökologische Verschiedenheit schon im Spätpleisto-
zän vorhanden war . 
Es wird angenommen, dass n u r die charakteris t i -
schen M2 zur Trennung der genannten Arten 
geeignet sind. Röhrig und Börne r 1 2 3 sowie Schae-
fer 1 2 4 und neuerl ich Ursin1 2 5 bewiesen am reichen 
rezenten Untersuchungsmater ia l , dass die 5 und 6 
prismatischen Formen des M2 ineinander über-
gehen. Schaefer fand sogar bei ein und demselben 
Exemplar die zwei Typen. 
Da die in Ungarn während des Spätpleistozäns 
lebenden Microtinen sich nach dem Post glazial 
nach Nordosten zurückzogen, war die nähere 
Kenntn is dieser Formen seit langem erwünscht . 
Nach dem Erscheinen des V I I . Bandes der Mono-
graphie von Ogniew1 2 6 muss bemerk t werden, dass 
die Form der Zahnschleifen nu r beschränkt die 
Basis zur T r e n n u n g der Ar ten bi ldet . Wir müss ten 
uns also von der rezenten Sys temat ik dieser Gruppe 
sozusagen unabhängig machen . Diese Auffassung 
wäre jedoch heu te noch überei l t . Ich hal te es auf 
Grund der Kenn tn i s der oben e rwähnten Ta tsachen 
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f ü r möglich, dass die «arvalis agrestis»-Gruppe 
mehrere Arten vereinigt (einen Teil des «gregalis» 
ohne Zweifel). 
Das Problem der Bes t immung der spätpleisto-
zänen Microtinen ist n icht neu. Es soll nur auf die 
Formenre ihen des Mj von Woldrich1 2 7 hingewiesen 
werden , in die er auch die Typen «gregalis» und 
«ratticeps» einreihte. 
Schon die auf grossem Gewöllmaterial beruhen-
den Unte r suchungen der B e z a h n u r g von M. arvalis 
und agrestis seitens Rörig und Börner 1 2 8 bewiesen 
die den pleistozänen Formen ähnliche Variat ion 
der ers ten Molaren der rezenten Ar ten und begrün-
de ten die Benennungen forma principalis, contigua, 
depressa, maskii, assimilis (= gregalis). Es stellte 
sich he raus — wie in vielen anderen Fällen —, 
dass wir die rezenten Formen nicht genug kennen . 
D a d u r c h wird die Beurte i lung der fossilen Arten 
erschwer t . 
Von den eben genann ten Autoren anscheinend 
ganz unabhängig aufgestell te Madachsche «forma 
neolithicus>>129 kann mi t dem Endgl ied der « f o r m a 
principalis» ident i f iz ier t werden. 
Ich p rü f t e die Verteilung der diesbezüglichen Varianten 
der M, im Istállóskőer Material, jedoch mit negativem Ergeb-
nis (siehe Taf. LH, Abb. 9 und 11) : 
Untere Obere 
Kulturschicht Kulturschieht 
Typische Form  73,2% 75,6% 
Maskii Form  13,1% 12,0% 
Neolithicus Form  13,7% 12,4% 
Die Varianten der zwei Kulturschichten zeigen also keine 
nennenswerten Differenzen. Andere Varianten, wie z. B. 
Microtus brandi Brunner 1 3 0 kamen nur in ganz untergeord-
neter Menge vor. Laut Brunners Feststellungen ist die Varia-
bilität dieser Gruppe in kühleren Epochen beträchtl icher.1 3 1 
Das Istállóskőer Material scheint diese Behauptung nicht zu 
erhär ten, da — wie später erörtert wird — eben die Zeit der 
Sedimentation (des die Mikrofauna enthal tenden Teiles) 
der oberen Kulturschicht als eine kühlere Phase angenommen 
werden kann. 
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Endlich konnte ich das Vorhandensein einiger «simplex»-
Formen des M3 bestätigen, obzwar in dem massenhaf ten 
Material kein einziger M. nivalis — M j zu f inden war . Da 
nach Zimmermann 1 3 2 die «simplex»-Form bei den M. arvalis 
Deutschlands in einigen Gegenden vorherrschend ist, können 
wir nur diese Variante auch im Würm als bestätigt betrach-
ten. 
Microtus oeconomus (Pall.) ( = M. ratticeps Keys, 
et Blas.) 
Der Rat tenkopf wurde insgesamt durch 566 Stücke 
belegt. Diese Art lebt als ein Relikt aus dem Pleistozän noch 
heute in Ungarn. Neuerlich stellte sich heraus, dass sie in 
Ungarn in fünf Fundstellen angetroffen wurde (Ra jka , Kis-
balaton, Fonyód, Balatonlelle, Ágasegyháza) und an einigen 
Orten keine Seltenheit i s t . 1 3 3 
Die ersten Molaren der Mandibeln im Istállóskőer Mate-
rial sind auffallend stabil. Es konnten nicht einmal nivaloide 
Formen gefunden werden, nur eine eigentümliche Variante 
tauchte auf (Taf., L H . Abb. 12). 
Während der vergangenen Jahre änderte man die Benen-
nung dieser Ar t in mehreren Fällen : K. Zimmermann 1 3 4 
nahm im Jahre 1942, als er die europäischen und sibirisch-
alaskischen Tiere in eine Art vereinigte, M. oeconomus (Pall.) 
als Nomen val idum an. Ogniew136 kehr t in seiner Monogra-
phie wieder zu der gewöhnten Bezeichnung ratticeps Keys. 
et Blasius zurück. Eilermann1 3 6 endlich hält wiederum den 
Namen M. oeconomus als gerechtfertigt. 
Microtus (Stenocranius) gregalis (Pall.) 
Diese Art , die gegenwärtig ausschliesslich die Steppen 
Asiens bewohnt, wurde aus den drei Schichten durch 432 
typische Mandibeln bzw. M! bestätigt. 
Sie wird in der Li teratur unter den Namen M. gregalis 
(Pall.), maximovici Wold'r. und anglicus Hinton e rwähnt . 
Es ist erwähnenswert , dass Rörig und Börner1 3 7 sowie 
Ogniew138 bei der rezenten arvalis-agrestis vereinzelt eine 
gregalis-Form beobachteten. Rörig und Börner bestreiten 
sogar auf Grund ihrer Beobachtungen das Vorhandensein 
eines von arvalis-agrestis t rennbaren Typs im Spätpleisto-
zän. 
Demgegenüber lenkte schon Nehring1 3 9 im Jahre 1878 die 
Aufmerksamkeit während der Bearbeitung des reichen fos-
silen Materials — das von Thiede s tammte — auf einen auf-
fallend schlanken Microdts-Schädel, den er wahrscheinlich 
auf Grund seines Vergleichsmaterials als Arvicola gragalis 
Desm. (sie) best immte. Da jedoch im fossilen Material die 
Schädel ausserordentlich selten vorkommen, schenkten 
weder die Paläontologen noch die Zoologen dieser Feststel-
lung die gebührende Aufmerksamkeit . So beschrieb Kasch-
tschenko1 4 0 un te r der Benennung Stenocranius erst im J a h r e 
1901 die mit verlängertem Schädel ausgezeichneten Steppen-
formen als eine Untergat tung. 
Stehlin1 4 1 beschrieb ähnliche Reste, sich auf Hin tons 
Behauptungen berufend, unter dem Namen M. anglicus. 
tung, sowie der Gehörknöchelchen und des Penisknochens 
von Microtus oeconomus méhelvi Éhik (ungarisch, deutsches 
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Er bemerkte jedoch, er fühle sich nicht berufen, in dieser 
Sache ein Urteil zu fällen. 
Alle Mandibelhälf ten, bei deren M, — die charakter i -
stische «gregaiis»-Form der Schmelzfalten — mi t Hinzu-
zählung von einigen Übergangsformen zu beobachten war, 
wurden dieser Art zugeschrieben (Taf. L H . Abb. 8). Wettstein1 4 '2 
und Brunner 1 4 3 behaup te ten , dass man die arvalis-agrestis-
Gruppe von dieser nicht scharf abgrenzen kann. I n dieser 
Hinsicht bin ich mi t ihnen völlig einverstanden. Die Ziehung 
der Grenzen soll einem subjekt iven Urteil un te rworfen wer-
den. Ogniew144 verfer t igte einige Abbildungen auf Grund der 
Mj von verschiedenen Exempla ren der U n t e r a r t e n der 
Stenocranius gregalis. Diese sprechen allerdings d a f ü r , dass 
die seit langem un te r dieser Benennung bekannten Mandibeln 
bzw. Molaren hauptsächl ich bei der Art St. gregalis vorkom-
men, bei M. arvalis dagegen nur vereinzelt. Dabei kommen 
aber bei St. gregalis auch arcai is-Formen des M t zum Vor-
schein ! 
Auf G r u n d der e r w ä h n t e n B e o b a c h t u n g e n hin 
ich davon übe rzeug t , dass die als St. gregalis be-
s t immten Res t e t a t säch l i ch zu dieser Ar t gehören , 
t ro t zdem sie auch n ich t die ganze Var ia t ionsbre i t e 
dieser F o r m u m f a s s t . I ch ha l t e es desha lb f ü r 
überf lüssig, die B e n e n n u n g St. anglicus Hinton zu 
benu tzen . W e n n wir das a n n e h m e n w ü r d e n , 
müssten alle V a r i a n t e n u n t e r verschiedenen Be-
nennungen beschr ieben werden , und wir m ü s s t e n 
uns auch bei der B e s t i m m u n g des fossilen Mater ia l s 
der W ü r m - F u n d o r t e von der rezenten S y s t e m a t i k 
völlig u n a b h ä n g i g m a c h e n . 
Im J a h r e 1954 s a m m e l t e n wir im klassischen 
a l t q u a r t ä r e n F u n d o r t Vil lány ein reiches Micro-
t inenmate r i a l . Es s tel l te sich heraus , da s s eine 
gregalis-Form schon w ä h r e n d dieser Zeit in U n g a r n 
vo rhanden w a r . Die B e n e n n u n g St. anglicus Hint. 
könn te vielleicht eher auf diese Fo rm a n g e w e n d e t 
werden. 
Arvicola terrestris L. 
Unter den Microtinen ist die Wasserrat te recht häuf ig : 
2490 Stück Überres te , da run te r 535 Mandibeln konnten 
best immt werden. 
Die spätpleis tozänen Reste dieser Form werden u n t e r den 
Namen A. amphibius, terrestris oder scherman e rwähn t und 
Hinton 1 4 5 beschrieb sogar zwei selbständige fossile Ar ten : 
A. abbotti Hint, und A. antiquus Pomel. 
Bedauerlicherweise s teht mir in meinem Material kein 
intakter Schädel zur Verfügung, worauf die Bes t immung der 
einzelnen Arten be ruh t . Nach Form und Biegung der vielen 
oberen losen Schneidezähne können die Reste n icht mi t der 
prognathen Fo rm (A. scherman-abboti-antiquus), sondern 
mit dem A. terrestris-amphibius Formenkreis identif izier t 
werden. 
Die neueren Untersuchungen, hauptsächlich die sehr 
interessanten und beweisführenden Prüfungen von Müller — 
Böhme1 4 6 sprechen da fü r , dass die Spaltung in wasserbe-
wohnende und landbewohnende ökologische Rassen eine sckun-
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 H. Müller— Böhme : Bei t räge zur Anatomie , Mor-
phologie u. Biologie der «Grossen Wühlmaus» (Arvicola terrest-
ris L., A. terrestr is scherman Shaw.) usw. Arb. Biol. Reichs-
däre ist. Die in Deutschland lebende Form wird als A. terrestris 
scherman bezeichnet,1 4 7 diese zwei ökologischen Formen 
also werden nicht von e inander nach Ar ten getrennt . 
Die damaligen Behaup tungen seitens Kormos, 1 4 8 der 
die ungarländischen Reste in die skandinavische Fo rm ein-
reihte , nehmen demgemäss an Bedeutung ab. Im Istállóskőer 
Mater ial fand ich allerdings nur zehn unversehr te Zahn-
reihen, welche zwischen 8,5 und 9,6 m m variierten. Das Vor-
handensein der amphibius-Form kann man also aussehlicssen. 
Als ein interessanter Atav ismus soll das Erscheinen einer 
«Mimomys-Kante» bei einem Mx e rwähnt werden (T. LI I , Abb. 
10). 
Die Aufmerksamkei t wurde auch bei dieser Art auf die 
gut isolierbaren Ex t remi tä t enknochen gelenkt. Diese variieren 
beträcht l ich in bezug auf F o r m und Grösse, so dass z. B. die 
Femora manchmal kleiner sind, als dieselben Knochen der 
Microtus —Clelhrionomys-Gruppe. Diese, von juvenilen Exem-
plaren s t ammenden Stücke könnten auf Grund ihres Caput 
femoris sicher bes t immt werden (Taf. LII . Abb. 4 und 6). Es 
fehl ten zwar bei der Mehrzahl der Ex t remi tä tenknochen die 
proximalen oder distalen Epiphysen , doch kann daraus nicht 
auf den ständigen lebenslänglichen Wuchs dieser Knochen 
geschlossen werden, da auf einigen Stücken die Enden mit 
der Epiphyse völlig verwachsen waren.1 4 9 Die Tiere fallen 
eher zum grössten Teil noch in relat iv jungem Alter den Eulen 
zum Opfer. 
Die später bekanntgegebenen variat ionsstat is t ischen 
Untersuchungen ergaben auch vom systematischen Stand-
p u n k t aus ein interessantes Ergebnis. Die Frequenzkurve 
des M; ist eingipfelig, das Graphikon der Femora zeigt dage-
gen je zwei Maxima (siehe Abb. 7 und 8). Das ist ein klarer 
Beweis dafür , dass wir es n icht mi t zwei Grössenkategorien (d. 
h. Rassen) zu tun haben, sondern dass die Geschlechts- und 
Altersunterschiede an den Ex t remi tä t enknochen eher zum 
Vorschein kommen als bei der Bezahnung. 
Die mögliche Lehensweise der Tiere in der bet ref fenden 
Zeitperiode während der Ablagerung des Höhlcnlehms wird 
bei der stat ist ischen Auswer tung erör ter t . 
Die Reste der W ü h l r a t t e sind in pleistozänen Ablage-
rungen weitaus häufiger als in den rezenten Eulengewöllen. 
Das Problem ist also dasselbe wie bei dem Maulwurf. 
Clethrionomys glareolus ( Schreber) 
Das einzige typische Waldelement der Mikrofauna neben 
der Waldspi tzmaus ist insgesamt nur mit 42 Mandibeln 
belegt. Unter diesen fand ich völlig abgekaute Exemplare 
(Taf. LII . Abb. 14). Es soll an dieser Stelle hervorgehoben 
werden, dass die Seltenheit der Röte lmaus in den pleistozänen 
Schichten verschieden gedeute t werden kann. Der Nadel-
wald — der damalige Biotop der Umgebung der Höhle — 
wurde von dem Tier meis t gemieden.1 5 0 Dabei ist die Wald-
wühlmaus im Gegensatz zu anderen Wühlmäusen eher ein 
Tagt ier und fällt daher weniger den Eulen zum Opfer. Ich 
selbst sammelte in d ich tem Buchenwald unweit von der 
Höhle bei Éleskővár — also im eigentlichen Lebensraum der 
Röte lmaus — unte r e inem Ruhep la tz eines Waldkauzes 
reiches Gewöllmaterial. Tro tz aller Erwar tungen enthiel ten 
die Gewölle viel weniger Clethrionomys (14%) als Microtus 
arvalis (28%) und Apodemus (58%). 
Da die Anhäufung des Gewöllmaterials in den pleisto-
zänen Schichten von Istál lóskő aus der Zeit der Ablagerung 
zum Teil der heute als Tagräuber bekannten Sperbereule 
zugeschrieben werden kann , muss eben als die entscheidende 
Ursache für die dürf t igen Rötelmausres te in erster Reihe die 
Auswirkung des kont inenta len Klimas und infolgedessen auch 
der Vegetation angesehen werden. 
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Cricetus cricetus (L.) 
Ich konnte 273 Hamstcfrcste — meist Fussknochen — 
aus dem Spätpleistozän der Höhle best immen. 
Die in der Li teratur so viel erörterte breite Variation der 
Extremitä tenknochen kann folgendermassen angegeben wer-
den : 
Humerus, ohne die prox. Epiphyse 25,5—35,7 mm (11 St) 
Femur, ohne die dist. Epiphyse 30,0—37,1 mm (7 St) 
Tibia, ohne die prox. Epiphyse 28,0—42,6 mm (13 St) 
Ulna, ohne die diet. Epiphyse 28,8—40,5 mm( 12 St) 
Lepus timidus L. 
Untere Kulturschicht : 
1 St. 1. Maxillenfragment 7 St. Mc4 
1 St. r. Mandibel, Br. 6 St. Mc5 
8 St. I. sup. 1 St. 1. Pelvis, Br. j u v . 
1 St. I. inf. 1 St. 1. Femur, prox. Br . 
19 1., 15 r. Scapulae, Br. 1 St. r . Calcaneus 
1 St. r. Radius, dist. Br. 10 St. Metapodii, dist . 
Br. 
9 St. Mc2 61 St. Phalanx I. 
8 St. Mc3 11 St. Phalanx II. 
Obere Kulturschicht : 
3 St. r. Mandibeln, Br. 3 St. Mc3 
1 St. 1. Mandibel, Br. 9 St. Mc4 
4 St. I. sup. 5 St. Mc5 
1 St. P , 2 St. r . Femora, dist. Br. 
1 St. Mol. sup. 1 St. 1. Caput femoris 
1 St. Atlas 1 St. 1. Tibia 
15 1., 11 r. Scapulae, Br. 2 St. r. Calcaneus 
4 St. 1. Humeri , dist. Br. 7 St. Metapodii, dist . 
Br. 
3 St. r. Ulnae, prox. Br. 53 St. Phalanx I. 
1 St. r. Radius prox. Br. 15 St. Phalanx II. 
9 St. Mc2 
Gelblichbraune, lössige Schicht 
1 St. I . sup. 4 St. Metapodii, dist. Br. 
2 St. I . inf. 4 St. Pha lanx I. 
1 St. Vertebra cervicalis 4 St. Pha lanx II. 
2 1., 1 r. Scapulae, Br. 
1 St. r. Humerus, dist . Br. 
1 St. Mc2 
1 St. Mc3 
1 St. Mc4 
4 S). Mc, 
1 St. 1. Pelvis, Br. 
Gelbe Lehmschicht : 
1 St. Atlas 1 St. r. Femur, dist. Br. 
2 St. 1. Scapulae, Br. I St. 1. Femur, prox . Br. 
1 St. r. Pelvis, Br. 
Die Artzugehörigkeit der 347 Schneehasenreste werden 
von 14 oberen Inzisoren bes tä t ig t , in deren äusserer Rinne 
ausnahmslos eine Dentinausfül lung vorgefunden wurde. 
In der vorläufigen Mitteilung erwähnte ich bereits,1 5 1 dass 
nach Kormos und anderen Autoren das genannte Unterschei-
dungsmerkmal bei der Artbes t immung das einzige zuver-
lässige Kri ter ium ist. 
Est ist nicht ausgeschlossen, dass der Mensch schon 
damals Hasen jagte. Die in relat iv reicher Zahl vorhandenen 
Reste dieser Tiere berechtigen aber die Annahme, dass für 
die Anhäufung der Knochen der Uhu — dessen Haupt -
nahrung der Hase ist — auch verantwortl ich gemacht werden 
kann. 
Ochotona pusilla (Pali.) 
Die aus den verschiedenen Schichten erschlossenen 443 
Knochen dieses Tieres sind im Verhältnis zu den Mengen 
aus der ungarischen postglazialen Zeitperiode s tammenden 
Resten als spärlich zu be t rachten . 
In bezug auf die Artbes t immung dieser Überreste ist die 
Angabe Wettsteins1 5 2 vollauf befriedigend. Er verglich seine 
pleistozänen Belegstücke mi t den Skeletteilen verschiedener 
russischer und sibirischer Arten dieser Gat tung und fand , dass 
die Form aus dem Würm der Art Ochotona pusilla am nächsten 
steht, nur etwas stärker gebaut erscheint. 
Kretzoi153 beschrieb die spätpleistozänen Pfeifhasenreste 
als eine neue Gattung, wobei er sich hauptsächlich auf den 
abweichenden Schädelbau und andere Form derMandibel von 
der Lagotona spelaea Owen berief. Dagegen meldeten z. B. 
Pidoplitschka, Gromowa u. a. aus osteuropäischen Fundstel-
len das sichere Vorhandensein von Ochotona pusilla Pall.lbi 
Die Ident i tä t mit der Art O. hyperboreus, wie von Autoren 
früher angenommen wurde, fäl l t auch weg. 
Die Frage sollte auf Grund von grösserem rezentem und 
fossilem Material geprüft werden. 
VARIATIONSSTATISTISCHE UNTERSUCHUNGEN 
Das massenhaf te , vorwiegend von Microtinen 
s t ammende fossile Material von Istállóskő ver-
anlasste mich, die F u n d e einer var ia t ionss ta t is t i -
schen Unte rsuchung zu unterwerfen. 
Ähnliche Untersuchungen von Schaub1 5 5 u n d 
Kretzoi1 5 6 auf Grund der Cricetinen sowie die von 
Brunner 1 5 7 zusammengestel l ten «Molarendiagram-
me» gaben mir die unmit te lbare Veranlassung zur 
Durch führung solcher Prüfungen . 
Das Ziel der Arbeit war , zu prüfen , ob in der 
individuellen Variat ion einzelner Ar ten in den gut 
isolierten Schichten, d . h . durch einige J a h r t a u -
sende voneinander ge t r enn t , eine Verschiebung 
beobachtet werden könn te . Vom S t a n d p u n k t der 
Mikrostrat igraphie sowie der Evolut ion liegt der 
Wert solcher Untersuchungen darin, dass dabei 
kleine Veränderungen zum Vorschein kommen 
können, die sonst nicht fests te l lbar sind. 
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Bei den Microt inen erwies sich der Mx als 
besonders geeignet zur P r ü f u n g der individuel len 
Var ia t ion , da dieser Zahn leicht b e s t i m m b a r u n d 
in grosser Anzah l v o r h a n d e n is t . Ganze Zahnre ihen 
k o n n t e n n ich t gemessen werden — der M 3 war 
näml ich infolge der Zerbrechl ichkei t der med ia len 
W a n d der Alveole meis tens ausgefa l len . E b e n s o 
feh l t en bei der Mehrzahl die Processen des Mandi -
belas tes , so dass die condylare Länge nicht messba r 
w a r . 
Zum kleineren Teil w u r d e n die Messungen mi t 
e iner Schublehre u n d zum gröss ten Teil m i t dem 
Mikromete roku la r des Mikroskops bei ca. 15—20-
fache r Verg rösse ru rg d u r c h g e f ü h r t . Ich m a s s die 
Länge s tändig in der R i c h t u n g der sagi t ta len Achse 
der Kauf l äche des Zahnes und behie l t dabe i die 
gröss te Länge vor Augen (Abb. 3). Es w u r d e n 
/ ( \ Li в V 1j 'C\ № Л <\r 
Abb. 3. Messungsrichtung am Microt inen Mx. 
viele lose Mx an de r K a u f l ä c h e u n d an de r Basis 
des Zahnes gemessen . B r u n n e r 1 5 8 m a c h t näml i ch 
d a r a u f a u f m e r k s a m , dass m a n infolge der Schiefe 
de r K a u f l ä c h e n i ch t die wahre L ä n g e des P r i s m a s 
b e k o m m t . Bei me inen E x e m p l a r e n war die Diffe-
renz zwischen den zwei Massen n u r in e inem Fal le 
0,1 mm, bei den meis ten S .ücken k o n n t e n ü b e r h a u p t 
ke ine oder ganz geringe Untersch iede k o n s t a t i e r t 
werden . Solche kle ine Di f fe renzen gleichen sich 
bei den m a s s e n h a f t e n Messungen aus . Diese Fehler-
quelle verschwinde t auch d u r c h Z u s a m m e n z i e h e n 
mehre re r Masse der auf dem Mikromete r abgelese-
n e n Wer te auf 0,1 m m - n w ä h r e n d der U m r e c h n u n g . 
Die Resu l t a t e der Messungen vere inigte ich in 
F r e q u e n z k u r v e n , be i deren Z u s a m m e n s t e l l u n g der 
Dis t anzwer t nach Beda r f als 0,1, 0,2 und 1,0 m m 
gewähl t wurde . 
Zuerst wurde die in gröss ter Zahl v o r h a n d e n e 
Microtus arvalis-agrestis-Gruppe gep rü f t . Aus der 
u n t e r e n Ku l tu r sch i ch t wurden 502, aus der oberen 
656 und aus der ge lb l ichbraunen , lössigen Schicht 
262 i n t ak t e M j gemessen. 
Worauf auf G r u n d der kons t ru i e r t en K u r v e n 
(Abb. 4) in sys temat i scher H ins i ch t zu schliessen 
i s t , wurde schon im sys t ema t i schen Teil e rö r t e r t . 
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B e t r a c h t e n wir die M a x i m a der F r e q u e n z k u r v e n 
des Mater ia l s de r un t e r en u n d oberen K u l t u r s c h i c h t : 
sie b e f i n d e n sich bei 2,7 bzw. 2,9 m m . I n de r gelb-
l i chb raunen lössigen Schicht bekommen wi r wiede-
r u m 2,8 m m . Die Di f fe renz zwischen d e n ers ten 
zwei Fä l len k a n n du rch die Berechnung des ar i th-
met i schen Mit te l s b e k r ä f t i g t werden : u n t e r e Kul-
tu r sch ich t : M = 2,78, obere K u l t u r s c h i c h t : M = 
= 2,85. 
Der b e r e c h n e t e rea le Untersch ied (t = D/OD) 
is t in d iesem Fal le 2,4. W e n n wir diesen W e r t in der 
25 24 25 26 27 26 29 50 51 52 55 mm 
uriiece VuLtuc Schicht 
obere 
qeloUch. - Ьссииъе Lössige Schicht 
Abb. 4. F requenzkurven der M j der Microtus arvalis-agrestis 
Gruppe. 
b e t r e f f e n d e n Tabel le heraussuchen 1 5 9 , k ö n n e n wir 
fes ts te l len , dass der Zufal l als die wahrscheinl iche 
Ursache des Unte rsch iedes ( «Probab i l i t ä t» = p) 
zwischen 1 % u n d 5 % angenommen w e r d e n kann 
( m a t h e m a t i s c h a u s g e d r ü c k t : 5 % > p > l % ) . Die 
Versch iedenhei t ist also unerhebl ich , i h r e Wahr -
scheinl ichkei t ist j edoch m e h r als 9 5 % . 
D a n a c h ve r such t e ich, die Frage zu beant -
wor ten , ob die wahrscheinl iche Vergrösserur g der 
Mx der M. arvalis-agrestis-Giuppe auch die Z u n a h m e 
des ganzen Körpe r s oder n u r dieses einzigen Zahnes 
b e d e u t e t . Z u r E n t s c h e i d u n g dieses P r o b l e m s er-
schienen die u n t e r den E x t r e m i t ä t s k n o c h e n in 
grösstem Masse v o r h a n d e n e n Femora r e c h t geeig-
n e t zu sein. Aus der u n t e r e n Ku l tu r sch i ch t kamen 
schaft ler , Mediziner und Ingenieure. Birkhäuser , Basel 
1951. S. 223. 
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188, aus der oberen 120 Oberschenkelknochen zum 
Vorschein, bei denen nur die distale Epiphyse 
fehlte, sonst aber unversehrt, also messbar waren. 
Wie zu erwarten war, ist das auf Grund der 
Messergebnisse verfertigte Graphikon (Abb. 5) 
mehrgipfelig, da man mit den Fussknochen von 
wenigstens vier Arten rechnen muss (Microtus 
arvalis-agrestis-gregalis-oeconomus und Clethriono-
mys glareolus) und die Femora dieser Formen 
bedauerlicherweise voneinander nicht selektieren 
kann. Allerdings ist es auf den ersten Blick offen-
sichtlich, dass die Maxima bei 12 und 19 mm liegen, 
also von einander beträchtlich abweichen. 
Das arithmetische Mittel beträgt bezüglich der 
unteren Kulturschicht : M = 14,46, der oberen 
M = 15,68, — der berechnete reale Unterschied, 
t = D/<td = 3,7. Das Resultat überragt den kriti-
schen Wert 3, der Unterschied zwischen dem 
Material der zwei Schichten ist also auf mathema-
tischer Grundlage bestätigt, die Wahrscheinlich-
keit der Verschiedenheit überragt 99,9% ( p < 0 , l % ) . 
Die Fussknochen gehören aber, wie oben 
erwähnt, zu verschiedenen Arten und es kann 
angenommen werden, dass die Mittelwerte der 
Masse der Femora einzelner Formen verschieden 
sind. In diesem Falle konnte auch die Verschie-
bung in den Mengenverhältnissen der genannten 
Arten den bezeichneten Unterschied verursachen. 
Deshalb unterwarf ich die auf Grund der 
Mandibeln berechnete Individuenzahl der betref-
fenden Schichten der sogenannten %2-Probe.160 
Es kamen natürlich nur die drei häufigsten Arten in 
Betracht. Die Zahlen der Exemplare wurden in 
einer Tabelle vereinigt. Die kursiven Nummern 
bedeuten die durch Berechnung gewonnenen Werte, 
die sich auf einen solchen angenommenen Fall 
beziehen, dass zwischen den zwei Schichten keine 
Verschiedenheiten zu beobachten wären. 




galis nomue summe 
86 106 250 442 
68,9 93,6 279,5 
62 95 350 507 
79,1 107.4 320,5 
148 201 600 949 
Wenn wir — wie schon erwähnt — annehmen, 
dass der Durchschnittswert der Femoralänge bei 
den betreffenden Microtinenarten tatsächlich ver-
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Abb. 5. F requenzkurven der Femora der Microtus-Clethrio-
nomys Gruppe. 
auf. Das kann aber mangels diesbezüglicher literari-
scher Angaben und eines ausreichenden Ver-
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x ' = 39,2 
Das Endresultat %2 = 39,2 beweist, dass man 
den Unterschied zwischen der Verteilung der 
Individuenzahl der zwei Schichten als berechtigt 
betrachten kann. 
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untere Kultur schxcht 
obere " 
geiblxch.-braune lässige Schicht. 
Abb. 6. F requenzkurven der M4 des Microtus (Stenoeranius) 
gregalis Pall. 
Die Untersuchungen wurden auf Grund der 
ersten Molaren der morphologisch recht einheitli-
chen M. gregalis-Gruppe weitergeführt. Es standen 
mir aus der unteren Kulturschicht 138, aus der 
170 d . j ä n o s s y 
oberen Kulturschicht 101, aus der gelblichbraunen, 
lösshaltigen Schicht 107 zur Messung geeignete 
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Abb. 7. F requenzkurven der M4 der Arvicola te r res t r i s L. 
Wenn wir die Resultate der Messungen im 
Koordinatensystem, mit Distanzen von 0,1 mm 














Demgegenüber ist der reale Unterschied zwi-
schen dem Material der zwei Kulturschichten 
t = D/crD = 0,9. Die Zufälligkeit als Ursache der 
Differenz überragt weit 5% (p^>5%), die Verschie-
denheit ist also keineswegs berechtigt. 
Endlich unterwarf ich die morphologisch gut 
selektierbaren Arvicolareste einer ähnlichen Unter-
suchung. Die Mx (untere Kulturschicht 117, obere 
Kulturschicht 122 Stück) erwiesen sich als sehr 
stabil. Eine minimale, jedoch denjenigen bei den 
anderen Arten ähnliche Verschiebung kann man 
auf der Frequenzkurve der oberen Kidturschicht 
beobachten (s. Abb. 7). Da sich die Differenzen im 
arithmetischen Mittel nur an der zweiten Dezimal-
stelle zeigten (untere Kulturschicht M == 3,97 ; 
obere Kulturschicht M = 3,98), schienen weitere 
Berechnungen überflüssig zu sein. 
Ausser den Mandibeln wurden auch bei dieser 
Art die Femora in grösserer Zahl vorgefunden als 
andere Fussknochen (untere Kulturschicht 91, 
obere Kulturschicht 141 messbare Stücke, alle 
ohne distale Epiphyse) . Die Ursache der Mehrgip-
feligkeit dieser Frequenzkurven wurde schon im 
systematischen Teil der Arbeit besprochen (siehe 
Abb. 8). Die arithmetischen Mittel bestätigen 
ähnliche Verschiebung wie in den vorigen Fällen 
(untere Kulturschicht M = 21,34 ; obere Kidtur-
schicht M = 21,89). Der berechnete reale Unter-
schied ist aber, t = D / O , d = 1,7, die «Probabilität» 
beträgt also wiederum mehr, als 5% ( p > 5 % ) . 






N V M a n V M о D / a r 
Microlus arvalis• 
agrestis, M, . . 502 2,3—3,3 2,74 0,65 656 2,3—3,3 2,83 0,62 2,4 
Microtinae, 
188 10—20 14,46 2,64 120 10—21 15,68 2,87 3,7 
Microtus gregalis 
Pali, M,  138, 2,3—3,0 2,66 0,46 101 2,4—3,1 2,72 0,53 0,9 
Arvicola terres -
Iris L., Femur. 91 15—26 21,34 2,39 141 16—29 21,89 2,54 1,7 
Abb. 8. Frequenzkurven der Femora der Arvicola te r res t r i s L. 
den Frequenzkurven der M. arvalis-agrestis-Gruppe 
auffallend ähnliches Bild. Der Durchschnittswert 
steigt anscheinend in der oberen Kulturschicht 
und sinkt wiederum etwas in der gelbbraunen, 
lösshaltigen Schicht. Das arithmetische Mittel ist 
2,66, 2,72 und 2,67. 
(n = Stückzahl, V = Variationsbreite, M — arithmetisches Mittel, a = Streu-
ung, D/oj) = reelle Differenz.) 
Als Endresultat der variationsstatistischen Un-
tersuchungen könnten wir die mehr oder weniger 
sichere Bestätigung eines Wachstums in der durch-
schnittlichen Körpergrösse der kleineren Microti-
nen der oberen Kulturschicht betrachten. 
Das Ergebnis wird dadurch unsicher, da das 
erwähnte Wachstum nur bei jenen Formenreihen 
bestät igt werden konnte , die verschiedene Formen 
'5 16 17 18 19 20 21 22 25 21 25 26 27 
untere KuLtucschucht 
oOcre 
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umfassen (Microtus arvalis-agrestis kann auch als 
Gemisch betrachtet werden). Im Falle der morpho-
logisch einheitlichen Formenreihen (M. gregalis 
und Arvicola) kann man solche Verschiedenheiten 
nickt bestätigen, obwohl die Tatsache, dass in 
allen Fällen wenigstens die Tendenz der Ver-
schiebung in derselben Richtung beobachtet wer-
den konnte, nicht als Zufall betrachtet werden kann. 
Eine Unstimmigkeit verursacht endlich das in 
relativ mächtigen (über 1 m) isolierten Schichten 
abgehobene Fundmaterial, das die etwaigen kleine-
ren Fluktuationen innerhalb dieser Schichten ver-
wischt. Diese (z. B . von Brunner161 mehrfach 
geschilderte) Fehlerquelle soll während weiterer 
Grabungen ähnlicher Fundstellen ausgeschaltet 
werden. 
Wenn wir (die genannten Ergebnisse vor Augen 
haltend) die Zunahme der durchschnittlichen 
Grösse der kleineren Microtinen annehmen (bis 
uns weitere gelegentliche Untersuchungen vom 
Gegenteil dieser Annahme überzeugen), ist die 
Deutung der Ursache dieser Tatsache nicht 
liecht. 
In erster Reihe kommt diesbezüglich die Berg-
mann-Regel in Betracht, die natürlich hier in 
die Zeitdimension projiziert zu verstehen ist (Depé-
ret-Regel). Laut der sedimentpetrographischen bzw. 
mikromineralogischen Untersuchungen der Höhlen-
ausfüllung162 herrschte in der Zeit der Sedimentation 
des unteren Teiles der oberen Kulturschicht, in 
der die Mikrofauna dieser Schicht massenhaft 
vorkam, ein relativ humides Klima. Die Winter-
temperaturen betrachtend, war dieses Klima etwas 
milder als das vorherige (während der Zeit der 
Sedimentation der unteren Kulturschicht), die 
lange Reihe der nassen, bewölkten, also kühleren 
Sommer wirkte aber anscheinend auf die Microti-
nen wie eine allgemeine Abkühlung. Das ist leicht 
zu verstehen, wenn wir bedenken, dass die 
Vegetationsperiode dieser Kleinsäuger der Sommer 
ist, während im Winter sich ihr Leben sozusagen in 
latentem Stadium befindet. 
Obwohl die obigen Untersuchungen gewisser-
massen als negativ zu betrachten sind, waren sie 
vielleicht dennoch nicht überflüssig. Sie machen 
uns aufmerksam, wie umsichtig und behutsam man 
bei der Auswertung statistischer Untersuchtingen 
161
 G. Brunner : in sämtl ichen angeführ ten Arbei ten . 
163
 Die uns vom S t a n d p u n k t der F a u n a interessierenden 
Resul ta te dieser P r ü f u n g e n werden wei ter unten besprochen. 
163
 G. Brunner : Das Abri «Wasserstein» bei Betzen-
stein usw. Geol. B l . NO —Bayern . 3 (1953) S. 9 4 - 1 0 5 . 
164
 G. Brunner: Kle ine Teufelshöhle usw. S. 2 0 - 2 1 ; 
vorgehen muss, um den wirklichen Verhältnissen 
etwas näherzukommen. Dabei können die mehr-
fach erwähnten Komplexuntersuchungen nicht ent-
behrt werden. 
Ich möchte hier die sehr interessanten und 
mannigfaltigen statistischen Untersuchungen von 
G. Brunner erwähnen. Unter diesen konnten die-
jenigen, welche sich auf die beträchtlichen Verschie-
denheiten der Variationsbreite der in grosser Zahl 
vorhandenen Microtinen (Condylarlänge der Mandi-
bel bzw. Länge des Mj) in den verschiedenen Schich-
ten beziehen, als höchstwahrscheinlich reale Diffe-
renzen betrachtet werden. Das ist z. B. der Fall bei 
den Untersuchungen am Clethrionomys und M. 
arvalis-agrestis-Material der subfossilen Fauna des 
«Wassersteins».163 Es wäre jedoch wünschenswert, 
die Möglichkeiten der modernen Variationsstatistik 
in höherem Mass in Anspruch zu nehmen. 
Die auf Grund der zeitlichen Veränderungen 
der grössten Mj-Masse der Microtinen gezogenen 
Folgerungen des genannten Autors scheinen dage-
gen nicht völlig überzeugend zu sein.164 Das grösste 
Mass eines Zahnes hängt nämlich in einer und 
derselben Schicht häufig von der Zahl der vorhande-
nen Belegstücke ab, zumindest ist die Wahrschein-
lichkeit des Vorhandenseins mächtiger Exemplare 
bei massenhaftem Material grösser als bei einem 
geringen. Der Zufall spielt auch in diesem Falle 
eine grosse Rolle. So fanden sich im Istállóskőer 
Material bei M. arvalis-agrestis, bei der die reale 
Differenz der Variation der zwei Schichten die 
Grenze der Wahrscheinlichkeit berührte, in den 
grössten Massen der Mj keine Unterschiede. Bei 
M. gregalis dagegen, wo die beobachtete Differenz 
statistisch nicht bestätigt werden konnte, weichen 
die maximalen Masse der Mj voneinander ab. 
Brunners Molarendiagramme sollten also 
einer in solchem Sinne durchgeführten Revision 
unterworfen werden. 
Bevor wir auf die Besprechung der Verschie-
denheiten in der prozentuellen Zusammenset-
zung der Kleintiere einzelner Schichten ein-
gehen, soll die Liste der ganzen massenhaften 
Mikrofauna bekannt gegeben werden. Die Bruch-
stücke wurden wegen Raummangel in den 
Tabellen nicht separat als solche bezeichnet, son-
dern als intakte Reste behandelt. 
Idem : Quel lkammer usw. S. 20 ; Idem : Der Distlerkeller in 
Pot tens te in (Ofr. Eine Faunenfolge des W ü r m I —III Inter-
stadials. Geol. B l . N O - B a y e r n . 2 (1952) S. 104 ; Idem: 
Markgrabenhöhle usw. S. 466 ; Idem : Heinrichgrotte usw. 
S. 266. 
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Die Missverhältnisse und Ungenauigkeiten in 
der Verteilung der Reste einzelner Schichten 
könnten verschiedenen Ursachen zugeschrieben 
Fundl is te der massenha f t en Mikrofauna 
Gelb-
Untere Obere lich- Gelbe 
Kultur- Kultur- braune, Lehm-
Schicht Shicht lössige schicht 
Schicht 
Lyrurus tetrix (L.) 
Tarsometatarsus  29 46 12 4 91 
Tetrao urogallus L. 
Tarsometatarsus  4 8 2 14 
Lagopus albus Keys, et Blas. 
Tarsometatarsus  36 45 12 10 103 
Lagopus mutus Montin. 







Mandibula  — 6 4 1 11 
Vertebra  28 98 52 3 181 
1 
— — 1 
Furcula  11 41 13 65 
Coracoideum  6 7 2 15 
Humerus  1 3 2 1 7 
Ulna  3 7 2 12 
Radius  4 7 — 11 
Metacarpus  45 57 19 37 158 
Pelvis  — 2 1 3 
Femur  8 16 8 32 
Tibiotarsus  70 42 14 7 133 
Phalanx  110 142 45 5 302 
287 429 162 55 933 




Mandibula  34 54 21 109 
Scapula  4 11 9 24 
Humerus  45 131 24 200 
Ulna  36 47 18 101 
Radius  19 37 13 69 
Pelvis  5 9 6 20 
Femur  43 43 24 110 
Tibia  26 32 19 77 
212 364 136 712 
Mustela erminea (L.) 
Mandibula  17 26 10 53 
Humerus  26 20 5 51 
v i «  9 17 5 31 
a*dius  5 6 — 11 
P»lvis  5 9 6 20 
Femur  20 19 6 45 
Tibi»  26 43 6 75 
Fibui»  1 1 — 2 














Mustela nivalis L. 
Cranium  
— 1 — 1 
P '  
— 2 — о 
Maxilla Br  1 1 — 2 
Mandibula  24 37 11 72 
Humerus  36 72 15 123 
Ulna  3 11 3 17 
Radius  6 4 6 16 
Pelvis  6 14 9 29 
Femur  54 61 24 139 
Tibia  25 78 22 125 
Fibula  1 — — 1 
C. inf.  1 — — 1 
Os penis  
- -
1 1 
157 281 91 529 
Citellus citelloides (К.) 
Mandibula  6 4 — 10 
Humerus  1 — — 1 
Ulna  3 2 1 6 
Radius  5 1 — 6 
Pelvis  
— 1 2 3 
Femur  4 5 1 10 
Tibia  17 8 2 27 
36 21 6 63 
Microtus agrestis L. 
Maxilla  













596 726 327 1,649 
Microtus oeconomus (Pall.) 
Mandibula  180 179 80 439 
M,  70 13 44 127 
250 192 124 566 
Microtus gregalis (Pall.) 
Mandibula  121 108 80 309 
M.  67 9 47 123 
188 117 127 432 
Arvicola terrestris L. 
Maxilla  7 8 — 15 
Mandibula  142 347 46 535 
77 77 17 171 
120 244 78 442 
Ulna  74 119 30 223 
23 23 9 55 
35 80 35 150 
183 306 95 584 




740 1,367 383 2,490 
















Mandibula  9 13 14 36 
M,  3 1 2 6 
12 14 16 42 
Microtinae indet. 
Maxilla  35 18 40 93 
Mandibula  161 148 233 542 
Molaren  124 55 200 379 
Humerus  HO 293 270 673 
Ulna  9 22 39 70 
Radius  6 — 5 11 
Pelvis  30 111 118 259 
Femur  760 369 609 1,738 
Tibia  84 288 283 655 
1,319 1,304 1,797 4,420 
Criceíus cricetus L. 
Maxilla  1 1 
— 
2 
Mandibula  15 15 — 30 
Humerus  33 31 3 67 
Ulna  14 20 2 36 
Radius  10 9 2 21 
Pelvis  2 9 1 12 
Femur  24 29 4 57 




















Ochotona pusiila (Pali.) 
— — 1 1 
Mandibula  74 43 20 137 
Humerus  18 52 1 71 
Ulna  2 17 2 21 
Radius  1 1 1 3 
1 5 4 10 
Femur  50 58 18 126 
Tibia  21 41 12 74 
167 217 59 443 
werden. Teils war unsere Sammelmethode unvoll-
kommen : wir übe rp rü f t en den Höhlenlehm mi t 
der H a n d sorgfält ig an Ort und Stelle und dabei 
konn ten die kleinsten Elemente der Mikrofauna 
übersehen werden (Ext remi tä ten-Bruchs tücke , iso-
l ierte Zähne usw., ganze Mandibeln aber wahr-
scheinlich nur ausnahmsweise) . Ein kleiner Teil des 
Materials (nur Ex t remi tä t enknochen) ist unglück-
licherweise ve rmeng t worden, konn t e also n ich t 
noch einmal den Schichten nach ausgelesen werden 
und wurde deshalb in die Liste nicht aufgenommen. 
Dadurch en t s t anden solche Ungenauigkei ten, dass 
z. B. bei den kleineren Microtinen («indet».) in 
der un te ren Kul tursch ich t 760 Femora , in der obe-
ren 369 derselben, von den Humer i in der un te ren 
Kul tursch ich t 110, in der oberen 293 Stück re-
gistr ier t wurden usw. 
D I E F A U N E N S P E K T R A 1 6 6 E I N Z E L N E R S C H I C H T E N U N D D I E K O M P L E X U N T E R S U C H U N G E N 
Während der Ausgrabungen in ä l te ren Zeiten 
wurde die Mikrofauna selten gesammelt , u n d selbst 
in den sel tenen Fällen isolierte man die Kle in fauna 
nicht nach genügend dünnen Schichten. 
Die ers ten von Éhik1 6 6 u n d Kormos1 6 7 durchge-
füh r t en Anfänge dieser Methode waren n a c h dem 
damaligen S t a n d der Forschungen in U n g a r n noch 
wenig konkre t . Diese vielversprechenden Hinweise 
wurden t ro tz der intensiven Quar t ä r fo r schur g hei 
uns leider n icht wei te rg t führ t , obwohl ihre Wichtig-
keit schon von Wet t s te in 1 6 8 hervorgehoben wurde, 
als er die übrigens ausgezeichnete Bearbe i tung des 
reichen Materials von Pil isszántó beur te i l t e . 
In den le tz ten zwei J a h r z e h n t e n lenkte aber die 
lange Reihe der diesbezüglichen — noch h e u t e in 
1 6 5
 A n a l o g z u d e r a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n B e n e n n u n g : 
« P o l l e n s p e k t r a » . 
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g a r i s c h e n T e x t . 
Fachkreisen n icht genug gewürdigten — Unter -
suchungen Brunners 1 6 9 die Aufmerksamkei t auf die 
Möglichkeiten der Fe in-Hor izont ie rurg des Würms 
auf Grund der Mikrofauna . Dadurch bekommen wir 
ein völlig neues Bild bezüglich der F luk tua t ionen 
der Kleinsäuger dieser Epoche. Die P iü fungen sind 
den vielfach durchgeführ ten und geschätzten pol-
lenanali t ischen Untersuchungen analog. Sie werden 
mi t anderen Unte r suchungen eng v e r k n ü p f t (die 
archäologischen Ergebnisse und die intensive Unter-
suchung der Makrofauna kann auch nicht en tbehr t 
werden), um den realen Weg der Quar tä r forschung 
der Z u k u n f t zu zeigen. 
Die diesbezügliche Bearbei tung des Materials aus 
Is tál lóskő mag als ers ter Versuch der Anwendung 
167
 Th. Kormos: P i l i s s z á n t ó u s w . S . 4 5 1 - 4 5 2 . 
tes q Wettstein : K l e i n s ä u g e r r e s t e ( D r a c h e n h ö h l e ) u s w . 
S . 7 8 8 . 
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 G. Brunner : i n s ä m t l i c h e n a n g e f ü h r t e n A r b e i t e n . 
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dieser Methode in U n g a r n gelten. Bei Beurte i lung 
der Ergebnisse müssen natürl ich die am E n d e der 
Besprechung der var ia t ionssta t is t ischen Unter-
suchungen schon bekanntgegebenen Fehlerquel-
len berücksichtigt werden . 
Die Real i tä t der oben e rwähnten P rü fungen 
wird durch die schon öfters e rör te r ten neueren 
Ta t sache berühr t dabei keineswegs die Rea l i t ä t 
des Vergleichs zeitlich nahes tehender Schichten, 
in denen die Gewölle wahrscheinlich von u n g e f ä h r 
denselben Eulen s t ammen , die «Fehlerquelle» also 
dieselbe ist (siehe diesbezüglich die Ausführungen 
Brunners) . 1 7 1 
Die Reste der grösseren Säugetiere weisen — 
Hohlertbc tibccge Gcoss -Scucgec 
Abb. 9. F a u n e n s p e k t r a d e r Makro fauna . 1. U n t e r e K u l t u r s c h i c h t , 2. Obere K u l t u r s c h i c h t , 3. Ge lb l ichbraune , lössige Sch i ch t 
Höhlerbbcu: übrige Gcoss -Sauger 
Kieirisaugec Vogel 
Abb. 10. F a u n e n s p e k t r a der G e s a m t f a u n a . 1. Un te re K u l t u r s c h i c h t 2. Obere K u l t u r s c h i c h t , 3. Ge lb l i chbraune , 
lössige Sch ich t 
Gewölluntersuchungen von Ut tendör fe r , März, 
Kahmann 1 7 0 u. a. beglaubigt . Die Gewölle der 
Eulen widerspiegeln nämlich im grossen und 
ganzen die Zusammensetzung der F a u n a der 
Umgebung (hauptsächlich die kleinen Nager be-
t re f fend) . Das bezieht sich nicht auf die Vögel und 
einige Kleinsäuger (z. B. Chiropteren usw.). Diese 
die Individuen zahlen in Prozenten ausgedrückt — in 
den verschiedenen Schichten keine wesentl ichen 
Unterschiede auf . Nach den Knochen kann m a n in 
den meisten Fällen auf ein bis höchstens vier 
Individuen schliessen, demnach können kleinere 
Veränderungen nicht wahrgenommen werden.1 7 2 
Ähnlich liegen die Verhältnisse des Höhlen-
170
 O. Uttendörfer : Op. cit. ; Idem : N e u e Ergebnisse 
ü b e r die E r n ä h r u n g d e r Greifvögel u n d E u l e n . S t u t t g a r t 
1952 S. 230 ; R. März : Op . cit. ; II. Kahmann : D a s Ergebnis 
de r Zergl iederung von Eulengewöl len u n d seine wissenschaf t -
l iche Verwer tung . O r n i t h . Mit t . 5 (1953) S. 2 0 1 - 2 0 5 usw. 
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 G. Brunner : Wassers te in u s w . S. 97. 
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 Diese u n d die fo lgenden E r ö r t e r u n g e n wurden s c h o n 
in der vor läuf igen Mi t te i lung im al lgemeinen kurz geschi l -
d e r t . 
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bären zu den übrigen Grosssäugern. Die F luktua-
t ionen sind schwer zu deuten (Abb. 9). Es sei 
nu r e rwähnt , dass, wie später e rör te r t wird, während 
der Ablagerung der oberen Kul turschicht eine 
nasse Periode anzunehmen ist, und dass der Höhlen-
bä r in kleinerer Zahl vorhanden war. 
Die Mikro-und Makrofauna zeigt in demselben 
Graphikon offensichtlich ein entstel l tes Bild. Man 
k a n n annehmen, dass die Mikrofauna, die Nahrung 
Schichten gegenüber dem Walde («Makrovegeta-
tion») e i n t r a t oder nicht . Solche Untersuchungen 
konnten aber wegen des schlechten Zustandes 
des Pollens im Höhlenlehm nicht durchgeführ t 
werden. 
Eine Angabe aus äl teren Meldungen über die 
Fauna erk lär t 1 7 5 : «Die F a u n a ist ungemein eintö-
nig und bes t eh t mit geringer Ausnahme bloss aus 





" a-cucUcs- agcestc s 
AcaccoUx teccestccsL 
Ciethc cononxgs glccceoUcs 
Sehe. 
Ochotona. /xccscUa PaU. 
У Ccccetccs ccccetccs L 
CcteUus cite Uo cotes KAcrn. 
TcUpxx. eucofuxea. L 
Aiccstetcc ecrrccrceœL. Adccsteia. nLua-UsL. 
Abb. 11. F a u n e n s p e k t r a der Kle insäuger fauna . 1. Un te r e Kul tu rsch ich t , 2. Obere Kul turschicht , 3. Gelbl ichbraune, 
lÖ9sige Schicht 
der Eulen, während derselben Zeitperiode sich in 
einer grösseren Individuenzahl angehäuf t ha t 
(kräft igere For tpf lanzung, rasches Abwechseln der 
Generationen.)173als die Makrofauna, deren überwälti-
gende Mehrheit die Beute des Menschen bildete 
(s. Abb. 10). 
Zwei in teressante Tatsachen sollen aber hervor-
gehoben werden. Das sukzessive Zunehmen der 
Zahl der Kleinsäuger ist sehr ausgeprägt.1 7 4 Nur 
pol lenanalyt ische Untersuchungen könn ten ent-
scheiden, ob — was sehr wahrscheinlich ist — 
paral lel mit dieser Erscheinung die Zunahme der 
Gramineen («Mikrovegetation») in den oberen 
man mit der Tatsache vergleichen, dass der Pro-
zentsatz des Höhlenbären in der oberen Kul tur-
schicht bis 6 ,8% sinkt. Das kann nur den älteren, 
mit unzureichenden Methoden arbei tenden Er-
schliessungen zugeschrieben werden. 
Bet rach ten wir danach die Faunenspek t ra der 
Kleinsäugerformen. Die sehr ausgeprägten und 
eindeutigen Unterschiede in den Prozenten dieser 
Arten in den verschiedenen Schichten sprechen 
dafür , dass diese sozusagen allein zur mikrost ra t i -
graphischen Auswertung geeignet sind. 
Bevor wir auf die Erör te rung dieser Ta tsachen 
eingehen, e rwähne ich kurz andere Untersuchun-
173
 M. Kretzoi : Die unterple is tozäne Säugerfauna von 
Be t f i a usw. S. 3 2 9 - 3 3 0 . 
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 Es ist anzunehmen , dass die Menge der Kleint iere 
in der gelben Schicht, in welcher sich auch während vorheriger 
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Grabungen (sozusagen allein in dieser Schicht) vorgefunden 
wurde, noch bedeu tender zunahm. 
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gen, mir denen einige Ergebnisse der faunis t ischen 
Resul ta te in E ink lang zu bringen versuch t 
wurde. 
Sárkány und Stieber1 7 6 un tersuchten ungefähr 
800 Holzkohlenstücke aus den drei Schichten, die 
sie natür l ich auch s ta t is t isch gut auswerten konn-
ten. Von Vértes u n d Kriván1 7 7 wurden sediment-
petrographische P r ü f u n g e n un te rnommen. Sie be-
zogen sich hauptsächl ich auf die Poros i tä t u n d 
Morphologie der Steine des Sedimentes, des C a € 0 3 -
und Humusgehal tes sowie auf die Feinkorngrös-
senkategorien der pleistozänen Ausfül lung der 
Höhle. Endlich f ü h r t e M. Her rmann 1 7 8 mikro-
mineralogische Untersuchungen durch, wobei sie 
die Verhältnisse des Granat- , Ruti l - , Limonit- , 
Magneti t-Gehaltes usw. in Be t rach t zog. Un te r 
diesen könnten die Ergebnisse der Holzkohlenunter-
suchungen (Antlirakotomie) die Verschiedenheiten 
am besten registrieren. Die Ergebnisse der sediment-
petrographischen Forschungen sind mehr oder 
weniger verwischt,1 7 9 bzw. von so vielen ört l ichen 
Faktoren abhängig, dass sie nur in einigen Fäl len 
(z. B. Lössgelialt), auch andere Ergebnisse vor 
Augen ha l tend real auswer tbar sind. Diesbezüglich 
bieten die mikromineralogischen Untersuchungen 
eine sehr wertvolle Ergänzung. Die Synthese eini-
ger, aus diesen herausgegriffenen Ergebnisse in 
Einklang gebracht mi t der Sta t is t ik der Klein-
säuger gebe ich in folgendem an (die Prozentsä tze 
bezüglich der Kle infauna , siehe Abb. 11). 
1. In der Zei tspanne der Sedimentat ion des 
unteren Teiles der unteren Kul turschicht l eb ten 
relat iv wenig von den mehr oder weniger Feucht ig-
keit beanspruchenden Arten, wie Arvicola (12,6%) 
und Talpa (3,7%, wobei Microtus oeconomus (15%) 
und M. gregalis (11,7%), (der le tztere ist das einzige 
ausgesprochene Steppent ier der Fauna) e twas 
häufiger vorkamen. In derselben Zeit bes tand der 
Wald hauptsächl ich aus den nordischen, s t a r k 
kont inentales Kl ima bevorzugenden Arven (Pinus 
cembra, 70,8%), in untergeordnetem Masse aus der 
Lärche und Fichte (Picea-Larix-Gruppe, 20 ,7%) . 
Laubbäume sind noch vorhanden (Acer, Quercus 
und Fagus [?], 8 ,5%), vielleicht als Riss—Würm-
Relikte. 
1 ,6
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In gleicher Epoche liegt der Gehalt des Sedimen-
tes an lössigem Feinkornkomponent (mit 0,02—0,1 
mm Durchmesser) zwischen 15—30%. Der grosse 
Schwermineraliengehalt dieses Komponenten der 
Ablagerung (Granat , Ru t i l , Zirkon usw. 35,2%) 
beweist, dass das Mater ial allotigen ist , also vom 
Wind als S t aub in die Höhle hineingeweht wurde. 
(Die Höhle selbst e n t s t a n d im permokarbonischen 
Kalkstein, der solche Mineralien nu r etwa sehr 
untergeordnet enthäl t , in En t f e rnung von einigen 
Kilometern liegt aber ein Erupt ivgebie t . Dieses 
Gebiet k a n n also als Quelle der Mineralienkörner 
angesehen werden.) Der Limonitgehal t ist ziemlich 
hoch (23,0%), zeigt aber keine Wachs tumsformen, 
wurde also auch zugewellt . 
Alles spricht also e indeut ig fü r ein kont inentales , 
kühles Kl ima dieser Epoche . 
2. W ä h r e n d der Ablagerung des unteren Teiles 
der oberen Kul turschicht vermehren sich die Feuch-
tigkeit beanspruchenden Formen ungefähr um das 
Doppelte der vorherigen Zei tspanne : Arvicola 
erscheint in 20,5%, Talpa in 8,9%. Dagegen fäl l t 
die Zahl von M. gregalis ca. auf die H ä l f t e (6,9%) 
und die Menge von M. oeconomus n i m m t auch ab 
(10,5%). 
Wie wir später sehen werden, bes teh t kein 
Zweifel darüber , dass diese Periode relat iv sehr 
feucht war . Dem widerspricht scheinbar die Abnah-
me des Feucht igkei t bevorziehenden M. oeconomus. 
Das könn te mit den damaligen offensichtlichen 
Verhältnissen der unmi t t e lba ren Umgebung der 
Höhle gedeute t werden, wenn wir annehmen, 
dass im Ta l vor der Höhle in dieser Zeit ein Teich 
ents tand , in dem Arvicola häufig war (da für spricht 
auch der von der Karausche , dem typischen Teichbe-
wohner s t ammende Res t aus dieser Schicht). 
Die vom S tandpunk t des Paläontologen sehr wert-
volle, auf Grund der ökologischen Untersuchung der 
Klciusäuger des Neu^iedlersees verfer t ig te Tabelle 
von Bauer1S0 hilf t uns bei weiteren Gedanken-
gängen. Aus dieser ist ersichtlich, dass der Lebens-
raum der im Wasser lebenden Arvicola das während 
des ganzen Jahres un te r Wasser s tehende Rohr ist , 
M. oeconomus dagegen lebt in der zeilweise über-
schwemmten Randzone eines Teiches : 
179
 Diese geben bei e twas grösseren Kl imaschwankungen 
ein klares Bild. S. diesbezüglich L. Vértes : Les conditions 
de l ' in ters tadial Würmie I / I I hongrois élucidées par l ' examen 
des remplissages de grottes. Ac ta Geologica 3 (1955) S. 393 f f . 
180
 K. Bauer : Zur K e n n t n i s von Microtus oeconomus 
méhelyi Eh ik . Zool. J a h r b . Ab t . Systematik usw. 82 (1953) 
S. 85. 






















































Wenn wir annehmen, dass z. B. der Teich in 
dieser Periode doppelt so gross wurde als in der 
vorherigen, so verdoppel te sich der Lebensraum 
der Wasser ra t te , gleichzeitig konn te sich aber die 
opt imale Zone des M.oeconomus verr ingern. Dass es 
sich hier wenigstens teilweise u m die wasser-
bewohnende ökologische Form der Arvicola handel t , 
wird auch dadurch bes tä t ig t , dass in der gelblich-
b r a u n e n lössigen Schicht, in der Zeit ihrer Ablage-
rung sich der Teich vielleicht völlig zurückzog, die 
Res te dieser Tiere ein Dri t te l des vorherigen 
repräsent ieren, obzwar die Menge des Maulwurfs 
sich nur um die Hä l f t e verr ingerte (S. Abb. 11/3. 
Das bedeu te t , dass die Lebensweise der damaligen 
Arvicola n icht dieselbe wie die der Talpa war, 
was heu te bei der im t rockenen Gebiet lebenden 
ökologischen Rasse der Schermaus der Fall ist). 
Diese Hypothese annehmend, bleibt natür l ich das 
Problem der grösseren Anzahl der Ra t t enköpfe in 
der gelblichhraunen lössigen Schicht eine offene 
Frage. 
Nach dieser Abweichung be t rach ten wir kurz die 
Ergebnisse anderer, auf Grund des Materials 
dieser Schicht durchgeführ ten Untersuchungen. 
Die ka l t -kont inenta le Arve (Pinus cembra) zieht 
sich s t a rk zurück (22%) gegenüber der Lärchen-
Fich te-Gruppe mit e twas humide rem Charakter 
(Picea-Larix, 72%). Die Laubhölzer spielen schon 
k a u m eine Rolle (0,4—0,7%). Der Löss-Kompo-
nen t is t in mit telmässiger Menge vorhanden (ca. 
35%), doch der geringe Gehalt an den erwähnten 
Mineralien (11,2%) spricht dafür , dass er grössten-
teils nicht vom Winde aus weiter E n t f e r n u n g 
zugeweht wurde , sondern autochton ist. Die Limo-
ni tkörner zeigen allein hier Wachs tumsfo rmen 
(Ursprung : epigen). Das k o m m t nur in recht 
feuchtem Kl ima vor. 
Die Ergebnisse der Komplex-Untersuchungen 
lassen uns also auf ein dem vorherigen ähnlich 
kühles, jedoch beträcht l ich feuchteres Kl ima fol-
gern. 
3. In der gelblichbraunen, lössigen Schicht 
fällt die Menge — wie schon erwähnt — der Wasser-
ra t t e (Arvicola , 6,2%) und des Maulwurfs (Talpa, 
4,2%), wogegen die Zahl der Sibirischen Zwiebel-
maus und auch der Fe ldmaus zunimmt (16,8 
und 43,7%). 
In dieser Schicht dominiert wiederum die Arve 
(73%) neben der Lärchen-Fichte-Gruppe (27%). 
Von Laubholzkohlen befanden sich nur zwei 
Stück (Acer). Der Lössgehalt ist sehr hoch (53%) 
und s t a m m t gemäss den Ergebnissen der mikromi-
neralogischen P rü fungen von zugewehtem Material 
(Schwermineralien, 56,0%). Der Limonitgehal t ist 
gering (7,5%). 
Diese Periode war also noch kont inenta ler 
und wahrscheinlich noch kühler als das Kl ima der 
unteren Kul tursch ich t . 
4. Die Mikrofauna der gelben Lehmschicht ist 
f ü r s ta t is t ische Untersuchungen bedauerl icher-
weise n icht geeignet. Während der unvol lkomme-
nen älteren Grabungen kamen insgesamt 18 Stück 
von kleineren Microtinen zum Vorschein. Das 
Verhältnis des M. arvalis-agrestis und M. gregalis-
-oeconomus «Komponentes» kühleren Charakters ist 
jedoch auch auf Grund so kleiner Zahlen bemerkens-
wert : bei Mot t l 1 8 1 3 : 4 , bei Éhik 1 8 2 3 : 7 . Der 
Anteil dieses Komponentes wäre also auch auf 
Grundlage grosser Mengen der Tiere aus dieser 
Schicht vielleicht viel höher als in den übrigen 
Schichten. 
Wenn jedoch auch die Kleinsäugerfauna wegen 
der kleinen Stückzahl fü r eine grössere Klima-
schwankung keinen befriedigenden Beweis dar-
stellt, können uns in diesem Falle von dieser Ta t -
sache die Prozentschwankungen im Auf t re ten der 
Schneehühner überzeugen. Die Verhältnisse der 
Schneehühner un ter einander verändern sich näm-
lich in den un te ren drei Schichten nicht be t räch t -
lich, in der gelben Lehmschicht t r i t t dagegen das 
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Moorschneehuhn auffa l lend in den Vordergrund 
(s. Abb. 12). Dieses Tundrenelement ve rmehr t 
sich in unseren Lemming-Schichten (Magdalénien, 
Würm III . ) auf fa l lend . 1 8 3 Die Bereicherung durch 
dieses Element kann also nur als Ursache einer 
beträcht l ichen Abkühlung gedeutet werden . 
Bedauerlicherweise s tehen uns aus dieser 
Schicht weder an thrakotomische noch mikromine-
fü r die beträcht l iche Fros t tä t igkei t eines recht 
ka l ten und feuchten Kl imas . 
Die soeben geschildei ten stat ist ischen Unter-
suchungen der Kleintiere sollen auch vorsichtig 
behandel t werden. St ichproben mit kleinen Indi-
viduenzahlen (etwa un te r 30—40 Stück) geben sehr 
unsichere Ergebnisse. Diese Tatsache wurde z. B. 
bei Untersuchung der Prozentsä tze der Schnee-
3 
Tetccxo tetcix. L. 
Tetcao u-cogciUus L 
L agopu.s lagopus L. 
Logo pu. s mutus Adoni 
Abb. 12. F a u n e n s p e k t r a der Schneehühne r . 1. U n t e r e K u l t u r s c h i c h t , 2. Obere K u l t u r s c h i c h t . 3. Ge lb l i chbraune , lössige 
Schich t , 4. Gelbe Schicht . 
ralogische Daten zur Verfügung. Nach Ergebnis-
sen der sedimentpetrographischen Untersuchun-
gen ist der Lüssgehalt mit telmässig (35%), dage-
gen ist der Lehmkomponent ziemlich hoch (Fein-
korngrösse m i t < 0 , 0 0 5 mm Durchmesser, 13%) 
und die scharfe Form und Menge der Steine spricht 
hühner im Istállóskőer Material klar. Auf Grund 
der Zahlen der freigelegten Reste während älterer 
Ausgrabungen zeigten sich, wo man von Zufalls-
funden sprechen kann , ganz andere Verhältnisse 
als bei unseren Schneehuhnfunden der letzten 
Grabungen. 
D A T I E R U N G D E R F A U N A 
Wie schon in der Einlei tung erwähnt wurde, 
steht die Istállóskőer Aurignacien-Fauna in der 
Reihe der ungarischen spätpleistozänen Höhlen-
1 8 3
 D. Jánossy: Die fossile O m i s usw. S. 2 2 0 - 2 2 1 . 
faunén in ihrer Art einzig da. Heute ist es schon 
klar, dass der Grund dieser isolierten Stellung der 
Tiergesellschaft wenigstens teilweise in der Nicht-
beachtung der Mikrofaunen während der früheren 
Grabungen in Ungarn zu suchen ist. 
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Daher finden wir auch keine befriedigende 
Basis fü r den Vergleich der F a u n a mit anderen 
ähnl ichen Tiergesellschaften. 
F ü r Vergleichszwecke wäre in Ungarn die 
Aur ignacien-Fauna der b raungrauen Schicht der 
in der Nähe der Höhle von Is tá l lóskő (etwa 5 
km ent fern t ) liegenden Peskö-Höhle (856 m ü. d. M.) 
am besten geeignet. Die Fauna bes teh t aus folgen-
den A r t e n 1 8 1 : Pisces, Rana méhelyi Bolk. Surnia 
ulula L., Lyrurus tetrix L., Lagopus lagopus L., 
Lagopus mutus Mont., Talpa europaea L., Erina-
ceus sp., Ursus spelaeus Ros., Canis lupus L., Vulpes 
vulpes L., Hyaena spelaea Goldf., Felis spelaea 
Goldf., Lynx lynx L., Martes martes L., Mustela 
erminea L., Meies meles L., Cricetus cricetus L., 
Microtus arvalis Pall., Microtus gregalis Pall., Arvi-
cola terrestris L., Citellus citellus L., Ochotona 
pusilla Pali., Rangifer tarandus L., Cervus elaphus 
L., Capreolus capreolus L., Rupicapra rupicapra L., 
Equus sp., Sus scrofa L., Lepus sp., Bison priscus Boj. 
Diese Fauna gleicht der Zusammenste l lung 
nach in allen Einzelheiten der von Istállóskő, sie 
bes teh t nur aus weniger Arten und k a n n aus Mangel 
an s tat is t isch auswer tbarer Mikrofauna nicht exakt 
parallelisiert werden (insgesamt 16 Stück von 
Microtinen). Ausser den archäologischen Ergeb-
nissen erhär te t die Annahme der Gleichzeitigkeit 
die relat ive Fülle der Höhlenbärenres te sowie der 
ähnliche Anteil von Rangifer , Rupicapra usw. in 
den Kul turschichten von Istállóskő. 
Die andere Fundste l le in Ungarn , welche aber 
von Archäologen nicht eindeutig als Aurignacien 
aufgefass t wird, ist der gelbe Höhlenlehm der 
Herman-Ot tó-Höhle , die eine — zwar spärliche — 
F a u n a aufweist . Die Fundstel le liegt ebenfalls im 
Bükk-Gebirge, etwa 18 km von der Istállóskőer 
Höhle en t fe rn t . Die F a u n a der pleistozänen Kultur-
schicht ist folgende1 8 5 : Bubo bubo L., Ursus 
spelaeus Ros., Canis lupus L., Hyaena spelaea 
Goldf., Castor fiber L., Cervus elaphus L., Alces 
alces L., Megaloceros giganteus Blmb., Rupicapra 
rupicapra L., Capra ibex L., Bos primigenius Boj. — 
Die durch Zufall in die Höhle hineingelangten 
Grosstierknochen sagen uns wenig ; die Mikrofauna 
fehl t völlig. Die annähernde Gleichzeitigkeit dieser 
Funds te l le mit der von Istállóskő soll also eine 
offene Frage bleiben. 
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In anderen ungarländischen Aurignacien-Fund-
or ten wurde bisher übe rhaup t keine Fauna frei-
gelegt (s. diesbezüglich die Zusammenstel lur g von 
Mottl).186 
Mit Parallelisierung der Faunen ausländischer 
Aurignac-Fundstel len können wir kein günstiges 
Resul ta t erzielen. Das wurde schon in meiner 
vorläufigen Mitteilung klar , wo sich das als völlig 
erfolglos erwies.187 Die «Mammut faunen» der 
Fre i landras tp lä tze mit bis auf den M a m m u t 
ärmlichen Makrofaunen sind ganz anderen Cha-
rakters . Die reichen Mikro- und Makrofaunen des 
europäischen Aurignaciens — m a g es sich auf 
Ost- oder Westeuropa beziehen — bilden keine 
befriedigende Vergleichsbasis, da die Tiergesell-
schaften u n t e r ganz anderen Verhältnissen lebten 
als unsere F a u n a von Istállóskő und dabei auch 
die Gleichzeitigkeit nicht sicher ist . 
Mott l 1 8 8 charakter is ier te die Fauna von Istál-
lóskő wie folgt : «Der Höhlenbär herrschte vor, die 
Beglei t fauna weist im allgemeinen einen über-
wiegenden Wald-Steppencharakter auf, mi t nu r 
wenigen alpinen und arkt ischen Formen. . . Die 
Säugetierarten unserer Fauna mit S teppencharakter 
sind weitere Beweise dafür , dass sich das kont inen-
ta le Klima des heimischen Spätmouster ien (Suba-
lyuk-Höhle), wenn auch in geringerem Masse und 
ohne Equus hemionus (d. h. Asinus hydruntinus) 
und Alactaga, auch im Aurignacien for tsetzte . Die 
Zahl der Rent ier- und Pfei fhasenknochen ist noch 
gering, während solche in unserem Magdalénien I 
zusammen mit den Lemmingresten schon mas-
senhaf t vorkommen.» Auf Grund dieser Erwägungen 
verlegt die Verfasserin die Fauna von Istál lóskő 
in das W ü r m I — I I Inters tadial . 
Die Zei tspanne der Sedimentat ion der pleisto-
zänen Ausfül lung der Höhle von Istállóskő ent-
spricht nicht nu r in der mehr oder weniger vorhande-
nen Kontinuierl ichkeit der Fauna der Subalyuk-
höhle, sondern auch bezüglich der Vegetat ion. 
Die für die Aurignacperiode so charakteris t ische 
Arve (Pinus cembra) erscheint nämlich schon in 
der oberen Schicht vom Subalyuk. Ob in dieser 
«Kontinuierl ichkeit» eine Unterbrechung bes tand 
und falls j a , wie gross dieselbe war, bleibt eine 
offene Frage . Während der Sedimentat ion der 
Aurignac-Schichten der Höhle müssen solche 
andere Yogelreste aus dem ungarischen Pleistozän. Aquila 
22 (1915) S. 1 8 8 - 1 8 9 . 
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Unterbrechungen auch angenommen werden, die 
Ausfüllung umfass t also keineswegs das ganze 
W ü r m I — I I In ters tadia l im Sinne von Milanko-
vic-Bacsák.1 8 9 Es ist aber sehr wahrscheinlich, 
dass die obere, gelbe Lehmschicht den Anfang der 
Phase der Eisakkumula t ion des W ü r m I I Stadiais 
repräsent ier t (nach In te rpre ta t ion von Koppen). 1 9 0 
Die kleineren F luktua t ionen innerhalb der erwähn-
ten kont inenta len Phase wurden schon während der 
Besprechung der prozentuellen Veränderung der 
Kleinfauna erör ter t . Es soll hier noch auf einige 
Eigentümlichkeiten des s trat igraphischen Wertes 
der Mikro faun a hingewiesen werden. 
Ausser der schon an anderer Stelle191 e rwähnten 
Tatsache, dass die wärmeres (und teils auch humi-
deres) Klima bevorziehenden Kleinsäuger in dieser 
Zeitspanne in Ungarn völlig fehl ten (so z. B. 
Sciurus, Muscardinidae, Apodemus usw., un te r 
den Steppenelementen Spalax, Alactaga usw.), 
fällt uns das völlige Fehlen der Reptil ien und die 
Eintönigkeit der Amphibien in der Faunenl is te 
von Istál lóskő ins Auge. Das Fehlen der subti len 
Knochen der Lacertilier k a n n vielleicht der noch 
immer unbefriedigenden Sammelmethode zuge-
schrieben werden. Zumindest wären jedoch Schlan-
genwirbel zum Vorschein gekommen, wenn diese 
Tiere in jener Periode gelebt hä t t en . Als eine 
interessante «Leitfossilie» t r i t t Rana méhelyi in den 
Vordergrund. Diese Froschar t über lebte anschei-
nend unter den Amphibien allein diese kühle, 
kont inenta le Periode im nördlichen Karpa ten -
becken.1 9 2 Die aus den Aurignac-Schichten zutage 
gekommenen 354 S tück Froschknochen können 
ausnahmslos dieser Ar t zugeschrieben werden 
(aus den Aurignac-Schichten von Peskő ist auch nur 
diese Art bekannt) . Andere Froschlurche, haupt -
sächlich Bufo und Repti l ien kennen wir nur aus 
älteren (Riss—Würm) und viel jüngeren Epochen 
(Postglazial) des ungarischen Spätpleis tozäns 1 9 3 
(z. B. aus den Riss-Würm-Schichten der Lamb-
recht-Höhle 1 9 4 usw. und dem Postglazial von 
Kőszeg,195 Remetehegy, 1 9 6 Puskaporos1 9 7 usw.). 
Die Makro- und Mikrofauna spricht also heute 
schon eindeutig fü r das Würm I — I I Inters tadia l 
der Ausfüllungen. 
Die vielseitigen Untersuchungen des Materials 
der Höhle von Istál lóskő zeigen eindeutig den 
grossen Wer t der Komplex-Untersuchungen im 
Zusammenhang mit dem intensiven Sammeln 
und P r ü f u n g der Mikrofauna. Wenn in Zukunf t 
ähnliche Grabungen mi t verfeinerteren Methoden 
durchgeführ t werden, können wir die Feinhorizontie-
rung des Spätpleis tozäns noch mehr vervollkomm-
nen.1 9 8 
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 An dieser Stelle möch te ich Herrn G. Brunner (Nürn-
berg) meinen verbindl ichsten Dank aussprechen ; er teilte 
mir briefl ich seine Sammelmethode in allen Einzelheiten 
mit . Die Anwendung dieser Methode wird die Arbeit der 
ungarischen Spätpleistozänforschung wesentlich fördern . 
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Д. Я Н О Ш Ш И 
ОСТАТКИ П Т И Ц И М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х В П О З Д Н Е П Л Е Й С Т О Ц Е Н О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Я Х П Е Щ Е Р Ы 
НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё 
(Резюме) 
Во время раскопок 1950 51 гг. были обнаружены 
в позднеплейстоценовых отложениях пещеры фоссильные 
остатки, состоящие приблизительно из 30 000 костей. 
Они составляют первую обильную микрофауну в Венгрии, 
которая была найдена совместно с археологическими 
памятниками ориньякской культуры (межстадиальный 
период Вюрма I I I ) . 
В находках представлены - как видно из перечи-
сления фауны 3 рыбьих, 1 земноводный, 30 птичьих 
и 40 млекопитающих видов. 
Если мы учтем поштучное распределение костей, то 
увидим, что почти половина материала принадлежит 
остаткам пещерных медведей, причем наличие индивидов 
этого вида явилось сравнительно незначительным (см. 
соответствующий график). Это объясняется тем, что мед-
вежьи кости принадлежат к приблизительно полным 
скелетам или же крупным отделам таковых, а что каса-
ется других видов, это определить оказалось невозмож-
ным. 
Помимо медведей в макрофауне значительную роль 
играли еще волки и серны. 
Т а к как перемены в микрофауне наиболее верно 
о т р а ж а ю т изменения, происшедшие в бывшем окружении 
пещеры, при обследованиях было уделено им особое вни-
мание. На основании современных исследований питания 
сов автор стремился определить, имеет ли отношение 
предпочтение ими той или другой пищи к составу микро-
фауны, не упуская из виду, что малочисленность неко-
торых видов (напр., летучих мышей, землероек) в фос-
сильной фауне не означает еще их безусловной редкости 
в существовавшей когда-то фауне. 
При обработке материала автор коснулся и систе-
матических, зоогеографических, экологических и ана-
томических вопросов отдельных видов. 
Зубы (М1) и кости конечностей (в частности бедрен-
ные кости) полевок были подвергнуты вариационно-
статистическим исследованиям. Эти исследования, про-
изведенные на многочисленных экземплярах (100 600 
из каждого слоя), указали на то, что средние размеры 
тел, обследованных видов (Microtus arvalis-agrestis, M. 
gregalis, Arvicola terrestris) , поступивших из верх-
него культурного слоя, повидимому, стали крупнее 
по сравнению с экземплярами нижнего культурного 
слоя. Это явление может быть объяснено только охлаж-
дением климата, имея в виду диахроническое действие 
установления Бергмана (закон Депере). Седименто-петро-
графические исследования, равно как и результаты антра-
котомии выяснили, что во время отложения нижней части 
верхнего культурного слоя господствовал несравненно 
более влажный климат, нежели при образовании нижнего 
культурного слоя. Значит , зимняя погода в обильный 
влажностью период была мягкой, а л е т н я я прохлад-
ной и туманной. Продолжительность прохладной летней 
погоды оказала то же самое биологическое влияние на 
мелких млекопитающих, как общее охлаждение климата, 
так как зима является периодом спячки этих зверьков. 
К а к видно из таблицы, указывающей состав фауны, 
четыре слоя, ясно различаемые в пещере простым гла-
зом, существенно не отличаются друг от друга в отно-
шении видового состава фауны. Нет значительных раз-
личий между ними д а ж е в процентном отношении отдель-
ных элементов макрофауны. А что касается микрофауны, 
о ней можно дать следующую картину : 
Среди мелких млекопитающих нижнего культурного 
слоя виды, предпочитающие влагу (водяные полевки 
12,6%, кроты 3,7%), — как показывают графики от-
теснены на задний план единственным явно выражен-
ным степным видом, сибирской полевкой (11,7%). В то 
же самое время куски древесного угля также указывают 
на более сухой климат, так к а к они свидетельствуют о 
преобладании кедрсвой сосны (71%). К подобным же 
результатам привели и седименто-петрографические ис-
следсвания. 
При отложении нижней части верхнего культурного 
слоя, число индивидов у видов, предпочитающих влагу, 
увеличилось приблизительно вдвое (водяные полевки 
20,5%, кроты 8,9°/ ), а число сибирских полевок сокра-
тилось (6,9%). Одновременно с этим сократилось и число 
крысоголовых полевок (M. ratt iceps), но это должно 
быть объяснено особой экологической потребностью 
вида. Параллельные явления замечаются и в составе ра-
стительности. Продвигается группа Larix Picea (72%) 
в ущерб кедровой сосны (22%). Седименто-петрогра-
фические наблюдения вполне подтверждают эти резуль-
таты. 
В желтовато-буром, лессовом слое, находящемся над 
вышеупомянутыми, опять замечается увеличение числа 
сибирских полевок (16,8%) с одновременным сокраще-
нием процентных чисел водяных полевок (6,2%) и кро-
тов (4,2%). Кедровая сосна (73%) вновь выдвигается на 
первый план по отношению к количеству лиственниц-
елей (22%). Большое количество лесса в отложениях, 
равно как и его минеральный состав указывают также 
на сухой климат. 
Из верхнего желтоватого слоя, к сожалению, не 
имеем мелких млекопитающих в количестве, необходи-
мом для статистических целей. При прежних раскопках, 
когда еще мало уделяли внимания микрофауне, в значи-
тельном количестве поступили только кости куропаток. 
В то время к а к общее процентное число куропаток в 
нижних слоях существенно не изменилось, число белых 
куропаток (I agopus lagopus L.) в этом слое сильно 
повышается. Это указывает на более суровый и влажный 
климат, что опять-таки подтверждается и петрографи-
ческими исследованиями, относящимися к отложениям. 
Из вышеизложенного явствует, что точное расчле-
нение вюрмских отложений без комплексных исследо-
ваний немыслимо. 
Фауна пещеры на Ишталлошкё и ранее была опре-
делена главным образом на основании микрофауны 
как продолжение фауны Вюрма I , т. е. она рассматри-
валась как типичная фауна межстадиального периода 
Вюрма I II. Это в полной мере подкреплялось тепереш-
ними исследованиями микрофауны, которые дают пред-
ставление д а ж е и о колебаниях климата. 
В дополнение сказанного нужно заметить, что в 
бассейне К а р п а т в межледниковый рисс-вюрмский пе-
риод еще существовали лесные виды фауны (Apodemue, 
Glis, Sciurus и т. д., как в пещере Шубаюк), которые 
во время отложения плейстоценовых слоев пещеры на 
Ишталлошкё вымерли, но в постглациальное время 
вновь появились (пещера Ремете, каменная ниша в до-
лине реки Бервы и т. д.). Кроме того, не может быть 
случайным, что все лягушичьи кости (прибл. 350 штук), 
поступившие из плейстоценевых слоев пещеры на Иштал-
лошкё, принадлежат исключительно к виду Rana méhelyi 
Bolk. Как это известно на основании находок других 
местонахождений подобного возраста, только этот зем-
новодный вид оказался жизнеспособным в бассейне Кар-
пат во время господства слишком сурового климата от 
Вюрма I до Вюрма III. Ни другие виды амфибий, ни пре-
смыкающиеся не могли существовать на этой территории. 
Таким образом, Rana méhelyi имеет важное хроноло-
гическое значение в вюрмских микрофаунах. 

О. GY. DELY 
RANA MÉHELYI BY. AUS DER HÖHLE YON ISTÁLLÓSKŐ 
Die Freilegung der oberen und unteren K u l t u r -
schicht in der Höhle von Is tá l lóskő wurde im J a h r e 
1948 begonnen und 1951 beende t . Die bei den 
Ausgrabungen geborgenen Froschknochen w u r d e n 
mir von D. J ánossy zur Bes t immung und Ver-
arbe i tung übergeben. Nach einer gründlichen und 
eingehenden Untersuchung konn t e ich feststel len, 
dass die Knochen zu einer einzigen Spezies, und zwar 
zu der Rana méhelyi By. gehören. 
I m Laufe der Ausgrabungen sind aus den ver-
schiedenen Schichten folgende Knochen zum Vor-
schein gekommen : 
Aus der gelblichbraunen Löss-Schicht : 
1 Bruchstück des Oberkiefers (Os maxillare), 1 Wirbel" 
bruchstück, 3 Urostyle, 1 Coracoid, 17 Bruchstücke des 
Oberarmknochens (Humerus), 9 Unterarmknochen (Anti-
brachium [ Rad ius - f Ulna]) , 25 Bruchstücke des Becken-
knochens (Ileum), 5 Bruchstücke des Schenkelknochens 
(Femur), 54 Bruchstücke des Schienbeins (Os cruris), 3 Bruch-
stücke der Fusswurzel (Tarsus [2 Fibulare und 1 Tibiale]), 3 
Mittelfussknochen (Metatarsalia). 
Aus der oberen Kulturschicht : 
1 Bruchstück des Oberarmknochens (Humerus), 1 Unter -
armknochen (Antibrachium [ Radius + Ulna]), 1 Bruch-
stück des Beckenknochens (Ileum), 2 Bruchstücke des Schen-
kelknochens (Femur), 10 Bruchstücke des Schienbeins (Os 
cruris), 1 Fusswurzel (Tarsus) (fast vollkommen unversehrt) . 
Aus der unteren Kulturschicht : 
1 Bruchstück des Oberkiefers (Os maxillare), 2 Wirbel, 
5 Urostyle, 32 Bruchstücke des Oberarmknochens (Humerus), 
5 Unterarmknochen (Antibrachium [ Radius + Ulna ]), 15 
Bruchstücke des Beckenknochens (Ileum), 4 Bruchstücke des 
Schenkelknochens (Femur), 47 Bruchstücke des Schienbeins 
(Os cruris), 2 Bruchstücke der Fusswurzel (nur Fibulare), 
1 Bruchstück eines Mittelfussknochens (Metatarsalia). 
Der fossile Zustand der gefundenen Knochen kann nicht 
bezweifelt werden. Ihre Farbe wechselt zwischen hellgelb-
lichen, bräunlich-gelblichen und graulich-bräunlichen Schattie-
rungen ab, und auch in dieser Hinsicht sind die Knochen 
identisch mi t dem Material der zum Vergleich dienenden 
anderen Fundorte . 
Die aufgezählten Knochen hat te ich mit den bereits 
früher geborgenen, von Bolkay und Fejérváry best immten 
Rana méhelyi By.- Knochen verglichen, die aus der Puska-
poros-Felsnische von Hámor (Komitat Borsod), den unteren 
und oberen Schichten der Dzeravá-Skala (Höhle von Pálffy, 
Komitat Pozsony), der Höhle von Peskő (Komi ta t Borsod), 
der Höhle von Balla (Komitat Borsod), der Felsnische von 
Pilisszántó (Komitat Pest) und der Remetehegyer-Felsnische 
von Máriaremete (Komitat Pest) s tammten und sich in der 
herpetologischen Sammlung des Ungarischen Nationalmu-
seums befinden. 
Ausser den von den obengenannten Fundor ten stammen-
den Rana méhelyi By.-Knochen standen mir noch andere 
Spezies als Vergleichsmaterial zur Verfügung, von denen 
besonders das rezente Knochenmaterial der Rana temporaria 
L. erwähnenswert ist, die aus dem Norden der Sowjetunion, 
und zwar aus der Gegend von Leningrad (von Fejérváry 
erhaltene Knochen) s tammen. 
Die untersuchten Funde zeichnen sich im Ver-
gleich mi t dem rezenten Knochenmater ia l , wobei 
nur Rana temporaria L. in Be t r ach t kam, durch 
ihre Grösse und Mächtigkeit aus . 
Unter dem untersuchten Material bef indet sich bedauer-
licherweise kaum ein einziges unversehrtes bzw. fehlerloses 
Stück ; meistens sind unvollständige, zerbrochene, abge-
wetzte, weniger guterhaltene Knochen zum Vorschein ge-
kommen. 
Von den Schädelknochen fand ich im ganzen nur 2 
Bruchstücke des Oberkiefers (Os maxillare), welche von einem 
älteren Tier stammen. Als fossile Reste kamen im allgemeinen 
1
 I. Bolkay : On the pleistocenic predecessor of Rana 
fusca Rös. Mitteil. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geolog. Reichs-
anst. 19 (1911) 1 5 5 - 1 6 0 . 
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von den zum Schädel gehörigen Knochen nur wenige zum 
Vorschein in Anbetracht der überwiegend knorpeligen Zu-
sammensetzung des Froschschädels. 
Die gefundenen 3 Wirbelstücke dürf ten gleichfalls zu 
einem älteren Tier gehört haben. Bezüglich ihrer Grösse 
übertreffen sie nicht nur die Mehrzahl der Wirbel der Rana 
temporaria L., sondern auch jene der Rana méhelyi By., 
die mir zur Verfügung stehen ; in dieser Beziehung sind sie 
etwa den Wirbeln der Rana ridibunda Pali, gleichzusetzen. 
Ein Wirbel ist alleinstehend (VIII), der andere dagegen ver-
wachsen (VIII —IX); einen dem letzteren ähnlichen Wirbel 
können wir auch unter den aus der Puskaporos-Felsnische 
von Hámor stammenden Knochen finden. Die Zusammen-
wachsung der Wirbel ist bei dieser Spezies offenkundig eine 
häufige Erscheinung, worauf bereits Bolkay1 sowie später 
Fejérváry2 hingewiesen haben. Der dritte Wirbel ist nur in 
2
 G. Gy. Fejérváry : Beiträge zur Kenntnis von Rana 
méhelyi By. Mit teil. a. d. J ah rb . d. Kgl. Ung. Geolog. Reichs-
anst. 23 (1916) 132 -156 . 
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kleinen Bruchstücken erhal ten geblieben ; daher konnte ich 
dessen Zahl nicht genau feststellen. 
Der achte Wirbel ist amphicoel. Seine querlaufenden 
For t sä tze (processi t ransvers i ) sind bre i t und ziemlich ent-
wickelt ; an ihren Epiphysen kann das Fehlen etwaiger 
Knochentei le festgestellt werden. Seine Dornfortsätze — unge-
achte t deren Abnützung — sind klar erkenntl ich (processus 
spinosus). 
Der andere Wirbel (VIII—IX) bes teh t — wie oben er-
w ä h n t — aus zwei verschmolzenen Stücken. Er ist viel ab-
gewetzter als der vorige, und ausserdem sind seine querlau-
fenden Fortsätze abgebrochen. 
Das Untersuchungsmater ia l des Urostyls (Os coccygis) 
bestand im ganzen aus 8 Bruchstücken. Im allgemeinen ist 
nicht einmal die H ä l f t e eines komple t ten Urostyls erhal ten 
geblieben, dennoch d ü r f t e dessen Mächtigkeit und Grösse 
als auffal lend erscheinen. 
Es war möglich, 50 Humeri zu untersuchen, die auf 
Exemplare verschiedenen Alters und Grösse schliessen lassen. 
Der Grossteil der K n o c h e n ist ganz f ragmentar i sch : bei den 
meisten fehlt mehr als die Hälf te . Sämtl ichen Exemplaren 
fehl t das Caput humer i , dagegen ist die Eminent ia cap i ta ta 
fast bei allen Stücken vorhanden. Hie u n d da ist die Crista 
ventral is sehr stark entwickel t . An einigen ist das Herab-
laufen des Spina tubercu l i medialis gut sichtbar. Die Länge 
der grössten — obwohl nicht der ganze Oberarmknochen 
gemessen werden konn te — beträgt 26,7 mm. Die Knochen 
sind im allgemeinen — besonders bei den männlichen Exem-
plaren — sehr s tark. 
Alle 15 Stück des Ant ibrachiums (Radius -j- Ulna) sind 
ziemlich gut erhal ten. Das grösste E x e m p l a r ist fas t voll-
k o m m e n unversehrt ; es fehlt nur das knorpelige Ende und 
ein geringer Teil der Ulna . Es ist 15,5 m m lang und sein Sul-
cus intermedins ve r t i e f t sich kräft ig. Die Spitze des Olecranon 
ist e twas abgenutzt. Die Breite beim distalen Ende be t räg t 
5 m m , obwohl ein kleiner Teil der Ulna fehlt . Die anderen 
Stücke sind etwas mange lhaf te r , jedoch an Form und Grösse 
sozusagen alle gleich. E i n Stück ist sogar 15,3 m m lang (ge-
messen von der Spitze des Olecranon bis an das Ende des 
Radius) , das jedoch n ich t vollständig erhal ten ist. Überdies 
kann im allgemeinen festgestellt werden , dass der vor dem 
Olecranon und dem Capitulum bef indl iche Teil, bei Rana 
méhelyi nicht so dünn ist wie bei Rana temporaria. (Dasselbe 
s t e l l t auch Fe j é rvá ry 3 fest .) 
Unte r den ausgegrabenen Knochen befanden sich 40 
Beckenknochen (I leum). Bei diesen können wir jene auffal len-
den Verschiedenheiten beobachten, welche Rana méhelyi By . 
von Rana temporaria L. — ausser der Grösse und der Mächtig-
kei t — gut abgrenzen. Diese morphologischen Verschieden-
hei ten sind derart auf fa l l end , dass der Beckenknochen der 
Rana méhelyi, (von Bolkay 4 beschr ieben) kaum mit einer 
anderen Spezies verwechsel t werden könnte . Auch Fe jé rváry 5  
fand hier die charakteris t ischsten Merkmale . 
Der Hals des I l eums ist bei Rana méhelyi brei ter als die 
vor dem Tuber superior gemessene Höhe . Der Tuber superior 
ist mächt ig entwickelt u n d wie Bolkay 6 beschrieb, «prot rudes 
in t he shape of a b i rd ' s beak». Ausserdem ist bezeichnend, 
dass auf dem unteren Teil des I leums, das in Richtung der 
Spina pelvis anterior u n t e r dem Ace tabu lum fäl l t eine Kno-
chenerhöhung in Fo rm eines kleinen Halbmondes , ferner drei 
von zwei Furchen begrenzte Erhöhungen , die sogenannten 
«Knochenleisten», beobach te t werden können. 
Die im Laufe der Ausgrabungen gefundenen Becken-
knochen habe ich mi t den 93 Beckenknochen der Rana méhelyi 
By. verglichen, die bere i t s f rüher erschlossen wurden und von 
verschiedenen F u n d o r t e n herrühren u n d zur Zeit in der her-
petologischen Sammlung aufbewahr t werden . Die in der Höhle 
von Istállóskő aufgefundenen Beckenknochen sind nur in 
Bruchs tücken vo rhanden und legen von Exemplaren von 
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verschiedener Grösse und Alter Zeugnis ab. An den Knochen 
können die oben aufgezähl ten Merkmale gut beobachte t 
werden, weil der Halsteil des I leums — abgesehen von einem 
einzigen Stück — bei allen übr igen ebenfalls ..ersiehtlieh ist. 
Infolge des f ragmentar ischen Zus tandes der Knochen erscheint 
es überflüssig, Mas»e mitzuteilen. I ch möchie nu r erwähnen, 
dass ich bei einem Exemplar eine Länae von 22 m m gemessen 
habe, obwohl auch davon nur die Häl f te e rha l ten geblie-
ben ist. 
Unter den Knochen fand ich nur 11 Schenkelknochen-
Bruchstücke (Femur) . Sämtliche Stücke sind in e inem sehr 
schlechten Zus tand erha l ten u n d daher erübrigt es sich, ihre 
Grösse anzugeben. 
In dem Untersuchungsmater ia l fand ich eine Menge 
(111 Stück) von Schienbeinstücken (Os cruris) verschiedener 
Grösse und Entwicklung. Es war nu r bei 3 Stück möglich, die 
Länge zu messen (35,3 ; 38,0 u n d 38,3 mm), obzwar auch 
diese unvol ls tändig waren. Die übr igen sind nur in Bruch-
stücken vorhanden , bis auf die 4 S tück , die in zwei Hälf ten 
gebrochen sind. Auf einem Mittel tei l der in Bruchs tücken 
vorhandenen Knochen ist sogar eine Knochenverdickung 
ersichtlich. Dieser Wulst dü r f t e vielleicht einem Knochen-
sprung oder einem Knochenbruch zugeschrieben werden , der 
nach Verheilen in den meisten Fäl len eine ähnliche oder noch 
grössere Verdickung ergeben k a n n . 
Die Froschknochen brechen im allgemeinen infolge ihrer 
Dünne leicht , jedoch können die Tiere solche Brüche dank 
ihres grossen Regenerierungsvermögens gut überwinden . Die 
Brüche dür f t en gewöhnlich bei den Ex t remi tä ten vorkommen, 
die in der weniger geschützten Lage mechanischen 1 i rkungen 
am stärksten ausgesetzt sind. Natür l ich beschränkt sich der 
Bruch sowie die Regenerierung nicht allein auf die Glied-
massen, sondern kann auch auf andere Körper te i le über-
greifen, und als Ergebnis der Knochenverhei lungen dürf te 
eine Knochenverdickung en ts tehen . Unter dem Knochen-
material der herpetologischen Sammlung fand ich solche 
Verdickung bzw. Vernarbung vor, die nicht an den Ext remi-
t ä t en , sondern in einem Fall in der Mitte des Urostyls , in 
einem anderen beim letzten Dr i t t e l des Astes des rechtsei-
tigen Ileum sichtbar war. Beide Tiere waren ( Bufo bufo L.) 
kräf t ige Exempla re aus der Schweizer Sammlung (Aix les 
Bains, 1913, I X . 3.) von Fe jé rvá ry . Ahnliche Fäl le werden 
von K. Lambrech t 7 bezüglich einiger Vogel- und Säugetier-
knochen mitgetei l t (1915) ; auch T. Kormos8 beobachte t 
bei Säugetierknochen ähnliche Erscheinungen. 
Übrigens t r i t t eine Verdickung nicht allein nach einem 
Bruch oder einer Vernarbung a m Knochen auf , sondern 
auch als Wirkung andersgearteter Irr i tat ionen (z. B. lang-
dauernder Druck , Zusammenpressung usw.). Einen ähnlichen 
Fall beobachte te ich anlässlich der im Moor von Torek ge-
machten Frosch-Markierungen. Infolge des Druckes bzw. 
der Zusammenpressung des Ringes, der um den Oberarm 
des Frosches gespannt war, verlor das Tier den u n t e r e n Arm. 
Nach kurzer Zeit bildete sich a m Ende des Obera rmes ein 
kleiner Wulst , d. h . das Tier h a t sich «regeneriert» (Dely9). 
Die Verdickung war gut s ichtbar , weil der kleine Wuls t noch 
nicht mit H a u t überwachsen war . Bedauerlicherweise war 
vom Tarsus nu r ein einziges unversehr tes E x e m p l a r und 
etliche Bruchs tücke unter dem ausgegrabenen Material zu 
f inden. Nach Bolkay1 0 wird die neue Spezies — ausser vom 
Beckenknochen — hauptsächl ich durch die auffa l lende Kürze 
des Tarsus (Tibiale + Fibulare) charakterisiert . I n seinem 
obenangeführ ten Aufsatz b e h a u p t e t er, dass der Tarsus der 
Rana méhelyi viel kürzer und bre i ter ist als der von Rana 
temporaria. Auf Grund dieser Feststel lung kam er zu der 
Folgerung, dass Rana méhelyi k a u m in die Reihe der gut 
springenden Frösche gehören d ü r f t e . Bolkay h a t t e seine 
Schlussfolgerungen lediglich auf Grund von zwei Tarsus-
knochen gezogen. Daher stiess er auf Zweifel bei Boulenger, 
8
 T. Kormos : Über k r a n k h a f t e Veränderungen an fossi-
len Knochen. Állat tani Közlemények 24 (1915) 246. 
9
 О. G. Dely : Markierungsversuche an Fröschen (Vor-
läufige Mitteilung). Ann. Hist . N a t . Mus. Nat. Hung . 5 (1954) 
4 5 7 - 4 6 4 . 
10
 /. Bolkay : a. W. S. 146. 
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dem Herpetologen des British Museums ; Fe jé rváry 1 1 äu-
sserte später ebenfalls seine Bedenken. Boulenger schrieb in 
seinem an Bolkay gerichteten Brief folgendes : «Your ta rsus 
of R. Méhelyi agrees entirely with t h a t of R. temporaria.» 
Daraus geht hervor , dass Boulenger seine Meinung ohne 
nachzuprüfen geäussert ha t . Fe jérváry hingegen ha t zwar 
von den genannten zwei Stücken das eine untersucht u n d 
auch die aus der un te ren Schicht der Dzeravá-Skala s tammen-
den Tarsus-Bruchstücke besichtigt, doch sich enthal ten, die 
Kürze des Tarsus als charakterist isch fü r Rana méhelyi zu 
bezeichnen, da sein Vergleich mit dem Tarsus der Rana tem-
poraria dies nicht zu beweisen schien. «Ich werde noch keine 
bes t immte Meinung äussern», schrieb Fejérváry 1 2 , obwohl es 
höchstwahrscheinlich ist, dass bezüglich der Länge des Tarsus 
der zwei Rtma-Formen kein wesentlicher Unterschied be-
s teht ; dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass die Zu-
k u n f t die Richtigkeit der Behauptung Bolkays beweisen 
wird.» 
Die Länge des unversehr ten Tarsus, der bei den Aus-
grabungen in der Höhle von Istállóskő ans Tageslicht kam, 
be t räg t 21,5 m m , die Breite dagegen 0,7 m m . Ein anderes 
Stück (nur Fibulare) ist etwas kleiner, d. h. 19,7 mm. Diese 
über t re f fen bezüglich ihrer Länge und Mächtigkeit die Tarsus-
länge (17,84 m m ) jenes männl ichen Exemplares der Rana 
temporaria, das Fe jé rváry aus Leningrad erhielt und veröffent-
l ichte. Es steht mir fern , auf Grund der Masse eines einzigen 
Tarsus und einiger Bruchstücke (Tibiale u n d Fibulare) eine 
Meinung zu äussern, jedoch halte ich die von Fejérváry ver-
mute te Ansicht f ü r warscheinlicher, nach der zwischen der 
Rana méhelyi und Rana temporaria angesichts deren Tarsus-
länge kein wesentl icher Unterschied besteht . Sollten aber 
Differenzen bezüglich der Grösse der zwei Spezies herrschen, 
so würden sie meines Erachtens zu Gunsten der Rana méhelyi 
entschieden werden. I n diesem Falle würden die von Bolkay 
genannten zwei kurzen Tarsi (worüber auch Fejérváry schreibt) 
lediglich von kleineren Exemplaren s tammen. 
Bolkay 1 3 h a t , von der Kürze des Tarsus ausgehend, die 
Rana méhelyi zu den weniger gut springenden Tieren einge-
reiht . Wir können aber auf Grund dieses Merkmals nicht zu 
dieser Folgerung gelangen. Meiner Meinung nach wird das 
gut springende Tier in erster Reihe nicht durch die Kürze 
oder Länge des Tarsus , sondern durch die Grösse der Tibia 
charakteris ier t . Die Funkt ion des Springens besteht zu Be-
ginn des Sprunges allein in dem anfängl ichen Schrit t , in der 
Tät igkei t , sich von der Erde wegzustossen ; die Länge der 
Tibia bes t immt dagegen den Schwung und das Ausmass des 
Sprunges. Die gute Sprungfähigkei t der Raniden kann vor 
allem mit der Länge der Tibia in Zusammenhang gebracht 
werden ; wir können sogar innerhalb der Familie gerade aus 
der Länge der Tibia gewisse stufenweise Reihenfolge fest-
stellen. Die Rana arvalis Nilss. s. str. bleibt infolge ihrer 
kürzeren Tibia im Springen hinter der Rana arvalis wolters-
torffi Fejérv. zurück, letztere dagegen übe r t r i f f t bei wei tem 
die Rana dalmatina Bonap. Ähnlich liegt der Fall bei der Rana 
esculenta L. var . lessonae Camer., der Rana esculenta L. und 
der Rana ridibunda Pal l . Auch hier ve r füg t das besser sprin-
gende Tier (Rana ridibunda Pall.) über eine grössere Tibia. 
Die Bufo, die ebenfalls zu den schwächeren Springern ge-
zählt wird, ha t eine sehr kurze Tibia. F ü h r e n wir die Reihe 
Bufo viridis Laur . über Bufo bufo L. bis zur Bufo calamita 
Laur . , so sehen wir , dass die Bufo calamita Laur . mit ihrer 
kürzesten Tibia sich nur hüpfend vorwärtsbewegt , und m a n 
k a u m vom Springen sprechen kann . Die Rana méhelyi besass 
eine recht lange Tibia : auch die Grösse ihres Tarsus mag im 
Verhältnis zu ihrer Tibia lang gewessen sein, so dass wir 
dieses Tier ohne weiteres zu den gut springenden Fröschen 
zählen können. 
I m ganzen k a m e n nur 4 Stück Metatarsal ia ans Tages-
licht, die bezüglich ihrer Grösse (ungeachtet dessen, dass nur 
Bruchstücke zur Verfügung stehen) den gleichen Knochen 
der Rana temporaria L. über t re f fen . 
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Wie ich berei ts in der Einle i tung bemerk te , 
h a t die Un te r suchung und Bes t immung der 241 
Knochen, die aus der Höhle von Istál lóskő zum 
Vorschein k a m e n , im ganzen nu r eine einzige Spe-
zies, und zwar die Rana méhelyi By., ergeben. 
Obwohl die zahlenmässige Vertei lung der in den 
einzelnen Schichten gefundenen Knochen zeigt, dass 
112 Stück aus der obersten gelblich-braunen Löss-
schicht und 113 Stück aus der unters ten Schicht 
geborgen wurden , während aus der mi t t le ren nur 
16 Stück zum Vorschein k a m e n , wurden wahr-
scheinlich aus der oberen Kul turschicht die mei-
sten Knochen ausgegraben. Es wurden mir nämlich 
ausser den genannten 241 Knochen noch 113 
Bruchstücke übermi t te l t , daher un te rsuchte ich 
im ganzen 354 Stück, die gleichfalls aus der Höhle 
von Is tá l lóskő s t ammten , jedoch wurden die letz-
teren zu Beginn der Ausgrabungen, als die Ver-
schiedenheit der Schichten noch nicht klar e rkann t 
wurde, aus den unteren und oberen Kul turschichten 
gemeinsam behandel t . Daher konn te ich die ge-
nann ten Knochen , die hinsichtlich der Schichten als 
«unsicher» be t r ach te t werden müssen, nicht zu den 
anderen zählen. 
Rana méhelyi wurde zuerst von Bolkay 1 4 be-
schrieben und von der ihr a m nächsten s tehenden 
Rana temporaria unterschieden. Nach einigen Jah -
ren h a t t e Fe jé rvá ry 1 5 diese Frage einer Revision 
unterzogen und auf Grund eines umfangreichen 
Untersusuchungsmater ia l s die Beschreibung Bol-
kays e rgänzt . Nach der Grösse der Knochen beur-
tei lend, k a m e n beide Autoren zu der Folgerung, 
dass Rana méhelyi bedeutend grösser gewesen sein 
dür f t e als die gegenwärtigen Braunfrösche und 
etwa der Rana ridibunda Pall . entsprochen haben . 
Ob das. Tier im Wasser oder im Bergland gelebt 
ha t , kann auf Grund des bisher ausgegrabenen 
Materials k a u m bewiesen werden. 1 6 Nach ihren 
Fundste l len sowie nach der Verbrei tung ihrer ge-
genwärtig lebenden Verwandten bzw. Nachkommen, 
ferner auf Grund ihrer Lebensweise können wir 
folgern, dass Rana méhelyi By. im Bergland ge-
lebt und die Kühle bevorzugt ha t t e . Ausserdem 
können wir feststellen, dass der Fundor t n ich t als 
Lebensraum des Tieres be t r ach t e t werden k a n n : 
es kam als Beu te der Raubt ie re (hauptsächl ich der 
Eulen) in die Höhle. 
16
 I. Bolkay : Über die H e r k u n f t und verwandtschaf t -
lichen Beziehungen der südeuropäischen Braunfrösche zu-
einander und zu den übrigen nördlichen Braunfröschen. 
Glasnik Zern. Mus. Bosn. 35 (1923) 1 1 3 - 1 2 2 . 
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Rana méhelyi B y . w a r i m K a r p a t e n b e c k e n a u s 
f o l g e n d e n F u n d s t e l l e n b e k a n n t : P ü s p ö k f ü r d ő 
( S o m l y ó B e r g , K o m i t a t B i h a r ) , Ó - R u z s i n , N o v i -
H ö h l e ( K o m . S z e p e s ) , P u s k a p o r o s - H ö h l e ( K o m . 
B o r s o d ) [ B o l k a y ] 1 7 , P u s k a p o r o s - F e l s n i s c h e ( K o r n . 
B o r s o d ) , H ö h l e v o n P e s k ő ( K o m . B o r s o d ) , H ö h l e 
v o n B a l l a ( K o m . B o r s o d ) , d i e u n t e r e u n d o b e r e 
S c h i c h t d e r D z e r a v á - S k a l a ( K o m . P o z s o n y ) , K ő s z e g 
( K o m . V a s ) , F e l s n i s c h e v o n P i l i s s z á n t ó ( K o m . 
P e s t ) [ F e j é r v á r y ] 1 8 , F e l s n i s c h e v o n R e m e t e h e g y 
( K o m . P e s t ) [ K o r m o s ] 1 9 d i e j ü n g s t e F u n d s t e l l e 
i s t j e t z t d ie H ö h l e v o n I s t á l l ó s k ő . 
D i e H ö h l e v o n I s t á l l ó s k ő b e d e u t e t n i c h t n u r 
e i n e n e u e F u n d s t e l l e f ü r Rana méhelyi B y . , s ie 
f ü l l t v o m G e s i c h t s p u n k t d e r B e s t i m m u n g d e r Z e i t -
p e r i o d e e i n e L ü c k e a u s , u n d d a d u r c h n ä h e r n w i r 
u n s d e r E r k e n n t n i s ü b e r d i e H e r k u n f t d e s T i e r e s . 
D i e g e n a n n t e n F u n d s t e l l e n d e u t e n n ä m l i c h d a r a u f 
h i n , d a s s d a s T i e r , d a s b i s h e r ü b e r w i e g e n d a u s d e m 
P o s t g l a z i a l b e k a n n t w a r , b e r e i t s i n d e m e r s t e n 
I n t e r g l a z i a l g e l e b t h a t ( P ü s p ü k f ü r d ő S o m l y ó B e r g ) . 
D i e j ü n g s t e A r b e i t K r e t z o i s , 2 0 in d e r e r d e n v i e r 
V e r e i s u n g e n g e m ä s s g e w i s s e F a u n a - W e l l e n v o r a u s -
s e t z t , b i e t e t u n s d i e M ö g l i c h k e i t , d a s E r s c h e i n e n 
v o n Rana méhelyi B y . i n d e n e i n z e l n e n S c h i c h t e n 
b e z ü g l i c h d e r B e s t i m m u n g d e r Z e i t p e r i o d e r i c h t i g e r 
a u s z u w e r t e n . D a d u r c h k ö n n e n w i r d a s P i o b l e m d e r 
H e r k u n f t d e s g e n a n n t e n T i e r e s s i c h e r e r lösen 
( D e l y ) , 2 1 ü b e r d a s b i s j e t z t in d e r L i t e r a t u r w i d e r -
s p r u c h s v o l l e M e i n u n g e n h e r r s c h t e n . 
О. ДЬ . Д Е Л И 
RANA MÉHELYI BY. И З П Е Щ Е Р Ы НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё 
(Резюме) 
Автор установил, что все фрагменты (241 шт.) лягу -
шичьих костей, обнаруженных в 1948 51 гг. в пещере 
на Ишталлошкё при раскопках верхнего и нижнего 
очагов палеолитической стоянки, представляют собой 
остатки только одного вида, R a n a méhe l j i By. 
Названная амфибия, которая с точки зрения сис-
тематики наиближе подходит к Rana temporaria L., 
имела по характеристике, данной Болькаи, - корот-
к у ю заплюсну и поэтому не принадлежала к ряду хоро-
ш и х прыгунов. После рассмотра мнений трех исследова-
телей (Болькаи, Б у л а н ж е , Фейервари) , автор в пол-
ном согласии с Фейервари указывает на то, что из раз-
меров заплюсны вида Rana méhelyi By. нельзя вывести 
никакого заключения относительно различия двух род-
ственных видов, так как число найденных до сих пор 
остатков Rana méhelyi By. слишком невелико. Но 
если действительно есть некоторое различие между за-
плюснами названных видев, то оно решает вопрос скорее 
в пользу Rana méhelyi By. нежели в пользу Rana 
temporaria L. Кроме того, л я г у ш к и , которые принад-
л е ж а т к наилучшим прыгунам, охарактеризованы не 
длиной заплюсны, а длиной большеберцовой кости. В до-
казательство этого, автор сопоставляя данные, отно-
сящиеся к названной кости у представителей родов 
Bufo и Rana с их способностью к прыганью устанав-
ливает , что представители рода R a n a не только лучшие 
прыгуны, но в пределах этой способности можно кон-
статировать даже и различные степени между ними в 
зависимости от длины большеберцовой кости. 
В связи с распределением костей в отдельных слоях 
устанавливается, что наибольшее количество лягушечьих 
костей поступило из верхнего (112 шт. [желтовато-бурый 
лессистый слой]) и нижнего (113 шт. [слой нижнего 
очага]) слоев, и наименьше из среднего (16 шт. [слой 
верхнего очага]). Кроме вышеприведенных костей (итого 
241 шт.) автору были предоставлены с целью обследо-
вания еще 113 костяных фрагментов, которые были 
найдены тоже в пещере на Ишталлошкё при первых 
раскопках , когда отдельные горгзенты в отложениях не 
были опознаны, и находки не подверглись еще селекции 
по слоям. Эти фрагменты не были приняты во внимание 
автором, так как их принадлежность к отдельным слоям 
точно неизвестна, хотя обстоятельства и свидетельствуют 
о том, что они поступили, по всей вероятности, из верх-
него слоя очага. 
В дальнейшем автор, рассматривая литературу, 
относящуюся к отечественным находкам, содержащим 
остатки Rana méhelyi By., замечает, что из них вряд ли 
можно определить бывшее местообитание вида. Только 
одно является несомненным, именно то, что пещера на 
Ишталлошкё не служила ему местом обитания. Предста-
вители вида были занесены туда в качестве пищи для 
других животных. 
Наконец, автор перечисляет все известные место-
обитания Rana méhelyi By . в бассейне К а р п а т и уста-
навливает не только то, что фоссильная герпетофауна в 
типичных отложениях Вюрма представлена исключи-
тельно только видом Rana méhelyi By. , но и то, что 
этот вид, найденный исследователем Бслькаи еше в 1911 
году в «преглаиизльном» слое (Пюшпёкфюрдё, Шомйо-
хедь), просуществовал вплоть до постглациальных вре-
мен, когда окончательно уступил свое место виду Rana 
temporaria. 
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В . S O L T É S Z 
DIE STATISTISCHE UNTERSUCHUNG DER BACKENZÄHNE 
DES HÖHUENBÄREN AUS DER HÖHTE VON ISTÁLLÓSKŐ 
Das Ziel dieser Untersuchung ist der Vergleich 
der aus der unteren und oberen Kul turschicht der 
Höhle von Istál lóskő in grosser Zahl geborgenen 
Backenzähne des Höhlenbären mit Anwendung der 
MeLhode der Varia t ionssta t is t ik . Dadurch soll festge-
stell t werden, ob man zwischen den in die Höhle 
hineingeratenen Generationen des Ursus spelaeus 
genetische Zusammenhänge bzw. die Evolu t ion 
selbst nachweisen kann. Obzwar im F u n d alle 
Zähne des Höhlenbären aufgefunden wurden , be-
schäft igen wir uns allein mi t den in grösster Zahl 
zum Vorschein gekommenen Mj und M2 . Diese 
beiden Zähne wurden einerseits deshalb un ter -
sucht , weil der statistische Vergleich in diesem Falle 
genauer ist , aber hauptsächl ich deshalb, weil diese 
Zähne zu den meist detail l ierten gehören und auf 
diese Weise die mögliche Differenzierung von 
mehreren Seiten nachgewiesen werden k a n n . Vom 
Gesichtspunkt der Zuverlässlichkeit des Ver-
gleiches sind auch diese zwei Zähne in mehrere 
Kategorien einzureihen, da die Zahl ihres Vor-
kommens wesentlich verschieden ist. Es k a n n fest-
gestellt werden, dass die obere Kul turschicht an 
Resten ärmer ist , aber auch innerhalb diesem f inden 
wir auffal lend wenig M2 ; gegenüber den aus der 
unteren Schicht geborgenen 191 Stück M2 sind hier 
1
 K. Rode : Da s Gebiss der Bären. Centralbl. f. Min. etc. 
Breslau 1934. 
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 M. Mottl : Die Fauna der Mussolini-Höhle (Subalyuk), 
Geol. Hung. 1939. 
3
 Die in Verbindung mit der Untersuchung und den Gra-
phikonen stehenden Buchstabebenzeichnungen: 
L - die grösste Länge der Zahnkrone 
D = die grösste Breite des Talonids des M, 
d4 = die grösste Breite des Trigonids des M, 
d , = die grösste Breite des Talonids des M, 
j . х- , Hypoconid-Entoconid X, = die En t fe rnung \ -J M -J 1 D
 Frotocomd-Metacomd 
T- , Entoconid-Metaconid X, die Ent ier nung -
 n , . , TT . , 
° r rotocomd-Hypocomd 
и .r Metaconid-Protoconid X, die Entfernung
 TT . , „ 
" Hypoconid-Entoconid 
j . T7 .r . Protoconid-Paraconid X, = die Ent ternung
 ж
 „
 ж Protocomd-Entoconid 
(nicht gemessen beim 












zum Vergleich nur 59 Stück vorhanden . Die ge 
naue Vertei lung der untersuchten Zähne zeigt die 
nachs tehende Tabelle 1 : 
Mr 
untere Kulturschicht : 273 St. 
obere Kulturschicht : . . . . 158 St. 
M, 
untere Kul tursch ich t : . . . 191 St. 
obere Kulturschicht : . . . . 59 St. 
insgesamt 681 St. 
Im Vergleich zur unteren enthielt die obere Schicht laut 
der Tabelle etwa 60% von M und 30% von M,. Ausserdem 




1 0 0 ^ 70%. 
Auf Grund der diesbezüglichen Literatur wurden die 
hier in Anm. 3 angegebenen Indexe gemessen. K. Rode 1 
bestätigte auf Grund der Untersuchung der Varianten von 
3600 Bärenzähnen unter anderem in der relativen Breite 
des Talonids und Trigonids die Verschiedenheit der Arten 
Ursus arctos und Ursus spelaeus. Zwecks Prüfung der 
Veränderungen dieser relativen Breite bildeten wir die Ver-
hältniszahl • Mottl gab im allgemeinen die relative 
Stellung der Höcker der M4 des Braun- und Höhlenbären 
an.2 Wir massen schliesslich auf dem M4 6 Distanzen und 4 
Winkeln, auf dem M2 8 Distanzen. Die Messung der En t -
fernungen wurde einerseits mit dem Schubler (L, D, d , d2), 
anderseits mit Massstaben (die x-e), die der Winkel mit dem 
Winkelmesser durchgeführt .3 
о, = der Winkel zwischen Hypoconid-Paraconid und 
Entoconid-Metaconid des M4 
a 2 der Winkel zwischen Entoconid-Hypoconid und 
Metaconid-Protoconid des M4 
a 3 = der Winkel zwischen Metaconid-Entoconid und Pro-
toconid-Paraconid des M[ 
a4 = der Winkel zwischen Protoconid-Metaconid und Proto-
conid-Paraconid des M t  
M = das gewogene ari thmetische Mittel (kurz : Durchschnitt) 
Ok = Streuung 
n = Stückzahl 
с = Klassenwert 
V0 = Grenzwer t . . . 
p = Klassen-Stückzahl 
V m i n — V m a x = Grenzwerte 
d = Variationsbreite 
m mitt lerer Fehler des Durchschnitts 
m , = mit t lerer Fehler der Streuung 
V — Variationskoeffizient 
V = reelle Differenz 
A untere Kulturschicht 
F = obere Kulturschicht 
188 в . s o l t é s z 
M.-D 
Nr. I. : M—L : A—F, M —x3 : A—F und М,—D : A—F 
Nr. IV.: M—x, /D:A—F, M—x3/D: A—F und M— x,/x3 : A— F 
d i e s t a t i s t i s c h e u n t e r s u c h u n g d e r b a c k e n z ä h n e d e s h ö h l e n b ä r e n a u s d e r h ö h l e v o n í s t á l l ó s k ő 189 
190 в . s o l t é s z 
Während der mathemat isch-s ta t i s t i schen Bearbe i tung 
der Messungsresultate wendeten wir ausser den Tabel len 
hauptsächlich die übersichtlichere graphische Darstellungs-
methode an. Wo es zweckmässig erschien, wurden folgende, 
eine eingehende Untersuchung der Verteilung der Masse 
erstrebende bezeichnenden Werte berechne t : Mit te lwer t 
(M), mittlerer Fehler des Durchschni t ts (m), die St reuung (a), 
mit t lerer Fehler der Streuung (m6), Variat ionskoeff izient (v) 
und die reale Dif fe renz (V). 
Es soll erwähnt werden, dass n icht in allen Fä l l en die 
unmit te lbar durch Messen gewonnenen Daten bearbe i t e t 
wurden ; wir bi ldeten aus den bezeichnenden Wer ten auch 
andere Indexe, u m verborgene Gesätzmässigkeiten aufzu-





W II 12 13 « Ii IS mm 
IX. : М,—2L : (x2 + x,) : A—F und M 2—£x : (x, + x2) : A—Fund 
M2—x3 : A—F 
mittelbar oder mi t te lbar das Verhalten der einzelnen gemesse-
nen bezeichnenden Werte bei be iden Zähnen. Eine Aus-
nahme bildet nur der Winkel der Linien Metaconid-Entoconid 
und Protoconid-Paraconid des M. (a3) , da sich schon wäh rend 
der Zusammenstellung der Daten herausstell te, dass die 
Verteilung des Winkels a 3 hypernormal ist und sowohl sein 
Modus wie Median 120° betragen. Das bedeutet , dass un te r 
den untersuchten Indexen des M t der Winkel der Rich tungen 
Metaconid-Entoconid und Metaconid-Protoconid als die be-
ständigsten und bezeichnendsten Indexe mit 120°igem Wert 
gelten können. Es kann — auf Grund der Untersuchung der 
Kurven — festgestellt werden, dass ausser den Winkeln 
(a1—aH) die Indexe im allgemeinen eine binominale Vertei-
lung aufweisen. 
Die Veränderungen der übrigen bezeichnenden Werte 
werden — gesondert bezüglich des M , und des M2 — im fol-
genden in zwei Gruppen geteilt (s. Tab . 2, 3a und 3b). 
Die am M t gemessenen und gebildeten bezeichnenden 
Werte f inden wir in der ersten Kolonne der Tab . 2. Die 
Tabelle enthält folgende bezeichnende Werte der verglichenen 
Frequenzkurven : Stückzahl, Durchschni t tswert , Verände-
rungen des Durchschnit tswertes in Massen und dasselbe in 
Prozenten. Angaben, die wir vom S tandpunk t des Vergleiches 
der zwei Kul turschichten für massgebend oder wichtig hal ten, 
sind in der letzten Kolonne mit einem Stern gekennzeichnet. 
Diese Angaben wurden in Tab. 3/a weiter geprüf t . 
Auf Grund der Angaben in Tab. 2 und 3/a soll die Be-
ziehung zwischen der grössten Länge der Zahnkrone und der 
grössten Breite des Talonids des M t (L/D) — also das Ver-
hältnis der Seiten des den Zahn umgrenzenden Vierecks — 
als unveränder t be t rach te t 'werden. Dasselbe gilt auch fü r 
den Index , der die Relat ion zwischen den grössten Breiten 
des Metaconids-Paraconids des M, und des Talonids dessel-
ben Zahnes zum Ausdruck bringt (x3/D). Demgegenüber 
zeigen die Verhältniszahlen L, D und x 2 in der Richtung der 
oberen Schicht eine s tark ausgeprägte Verminderung. 
Bezüglich der Proport ionen des M, kann aus dem obigen 
gefolgert werden, dass sich dieser Zahn des Ursus spelaeus in 
der Zeitepoche zwischen der Ablagerung der unteren Und 
oberen Kulturschicht be t re f fs der Masse u m 2 ,5% verringerte. 
E s besteht ein gewisser Widerspruch in der Tatsache, 
dass zur gleichen Zeit, als die Massveränderung DA—DF, 
also die Veränderung der grössten Breite des Talonids des 
M, zwischen der un te ren und oberen Kulturschicht eine, 
reelle Differenz aufzeigt , nicht dasselbe von der Relation der 
Metaconid-Protoconid-Entfernung am M t (хзд —X3f) zwischus 
den zwei Kulturschichten behaup te t werden kann. Die an 
Tabelle 2 
Die Differenzen zwischen den M, und M2 
aus der un te ren und oberen Kul turschicht 
Durchschnitt der Indexe Veränderung 
der Mittelwerte 
Nr. Index untere obere Zahn 




zenten St. St. 
1. L 175 31,571 mm 118 30,671 mm — 0,900 — 2,86* 
2. *3 188 7,45 mm 111 7,367 mm — 0,089 — 1.11* 
3. D 234 15,142 mm 142 14,741 mm — 0,401 — 2,65* 
4. L/D 170 2,0917 117 2,0902 — 0,0015 — 0,07» 
5. x J D 193 0,67 111 0,68 + 0,01 + 1,49 
6. x3/D 158 0,4937 100 0,4917 + 0,0118 — 0,406» M, 
7. *l/*S 166 1,364 98 1,357 — 0,007 — 0,51 
8. " l 168 95,56° 100 92,91° — 2,65 — 2,77 
9. a% 185 67,97° 104 68,70° + 0,73 + 1,07 
10. 
а , 184 94,5° 100 93,86° — 0,64 — 0,68 
11. •Tx 153 41,17 mm 96 40,17 mm — 1,00 — 2,43 
12. x2 196 13,786 mm 108 13,175 mm — 0,611 — 4,44* 
13. X. 189 9,949 114 9,875 — 0,164 — 1,65 
14. L 160 32,138 mm 55 31,62 mm — 0,518 — 1,61 
15. •h 169 18,805 mm 55 18,664 mm — 0,141 — 0,75 
16. d, 185 18,969 mm 57 18,768 mm — 0,201 — 1,06 
17. L/d, 157 1,7008 59 1,7080 + 0,0072 + 0,42 
18. L/da 160 1,6920 54 1,6848 — 0,0072 — 0,425 
19. •Tx 148 73,885 mm 49 73,393 mm — 0,492 — 0,67 M2 
20. *i .d i 150 0,6176 50 0,6096 — 0,0080 — 1,3 
21. x3/d2 162 0,6915 50 0,7020 + 0,0115 + 1,64 
22. 2L:(X2 x,) 141 2,0848 48 2,0978 + 0,0130 + 0,62 
23. Yx:(x, . x2) 148 2,7203 49 2,748 + 0,0277 + 1,02 
24. 151 18,561 52 18,340 — 0,221 — 1,21 
25. *S 162 13,100 50 13,056 — 0.044 — 0,356 
diesen zwei Werten gebildete Verhältniszahl, die das Ver-
häl tnis der Distanz Metaconid-Protoconid des M, zur grössten 
Brei te des Talonids desselben Zahnes zum Ausdruck bringt, 
zeigt auch keine reelle Differenz. Der Widerspruch löst sich 
jedoch dadurch auf , dass der Korrelationskoeffizient der 
zwei Eigenschaften gering ist. Gleichzeitig wurde festgestellt, 
dass die Verhältniszahl der grössten Länge der Zahnkrone 
zu der grössten Breite des Talonids des M, (L/D) zwischen der 
DIE STATISTISCHE UNTERSUCHUNG DER BACKENZÄHNE DES HÖHLENBÄREN AUS DER HÖHLE VÖN ISTÁLLÓSKŐ 191 
Tabelle 3 ja 
Die Variabi l i tä t der Zähne MIA u n d MIF 
Index L A L F DA D F L/Da L/D F *3A *3F XS/D A Xa/D F 
x 2A X2F 
n 175 118 234 142 170 117 188 111 158 100 196 108 
с 1,0 mm 0,9 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,08 0,06 0,51 mm 0,5 mm 0,04 0,03 0,9 mm 0,9 mm 
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V 5,1 3,52 0,137 1,36 0,40 4,19 
Tabelle 3/6 
Variabi l i tä t der Zähne Мгл u n d M2F 
L A Lp DSA D , p D/DJJA L / D , F X 2A X 3 F Xs/D,A XS/D2F 
n 160 55 185 57 160 54 162 50 162 50 
с 
1,1 mm 1,5 mm 0,4 mm 0,9 mm 0,05 0,05 0,7 mm 0,8 mm I 0,03 0,02 
V , és p Ar„ P v„ P v„ P V . P V . P V P V. P V 0 P 1 V„ P v„ P 
28,0 6 26,9 1 15,6 I 16,7 6 1,47 2 — — 10,2 1 11,2 2 0,59 2 0,66 5 
29,1 14 28,4 3 16,4 5 17,6 11 1,52 4 0,5 1 10,4 4 12,0 9 0,62 
и 0,68 13 
30,2 21 29,9 14 17,2 15 18,5 14 1,57 13 0,57 3 11,6 7 12,8 20 0,65 29 0,70 16 
31,3 36 31,4 15 18,0 39 19,4 14 1,62 23 0,62 10 12,3 37 13,6 10 0,68 48 0,72 10 
32,4 44 32,9 14 18,8 51 20,3 10 1,67 37 0,67 16 13,0 51 14,4 8 0,71 40 0,74 2 
33,5 18 34,4 7 19,6 35 21,2 2 1,72 41 0,82 15 13,7 42 15,2 1 0,74 20 0,76 3 
34,6 12 35,9 1 20,4 26 





1,82 8 0,82 2 15,1 8 
— — 
0,80 3 0,80 1 
— — — 
22,0 1 -
— 1,87 5 — — — — — — — — — — 
S — 160 — 55 — 185 57 — 160 — 54 — 162 — 50 — 162 — 50 
A mia V r a a x 27,6— 36,2 27,5— 35,1 15,5— 21,6 16.4 20,9 1,47— 1,87 1,50— 1,83 10,0— 15,0 11,4— 15,0 0,59— 0,81 0 , 6 5 - -0,79 
d 8,6 mm 8,4 mm 6,1 mm 4,5 mm 0,4 0,33 5,0 mm 3,6 mm 0,22 0,14 
M„ 32,138 31,62 18,969 18,768 1,692 1,6848 13,100 13,056 0,6915 0,702 
m ± 0,147 ± 0,245 ± 0,0875 ± 0,156 ± 0,00625 ± 0,00845 ± 0,0702 ± 0,0123 ± 0,0059 ± 0,0039 
"k ± 1,89 ± 1,81 ± 1.19 ± 1,175 ± 0,079 ± 0,062 ± 0,89 ± 0,868 ± 0,0637 ± 0,0276 
m a ± 0,104 ± 0,173 ± 0,062 ± 0,111 ± 0,00443 ± 0,006 ± 0,0497 + 0,0087 ± 0,0036 ± 0,0028 
V 5,9 5,72 6,28 6,26 4,66 3,68 6,8 6,66 9.21 3,93 
V 1,71 1,12 0,69 0,512 1,67 
6 Acta Archaeologica V/3—4 
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unteren und oberen Kulturschicht eine recht hohe positive 
Korrelation aufweist \z. B. bei L/DA ist der Variationskoef-
fizient ( v ) = + 0,86]. 
Die Veränderung der Durchschnitte der bezeichnenden 
Werte a , , a , und a4 — die geringen Abweichungen sowie die 
am Anfang erwähnten breiteren Fehlergrenzen berücksichti-
gend — können wir nicht als massangebend betrachten. 4 
Diese können, wenn auch nicht mit so bezeichnendem Wert, 
wie q3, auch als von beständiger Grösse betrachtet werden. 
Die gemessenen bezeichnenden Werte des M2 f inden 
wir im übrigen Teil der Tabelle. Die Prozentwerte der Ver-
änderungen sind hier viel geringer als die des M4. Die in der 
Tab. 3/6. befindlichen Detailergebnisse der Untersuchungen 
bestätigen, dass in den Verhältnissen oder Massen des M2 
zur Zeit zwischen den zwei Kulturschichten keine Verände-
rung eingetreten ist. 
Z w i s c h e n d e n z w e i K u l t u r s c h i c h t e n 1. v e r r i n g e r t e 
s i c h d e r М
х
 p r o p o r t i o n a l u m я « 2 , 5 % , 2 . k a n n d e r 
W i n k e l z w i s c h e n d e n R i c h t u n g e n M e t a c o n i d - E n t o -
c o n i d u n d M e t a c o n i d - P r o t o c o n i d a l s b e s t ä n d i g s t e r 
u n d b e z e i c h n e n d s t e r I n d e x b e t r a c h t e t w e r d e n u n d 
3 . b l i e b d e r M 2 i n d e n M a s s e n s o w i e i n d e n P r o -
p o r t i o n e n u n v e r ä n d e r t . 
A u s d e n e b e n g e s c h i l d e r t e n T a t s a c h e n k a n n m a n 
d e n S c h l u s s z i e h e n , d a s s s i c h d e r M x i m V e r g l e i c h 
z u d e m a l s s t a b i l z u b e t r a c h t e n d e n M 2 m i t d e r 
Z e i t v e r r i n g e r t , d e r H ö h l e n b ä r a l s o v o n s e i n e n 
R a u b t i e r m e r k m a l e n v e r l i e r t ; f e r n e r d a s s s i c h d i e 
B e z a h n u n g d e s H ö h l e n b ä r e n w ä h r e n d d e r Z e i t 
v e r ä n d e r t , u n d i n K e n n t n i s d i e s e r T a t s a c h e k a n n 
e i n e T a b e l l e z u s a m m e n g e s t e l l t w e r d e n , i n d e r 
a l l e i n d i e M a s s e — w e n n g e n u g M a t e r i a l v o r h a n d e n 
— e i n e n s p e z i e l l e n A b s c h n i t t d e s P l e i s t o z ä n s , n ä h e r 
d e s W ü r m s c h a r a k t e r i s i e r e n k ö n n t e n . D i e B ä r e n -
z ä h n e w ä r e n u n s i n d i e s e m F a l l e b e i F e s t s t e l l u n g 
d e r a b s o l u t e n Z e i t s t e l l u n g e i n e s F u n d m a t e r i a l s 
e i n e H i l f e . 
Б. Ш О Л Ь Т Е С 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ И С С Л Е Д О В А Н И Я М Е Д В Е Ж Ь И Х З У Б О В П Е Щ Е Р Ы НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё 
(Резюме) 
Зубы пещерных медведей, поступившие из верхнего 
и
 нижнего культурных слоев плейстоценовых отложе-
н
и й пещеры на Ишталлошкё, были подвергнуты вариа-
ционно-статическому обследованию. Д л я этой цели са-
мыми подходящими оказались М4 и М2, представленные 
в материале 681 экземпляром. Были обследованы следую-
щие размеры : наибольшая длина коронки (L), макси-
мальная ширина талонидов М4 (D), М2 (d2) и тригонида 
M, (d,). Помимо этого, были установлены расстояния 
( х 4 - х5) бугорков (прото-, мета-, пара- , гипо- и энтоко-
нид) друг от друга , равно как и углы (а4 а4), образо-
вавшиеся между ними. 
Полученные данные внесены в таблицы. 
Исследования привели к следующим результатам : 
1. М4 сократился пропорционально на ~ 2 , 5 % ; 
2. угол, образуемый задне-внутренним (метаконид-
энтоконид) и задне-первичным (метаконид-протоконид) 
бугорками, является самым постоянным показателем 
д л я Mj и, наконец, 
3. измерения и пропорции М2 с течением времени 
не изменились. 
Из этого явствует, что М4 может быть рассматри-
ваем довольно стабильным. В течение времени он стал 
меньше по отношению к М2, из чего следует,
1(что у пещер-
ного медведя с течением времени понижался хищный 
характер . Имея в виду, что зубы пещерного медведя с 
течением времени изменяются по размерам, можно соста-
вить таблицу, при помощи которой могут быть опреде-
лены размеры, характеризующие доисторические времена, 
в частности ледниковую эпоху или же данный период 
Вюрма. Таким образом, станет возможным определить 
асболютную хронологию находок. 
4
 Die auf 5° 
diese Messungen 
migkeit ist auch 
abgerundeten Messungsergebnisse sind f ü r 
bezeichnend. Doch schon die Stufenför-
eine bedeutende Fehlerquelle. 
A. TASNÁDI KÜBACSKA 
UNTERSUCHUNGEN AN PATHOLOGISCH VERÄNDERTEN 
KNOCHENRESTEN VERSCHIEDENER WIRBELTIERE 
AUS DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKŐ 
I. K N O C H E N R E S T E K R A N K E R U N D S E N I L E R H Ö H L E N B Ä R E N 
Bevor ich mich zur U n t e r s u c h u n g der a n o m a -
len und k r a n k h a f t v e r ä n d e r t e n Knochenres te a l te r , 
seniler H ö h l e n b ä r e n aus de r H ö h l e von I s tá l lóskő 
im Bi ikkgebirge entschloss, m u s s t e die F r a g e 
b e a n t w o r t e t werden , ob es s ich ü b e r h a u p t lohne , 
dieses in der L i t e r a t u r so o f t behande l t e P r o b l e m 
von neuem a u f z u n e h m e n . Bei de r f lücht igen D u r c h -
sicht des vor l iegenden Mate r ia les stellte es sich 
n u n heraus , dass dieses d e r a r t charak te r i s t i sche 
Exempla re u n d Serien e n t h ä l t , dass es von allge-
meinem In te resse sein d ü r f t e , die geborgenen 
Überres te zu beschre iben u n d a u s ihnen z u s a m m e n -
fassende Schlüsse zu ziehen. 
Den in te ressan tes ten Teil des Materials b i lden 
zweifellos die Zähne. 
Beim H ö h l e n b ä r e n ist in e r s t e r Linie auf G r u n d 
der U n t e r s u c h u n g der von seni len Tieren s t a m m e n -
den oder pathologisch v e r ä n d e r t e n Zähne bzw. 
Zahnre ihen ein in te ressan tes E rgebn i s zu e r w a r t e n . 
Solange es näml i ch n ich t ge l ingt , Bak te r i en an 
fossilen Wirbe l t i e r res ten nachzuweisen , e r h ö h e n 
die pathologisch v e r ä n d e r t e n übr igen Skele t te i le 
nu r die Zahl de r i n t e r e s s a n t e n Fäl le , doch t r a g e n 
sie n i ch t wesent l ich zur E r w e i t e r u n g der K e n n t -
nisse übe r die E r k r a n k u n g e n ausges to rbener A r t e n 
bei. Die Ausb i ldung des Gebisses als K a u a p p a r a t 
und seine im L a u f e der S tammesgesch ich te auf -
t r e t enden funkt ione l len V e r ä n d e r u n g e n w e r d e n 
gerade du rch die von der N o r m abweichenden 
Fälle besonders gu t ve ranschau l i ch t . Hierbei sind 
die durch die Verände rung der äusseren U m g e b u n g 
beeinf luss ten Nahrungsver l iä l tn i sse , die Z u s a m m e n -
se tzung u n d Mannigfa l t igke i t (Vi tamingehal t ) der 
den Tieren zur Ver fügung s t e h e n d e n bzw. i hnen 
er re ichbaren N a h r u n g , sowie speziell be i d e m 
al lmählich von der F l e i s chnah rung zur P f l a n z e n -
1
 W. Marinelli : Der Schädel des Höhlenbären. I n Abel-
Kyrle : Die Drachenhöhle bei Mixni tz . Spelaeologische Mono-
graphien. 7 - 8 . S. 332. Wien 1931. 
2A. Bachofen—Echt : Beobachtungen über die En twick-
lung u n d Abnü tzung der Eckzähne bei Ursus spelaeus und 
n a h r u n g übergehenden H ö h l e n b ä r e n auch die 
Menge u n d Z u s a m m e n s e t z u n g der a u f g e n o m m e n e n 
minera l i schen Salze von ausschlaggebender Bedeu-
t u n g . Bei ausges to rbenen Tieren lassen sich hin-
sicht l ich dieser F a k t o r e n aber n u r Fo lgerungen 
ziehen, wobei die gemeinsame F u n k t i o n von Schä-
del u n d Unte rk ie fe r sowie das Gebiss die Grund-
lage dieser Schlussfolgerungen bi lden. 
Wie ist das Gebiss des H ö h l e n b ä r e n bescha f f en? 
Die al lgemein b e k a n n t e A n t w o r t l a u t e t , dass 
das Gebiss des H ö h l e n b ä r e n einersei ts Raub t i e r -
c h a r a k t e r e aufweis t (Eckzahn , d r i t t e r oberer Schnei-
d e z a h n u n d Pro toconus des oberen v i e r t en Lücken-
zahnes) , andererse i t s abe r auch omnivore Charak-
te rzüge bes i tz t (bunodon te Mahlzähne) . Aus der 
F a c h l i t e r a t u r ist es b e k a n n t , dass der Höh lenbä r 
seiner H e r k u n f t n a c h ein R a u b t i e r ist u n d so im 
T i e r s y s t e m u n t e r die R a u b t i e r e e ingereiht wird. 
Mar inel l i , 1 B a c h o f e n - E c h t 2 u n d in e rs te r Linie 
B r e u e r 3 b e t o n t e n n a c h e ingehenden Un te r suchun -
gen, dass u n t e r den b isher b e k a n n t e n B ä r e n der 
H ö h l e n b ä r im Laufe der S tammesgesch ich te bezüg-
lich des Überganges zur P f l a n z e n n a h r u n g die 
we i t e s t en Fo r t s ch r i t t e aufze ig t , da er sich f a s t aus-
schliesslich von P f l a n z e n e rnäh r t e . 
D a s spezialisierte Raub t ie rgeb i s s gl iedert sich 
in zwei Teile, in den z u m Ergre i fen u n d auch 
z u m Zerreissen der Beu t e geeigneten E c k z a h n 
u n d in das zum Brechen oder Schneiden d ienende 
Re i s szahnpaa r . U n t e r s u c h t m a n die F u n k t i o n der 
K n o c h e n s t r u k t u r und der Musku la tu r des Bären-
schädels , so ergibt sich al lerdings, dass do r t dem 
E c k z a h n als z u m Ergre i fen der Beu t e d ienenden 
Organ ke ine wirkliche B e d e u t u n g m e h r z u k o m m t 
(Marinelli ; a. W . S. 479). T r o t z d e m ist abe r der 
R a u b t i e r e c k z a h n zweifellos noch i m m e r in s t a rk 
seiner Urform. Spei. Monographien. 7 — 8. S. 574. Wien 1931. 
3
 R. Breuer : Zur Anatomie , Pathologie u n d Histo-
logie der Zähne und der Kiefer von Ursus spelaeus. Spei. 
Monographien. 7 - 9 . S. 581. Wien 1931. 
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entwickelter Grösse vorhanden, während das 
charakterist ische Reisszahnpaar der Backzähne 
(Mx—P4) fehlt, an dessen Stelle sich ein niedriger, 
f lachkroniger Mahlzahn ausgebildet ha t . Die Aus-
bi ldung der Mahlzähne zeigt a m ganzen Schädel 
am auffälligsten die ve ränder ten Nahrungsver-
häl tnisse an, da ih re breite, vielhöckerige Kau-
f läche deutlich an die Kauf läche der Mahlzähne 
von Tieren erinnert , die vornehmlich Obst, P f l an -
zensamen und im allgemeinen F r ü c h t e verzehren. 
Als Folge der k rä f t igen Ausbi ldung des Eck-
zahnes bewegen sich die Kiefer wie bei einem 
Raub t i e r , die Zahnre ihen ö f fnen und schliessen 
sich nämlich, ohne eine Seitenbewegung zuzulassen, 
da der lange E c k z a h n allein genügt , um solche 
Bewegungen auszuschliessen. Aus der s tark abge-
n u t z t e n Kaufläche der Mahlzähne al ter Tiere kann 
aber dennoch der Schluss gezogen werden, dass 
sie auch t ransversale Bewegungen, also Mahl-
bewegungen aus füh r t en . Diese Bewegungen erfolg-
ten natür l ich un te r I nansp ruchnahme der ganzen 
un te ren Mahlzahnreihe bzw. des Unterkiefers, 
also im Kiefergelenk. 
Hier kommt es n u n zu einer weiteren Ver-
wicklung der Frage , da ja auch ein Zusammen-
hang zwischen der Beschaffenhei t der Nah rung 
und der Ausbildung des Kiefergelenkes bes teh t . 
Der Processus ar t icular is des Unterkiefers der 
Raub t i e re ist im wesentlichen ein Zylinder, dessen 
Längsachse quer zur Achse der Zahnreihe s teh t . 
Der Unterkiefer k a n n also nur u m die durch die 
Processus articulares gelegte Querachse — wie um 
ein Scharnier — in senkrechter R ich tung von oben 
nach un ten und umgekeh r t bewegt werden. Auch 
die Zahnhöcker ermöglichen n u r ein einfaches 
Schliessen der Zahnreihen in senkrechter Richtung, 
ohne jede Seitenbewegung. Der lange Eckzahn des 
Höhlenbären, in gewisser Hinsicht der s t a rk ent-
wickelte obere d r i t t e Schneidezahn und der sehr 
grosse Protoconus des Lückenzahnes (P4) würden 
also eine Kiefergelenkstruktur u n d einen Kiefer-
schluss wie bei den Raubt ie ren bedingen. 
W ü r d e dagegen der Höhlenbär zu den Wieder-
käuern gehören, so müssten die Processus ar t icu-
lares des Unterkiefers viel f lacher sein als bei den 
Raub t i e ren und sich in einer brei ten, f l achen 
Gelenkgrube nach vorne und h in t en , hauptsächlich 
aber in seitlicher R ich tung bewegen. Dies ist auch 
dann möglich, wenn er ein typ i scher Allesfresser 
wäre, wie z. B. der Mensch. In diesem Falle «schlies-
sen die Verlängerungen der Längsachse der ellipsoi-
den Gelenkköpfe des Unterkiefers einen nach vorne 
offenen s tumpfen Winkel ein», ein U m s t a n d , der 
zusammen mit der weiten Gelenkgrube u n d der 
lockeren Gelenkkapsel auch eine Seitenbewegung 
des Unterkiefers ermöglicht . Der «gemischten 
Nah rung entsprechend sind im Kiefergelenk des 
Menschen sowohl öf fnende u n d schliessende, als 
auch vor- bzw. rückschiebende und seitliche Bewe-
gungen möglich».4 
Wie war nun die Gelenkkapsel des Unterk iefers 
beim Höhlenbären beschaffen u n d welche Bewegung 
liess sie zu? Die Antwor t auf diese Frage kann 
nu r auf Grund indirekter Folgerungen gegeben 
werden, da die wichtigste Rolle gerade jenen Teilen 
des lebenden Organismus zukommt , welche während 
der Fossilisation zugrundegehen (Gelenkkapsel, 
Muskulatur) , oder von welchen nu r dür f t ige indi-
rekte Spuren (Muskelansätze) erhal ten bleiben. 
Infolgedessen wird auch die Un te r suchung kaum 
mehr Anha l t spunk te ergeben als Schlussfolgerun-
gen und mehr oder weniger konkre te A n n a h m e n . 
Auch Marinelli gelangte bei seinen modernen 
Unte rsuchungen nu r zu folgender Zusammenfas-
sung : «Wenn wir die K a u m a r k e n an den grossen 
Backenzähnen untersuchen (Breuer), so werden 
wir zu der Annahme ge führ t , dass sowohl t rans-
versale wie auch geringe antero-poster iore Bewe-
gungen des Unterkiefers möglich gewesen sein 
müssen. Die hierzu notwendigen Kra f t r i ch tungen 
sind in der Muskula tur gegeben und das Gelenk 
dü r f t e sie, soweit sein knöcherner A u f b a u in 
Be t rach t k o m m t , wohl zugelassen haben . Freilich 
fehlt uns hier die in diesem P u n k t e wichtigste 
anatomische S t ruk tu r , nämlich die Gelenkkapsel . 
Wir können daher die Frage der K a u a r t des 
Höhlenbären immer nur hypothe t i sch bean twor-
ten.» (a. W. S. 485). 
Doch ist es auch schwierig, Folgerungen zu 
ziehen, da sogar über den K a u m e c h a n i s m u s des 
heute lebenden braunen Bären k a u m etwas b e k a n n t 
ist . Deshalb wird m a n wohl Marinelli zus t immen 
müssen, welcher den Morphologen vorwir f t , dass 
in der ganzen Li te ra tur keine einzige Abhandlung 
über die Muskula tur des Bären vo rhanden ist, 
welche der Rede wert wäre, während auf Grund 
der gewaltigen Anzahl der in den verschiedenen 
Museen vorliegenden Schädel wahre Orgien der 
Auftei lung in Arten gefeiert wurden . «2000 Schädel 
umfass t die Sammlung Merriams, 86 Ar ten unter-
schied er allein in Nordamer ika und n ich t ein 
4
 K. Balogh : Fogászat . (Zahnhei lkunde. ) Egye temi tan-
könyv . Budapes t 1952. 
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einziger Bär wurde eingehend ana tomisch un te r -
sucht und beschr ieben! Wenn dieser Autor am 
Schlüsse seiner Einle i tung fas t Klage f ü h r t , dass 
noch viele Bären in der Wildnis herumliefen , die 
ers t den Sammlungen einverleibt werden müssen, 
bevor die Sys temat ik der grossen b r a u n e n Bären 
als endgültig bezeichnet werden könn te , so möch te 
ich nu r hoffen, dass n ich t der le tz te von ihnen 
bere i t s des Sys temat ik geopfert sein möchte , bevor 
uns der erste wirklich bekann t wurde!» (S. 495). 
Auf Grund dieser Überlegungen ergibt sich n u n 
die Frage, ob einerseits das Kiefergelenk und das 
Gebiss, die in ihren wichtigsten Merkmalen Raub-
t i e rcharak te r aufweisen, und anderersei ts die fü r 
die omnivore Ernährungsweise charakter is t i schen 
bunodon ten Mahlzähne und die hypothe t i sche 
pf lanzl iche N a h r u n g im Leben des Ind iv iduums, 
j a sogar der Ar t ohne grössere Schwierigkeiten 
u n d Störungen in ihrer Funkt ion zusammenge-
s t i m m t werden konn ten oder nicht . Was ve r rä t 
n u n in dieser Beziehung ein grösserer, besser erhal-
t ene r Höh lenbä ren fund u n d was k a n n an dem aus 
der Höhle von Is tál lóskő festgestel l t werden? 
Beim Höhlenbären waren es wie bei allen P f l an -
zenfressern die un te ren u n d oberen Schneidezähne, 
die am raschesten abgenutz t wurden u n d auch am 
rasehes ten ausf ie len. H ä u f i g f inden sich bis un te r 
den Zahnhals abgewetzte , kronenlose Wurzel-
s t ümpfe (Taf. L IV, 2—4, 16). Natür l ich kann das 
Fehlen der Schneidezähne an den in den Sammlun-
gen au fbewahr t en Schädeln auch auf Ausfallen 
während des Verschüttungsprozesses oder während 
der Aufbewahrung der Schädel zurückgeführ t wer-
den. Nach dem Verenden des Tieres bleiben näm-
lich die Schneidezähne oder ihre Wurzelres te n u r 
sel ten in den Alveolen, da die dünnen Alveolen-
wände und Zwischenwände leicht abbrechen . 
Die starke Abnu tzung der Schneidezähne häng t 
eng mi t der herbivoren Lebensweise zusammen . 
Das Tier ergreift und reisst die Früch te und Blä t te r , 
sowie die Stengel und Ähren der Gramineen mi t 
seinen Schneidezähnen ab. Besonders das Abreissen 
der Stengel und der Ähren der s t a rk kieselsäure-
hal t igen Gräser greif t die Zähne wei tgehendst an . 
Das Rind erfass t beim Weiden das Grasbüschel 
mi t seiner Zunge und schneidet es mi t Hilfe der 
s temmeisenförmigen Schneidezähne seines Unter-
kiefers ab. Demgegenüber erfassen die Bären die 
Pf lanzen zwischen ihre obere und untere Schneide-
zahnreihe und reissen sie mit einer ruckar t igen 
Bewegung des Kopfes ab. Dabei dringen die Zweige 
oder Grashalme zwischen die abgeschliffenen Kro-
nen der Schneidezähne ein. Während nun h in te r 
der geschlossenen Zahnreihe die Ährenkörner oder 
die Blä t te r und Früch te der Zweige in den Rachen 
des Tieres gestreif t werden, schleifen die kiesel-
säurehal t igen ha r t en Grasstengel während des 
raschen Herausziehens die Halspar t ie der Schneide-
zähne s t a rk an . Bei a l ten Tieren ru f t nun dieses 
lange J a h r e h indurch erfolgende s tarke Schleifen an 
dem berei ts entblössten Hals der Schneidezähne, 
wo die Zementschicht sehr dünn ist , im weicheren 
Dentin an beiden Seiten t iefe Einkerbungen hervor , 
was übrigens auch von Zahnärz ten an menschli-
chen Zähnen festgestell t wurde. Uber die Ursache 
des Abschleifens gelangten Breuer 5 und der Ver-
fasser in seinen f rüheren Untersuchungen zu über-
e ins t immenden Ergebnissen.® Ein ähnlich reich-
haltiges und typisches Material wie das, welches 
aus der Höhle von Istál lóskő geborgen wurde , ist 
in der L i te ra tu r wohl einzig das tehend (Taf. LIV. , 
5 - 8 ) . 
Auch viele Eckzähne sind s t a rk abgenu tz t . 
Das Zugrundegehen der Eckzähne wurde beson-
ders durch die Tatsache geförder t , dass sich die 
unteren und oberen Eckzähne wie bei Raubt ie ren 
auch dann schlössen, wenn das Tier während des 
Verzehrens von Pf lanzen — soweit es eben anging 
— Mahlbewegungen auszuführen gezwungen war . 
Schlössen die Zähne sehr dicht aneinander , oder 
zeigte sich eine Anomalie bei ihrem Schliessen oder 
in der Bewegung der Kiefer , so wetz ten der obere 
Eckzahn und der obere dr i t te Schneidezahn an 
der Krone des unteren Eckzahnes , etwa 2 bis 3 
cm un te rha lb der Zahnspitze eine t iefe E inkerbung 
aus (Taf. LIV, 9, 10, 11, 13). Die Folge dieser bis 
zu 1 cm t iefen E inkerbung war, dass die Zahn-
spitze bei einer s tärkeren Beanspruchung (Aus-
reissen von Wurzeln, Abreissen von Pf lanzen , 
Zweikampf mi t Rivalen usw.) t r aumat i sch abbrach . 
An dem in der Alveole bleibenden Teil des Eck-
zahnes wurde die Bruchf läche noch zu Lebzeiten 
des Tieres weiter abgeschliffen, manchmal ver-
schwand jede Spur der Zahnkrone und die abge-
5
 R. Breuer : Merkwürdige Ausschliffe und deren En t -
s tehung an Zähnen spelaeoider Bären. Palaeobiologica VI 
S. 59. Wien 1934. S. noch Anm. 1. 
6
 A. Kubacska : Kie fe rknochen-Erkrankungen und Ano-
malien der Zähne bei dem Höhlenbären. Mathemat ischer 
und Naturwissenschaft l icher Anzeiger der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. L H . S. 695. Budapest 1934. 
— A. Kubacska : Schlussmitteilung (X) über pathologische 
Untersuchungen an Ungarländischen Versteinerungen.Annales 
Musei Nationalis Hungarici . X X X . S. 118. Budapest 1936. 
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schliffene Bruchf läche dehnte sich sogar bis un te r 
den Hals, bis tief auf den Wurzeltei l aus (Taf. 
L I V , 12, 15). 
Es liegt auf der Hand , dass auch die Krone der 
oberen Eckzähne in gleicher Weise abgeschliffen 
wurde und ihre Spitze ebenso t r aumat i sch abbrach . 
Es kam wohl auch vor, dass die Bruchf läche bis 
t ief unter den Limbus alveolaris vordrang und 
sogar ein Teil der Alveolenwand gemeinsam mit 
der Spitze abbrach . 
Die nachträglich, aber noch während des Lebens 
erfolgte Abnutzung bzw. das Glat tschleifen der 
Bruchf läche am Stumpfe des abgebrochenen Eck-
zahnes weist d a r a u f h i n , dass der Stumpf in passiver 
Weise auch weiterhin am K a u e n Anteil n a h m . 
Die offene Zahnhöhle (Pulpahöhle) dürf te f ü r das 
Tier zwar eine Gefahr bedeute t haben , doch h a t t e 
das Abbrechen der Eckzähne in der Regel keine 
schweren Folgen. Die in der Tiefe der Krone 
befindliche Zahnhöhle und ihre For tse tzung, der 
Zahnkanal verengt sich in for tgeschr i t tenem Alter 
so s tark, dass sich das Foramen apicale fas t völlig 
schliesst. Beim Menschen z. B . verengt sich der 
Zahnkana l so s ta rk , das «seine Eröf fnung selbst 
mi t Ins t rumenten k a u m oder übe rhaup t nicht 
möglich ist» (vgl. Anm. 4). Die Zalmpulpa ist bereits 
zugrundegegangen, der Dent inbes tand ist d ichter 
und här ter geworden und auch das P a r a d e n t i u m 
h a t sich veränder t . Diese Verhältnisse verhindern 
n u n alle Infekt ionen und die Ausbildung nach-
folgender eitriger En tzündungen in viel s tä rkerem 
Ausmasse, als sie diese fö rder ten . 
Die abgebrochene Spitze eines Eckzahnes bedeu-
t e t e letzten Endes kein besonderes Hindernis bei 
der Ernährung, sondern stellte im Gegenteil eine 
wesentliche Erle ichterung der Mahlbewegungen des 
Unterkiefers dar . Man darf wohl annehmen, dass 
in solchen Fällen bei a l ternden Tieren der speziale, 
raubt ierar t ige Schluss des Gebisses in derselben 
Zeit aufhör te , in welcher auch die Kauf läche der 
Mahlzähne so s ta rk abgenutz t war , dass sich mit 
dem Verschwinden der Höcker wahrscheinlich auch 
die Ernährungsweise und die Auswahl der 
Nahrung veränder te . 
Organisch mit dieser Veränderung scheint auch 
das Schicksal der Lückenzähne ve rknüpf t zu sein, 
da sich unter diesen ebenfalls zahlreiche Kronen-
brüche nachweisen lassen. Insbesondere b rach der 
gut entwickelte Protoconus ab , u. zw. auf einen 
derart ig s tarken t raumat i schen Druck, dass sogar 
die Hälf te der Krone verlorenging (Taf. L IV, 19— 
20). Unterhalb des Protoconus zog sich die Bruch-
f läche häuf ig tief bis u n t e r die kleinere Wurzel 
hin (Taf. LIV, 21). Die Bruchf läche wurde auch am 
vier ten Lückenzahn rasch abgenutz t , u . zw. so 
s t a rk , dass selbst von dem nach dem Bruch zurück-
bleibenden Kronens tumpf k a u m etwas zu sehen 
war (Taf. LIV, 22—23). Die Abwetzungsf läche ist 
in allen Fällen schief nach innen, gegen die Mund-
höhle zu geneigt. An den Wurzeln zeigen sich als 
Spuren übers tandener E rk rankungen des Paraden-
t i um m a n c h m a l auch Korrosionserscheinungen und 
Os teophytenauf lagerungen (Taf. LIV, 21). 
Breuer stellte schon auf Grund des Mixnitzer 
Materials fes t , dass die Mahlbewegung schwieriger 
auszuführen ist , solange der vierte P rämola r (P4) 
und der erste Molar (M1) noch ihre hohen Höcker 
besi tzen. Brechen die Höcker ab oder werden sie 
abgewetzt , so wird das Mahlen immer leichter . Die 
Abnu tzung der Mahlzahnreihe setzte am vierten 
Lückenzahn ein und schr i t t nach h in ten for t . «Nur 
auf diese Weise ist es zu erklären, warum an man-
chen Schädeln die ersten Molaren bereits eine hoch-
gradige Abnu tzung besi tzen, während bei den letz-
ten Molaren die Abnu tzung eben erst begann» 
(a. W . S. 602). Die Höcker verhinder ten n icht nur 
die Seitenbewegung, sondern auch in erster Linie 
die antero-posteriore Verschiebung der Zahn-
reihen. Die Mahlzähne berühr ten e inander beim 
Schliessen der Zahnreihen mit ihren Kronen , wobei 
die s t reng ineinander passenden antagonist ischen 
Zähne jede Verschiebung des Gebisses verh inder ten , 
mi t Ausnahme der von den nach un ten und umge-
kehr t erfolgenden Bewegung. 
Es kann angenommen werden — obwohl auch 
beim braunen Bären keine diesbezüglichen Beobach-
tungen zur Verfügung s tehen —, dass der Höhlen-
bä r so wie alle Raubt ie re beim Zerkleinern här te re r 
Nah rung noch immer den vier ten Prämola r mit 
seinem grossen Protoconus und den gleichfalls mi t 
s ta rken Höckern versehenen ersten Molar benu tz t e . 
Nach dem Eckzahn war also die Kauf läche die-
ser Zähne am meisten den mit der E r n ä h r u n g und 
den e rwähnten Kauanomal ien zusammenhängenden 
t raumat i schen Einwirkungen ausgesetzt . 
Brachen n u n die Höcker ab oder wurden sie 
zumindes t bis zu einem gewissen Grade abge-
schliffen, so begann auch der Raub t i e rcha rak te r 
der Mahlzahnreihe zu verschwinden und es k a m 
infolgedessen zur Ausbildung einer allmählich gleich-
mässiger werdenden Kauf läche . Das ganze Gebiss 
bewegte sich immer leichter nach vorne und h in ten 
und immer mehr Zähne gelangten mite inander in 
Berührung , was also zu einer s ta rken Vergrösse-
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rung der Mahlf läche führ te , ähnl ich wie bei den 
Pf lanzenfressern. Die Ausbildung dieses Zus tandes 
benöt ig te aber wiederum sehr lange Zeit, ebenso 
wie das nach dem Abbrechen der Eckzähne ein-
se tzende Abschleifen. Das Tier wurde älter u n d so 
k o n n t e n auch noch andere a l tersbedingte Erschei-
nungen auf t re ten , wie die Lockerung des Kiefer-
gelenkes und die Abf lachung der Gelenkköpfchen. 
Diese Erscheinungen stellten wichtige Altersmerk-
male des Organismus dar, da das Aufgeben des 
raubt ierar t igen Schliessungsmechanismus der Kiefer 
umsons t gewesen wäre, wenn n ich t gleichzeitig 
auch die Gelenkkapsel lockerer geworden wäre . 
In diesem Alter des Tieres war die Kauf läche der 
Krone des ersten Mahlzahnes n ich t mehr vom har-
ten , leblosen Gewebe des Schmelzes bedeckt , son-
dern vom lebenden , Stoffwechsel besi tzenden 
Gewebe des weicheren Dentins. Die Empf indl ich-
keit des Dentins n a h m aber n u n infolge der Ver-
engung der das D e n t i n durchziehenden Kanälchen 
s t a rk ab und der Den t inbes t and des Zahnes wurde 
d a d u r c h dichter u n d här ter . Der Zahn war also 
noch lange Zeit ims tande , seine Aufgabe , das Zer-
kleinern und Mahlen der pf lanzl ichen N a h r u n g 
zu erfül len. Mit zunehmendem Alter verminder te 
sich auch das Schmerzgefühl, wodurch die Empf ind-
lichkeit des als Kauf läche dienenden Dentins und 
die Schmerzen der offenen Pulpahöhle , sowie der 
immer häuf iger werdenden t r aumat i schen Frak-
tu ren gleichfalls kompensier t wurden . 
In noch höherem Alter, also an senilen Tieren, 
ist die for tgeschr i t tene Abnu tzung auch an den 
h in te ren Mahlzähnen gut s ichtbar (Taf. LV, 1 —15). 
Dieser Prozess se tz te nur selten mi t der t r a u m a -
tischen F rak tu r eines Teiles der f l achen Krone ein 
(Taf. L V I I , 1) u n d die Abwetzung erstreckte sich 
gewöhnlich auf die Kauf läche des ganzen Mahl-
zahnes. Mit der Zei t blieb am R a n d e der Krone 
nur noch ein scharfer Emai l rand zurück, innerhalb 
dessen sich die Kauf läche tief, hohl raumar t ig in 
den Den t inbes t and hineinzog. Als letzte Phase 
wurde dann die Zahnhöhle freigelegt und es t r a t 
die m i t dem Alter einhergehende Karies auf . 
Der schönste bisher bekann te solche Fall am 
Höhlenbären wurde im Material der Höhle von 
Istál lóskő zutage gefördert (Taf. LV, 7). 
In diesem Alter ist der Zahn infolge der s ta rken 
Abnu tzung der Krone (Taf. LV, 16—18) häu f ig 
zwischen den beiden Wurzelästen t raumat i sch abge-
brochen (Taf. LV, 1 9 - 2 0 ) . Das in der Alveole 
zurückbleibende Bruchs tück n u t z t e sich weiter ab, 
oder f ie l noch zu Lebzeiten des Tieres infolge 
Lockerung der Alveolarwände aus. Die Alveolar-
wände der noch zu Lebzeiten verlorengegangenen 
Zähne verwuchsen in manchen Fällen fas t spurlos 
mi te inander . 
Eine Statistik über die Abnutzung der Zähne des 
Höhlenbären, welche im Verlaufe der Ausgrabungen in 
den Jahren 1947, 1948, 1950 und 1951 aus der un te ren 
und oberen Kulturschicht (Aurignacien) der Höhle von 
Istállcskő geborgen wurden, wird hier nach der Zusam-
menstellung von L. Vértes in Tab. I und II wiedergegeben. 
Tabelle I 
Abnutzungsgrad der in der unteren Kulturschicht 
(Aurignacien I) der Höhle von Istállóskő gefundenen Höhlen-
bärenzähne 
Bezeichnung des Zahnes 
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Abnutzungsgrad der in der oberen Kul turschicht 
(Aurignacien II) der Höhle von Istállóskő gefundenen Höhlen-
bärenzähne 
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Die un te rsuchten 1 677 Höhlenbärenzähne um-
fassen sämtl iche Zähne, die während der oben 
erwähnten Ausgrabungsperiode gefunden wurden . 
Der Prozentsa tz der von jungen (juvenilen) Tieren 
s tammenden Zähne be t räg t 58%, es s t ammen also 
von den 1 677 un te rsuchten Zähnen 874 von jungen 
und 703 von ausgewachsenen (adulten) oder a l ten 
(senilen) Tieren. Die Zahl der abgenutzten Zähne 
bet rägt zusammen mit den ver letzten 220, d . h . 
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31,2% der adul ten und senilen Zähne. Die Zähne 
mi t offener Zahnhöhle und Kar ies bet ragen 2 ,8% 
der nicht juvenilen Zähne. 
Im Gegensatz zum Menschen, bei welchem Zahn-
karies sehr häuf ig schon im f r ü h e n Kindesal ter 
au f t r i t t , ist sie beim Höhlenbären — abgesehen 
von seltenen Fällen an Zähnen mi t abgebrochener 
oder t raumat i sch ver le tz ter Krone — eine ausge-
sprochene Alterskrankhei t der Zähne mit weitge-
hends t abgenutz te r Kauf l äche und offener 
Pulpahöhle . 
Aus der Tabelle geht ferner hervor , dass in der 
un te ren und oberen Schicht die Zähne mi t s t a rk 
abgeschliffener Kauf läche Und offener Zahnhöhle 
(eventuell mit Karies) im grossen und ganzen in 
gleichem Verhältnis vorhanden waren. Deshalb 
k a n n wohl kaum angenommen werden, dass die 
Abnutzung der Zähne des Höhlenbären — sei es 
infolge der gesteigerten pf lanzl ichen Ernährungs-
weise, sei es infolge von Degenerat ion — in der 
jüngeren oberen Schicht grösser gewesen wäre als 
in der älteren un te ren Schicht. 
Be t rach ten wir n u n die wei teren Folgen, so 
sehen wir, dass Ober- und Unterk iefer in engem 
anatomischem und physiologischem Zusammenhang 
m i t der stets reichlich krankhei tserregende Mikro-
organismen en tha l tenden Mundhöhle stehen. Infol-
gedessen sind En tzündungen am Ober- und Unter -
kiefer s tets häuf iger anzut ref fen als an anderen 
Knochen. Die offene Zahnhöhle und das sich vom 
Zahnhals zurückziehende, gelockerte Zahnfleisch 
stellt ausgezeichnete Pfor ten f ü r das Eindringen 
pathogener Mikroorganismen dar . Beim Höhlen-
bären muss ausserdem noch berücksicht igt werden, 
dass auch die Selbstreinigung des Mundes infolge 
der durch die abgebrochenen Zähne verursachten 
Schmerzen, des schlechten K a u e n s und der in 
grossem Ausmasse in der Mundhöhle zurück-
bleibenden Pf lanzenres te nur sehr unvollständig 
gewesen sein dürf te . Das Ergebnis davon waren 
Zahnhöhlenentzündungen, Pulpanekrose (Gangrän), 
Beinhaut- und Knochenmarken tzündung . 
Als Beispiel sei der von einem jungen Tier 
s tammende linke Unterkiefer aus dem Mater ial 
der Höhle von Istállóskő geschildert . Die chroni-
sche Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis) h a t t e 
sich über die ganze Länge des Kiefers ausge-
brei te t und die Infekt ion war in die t ieferen Gewebe 
eingedrungen, u. zw. in die spongiöse Knochen-
substanz, sowie in die Unterkieferhöhle . Die spongi-
öse Knochensubstanz war zum Teil zugrunde gegan-
gen, wobei das ausserordentlich erweiterte Foramen 
menta le die Rolle einer Fistel spielte. Die E i te rung 
schri t t längs der Muskeln for t , griff auf den Unter-
kieferast über und schädigte sogar das Gelenk-
köpfchen. Hierbei ging der Gelenkknorpel zugrunde, 
die Oberf läche des Gelenkes wurde deformier t , an 
seiner Basis en t s t and eine Fis te löffnung, das Kno-
chengewebe des Köpfchens wurde zum Teil skiero-
tisiert u n d wahrscheinlich s t a rb auch die Gelenk-
kapsel ab . An der Insertionsstelle des Masseters 
en t s t anden Knochenauswüchse . Die Zähne wurden 
gelockert und fielen schliesslich aus. Die Wider-
s tandsfähigkei t des Organismus war s t a rk in An-
spruch genommen. Die an der Innensei te des Unter-
kieferkörpers in der Höhe der Wurzelspi tze des 
M2 befindl iche Fis te löffnung weist auf eine chro-
nische Be inhau ten tzündung hin, wobei der Ei ter 
aus dem in der Umgebung der Wurzelspi tze gele-
genen Abszess durch die Fis te löffnung in die Mund-
höhle floss. Um die Fis te löffnung f a n d e n sich 
Knochenauswüchse. Aber auch an der Aussenseite 
des Unterkieferkörpers , h in ter dem F o r a m e n men-
tale weist ein s tarker Knochenauswuchs auf eine 
Be inhau ten tzündung hin. Die Alveolen des P 4 
und M2 sind frei zu sehen, doch sind die Alveolen-
wände der distalen Wurzel des M4 u n d die der 
beiden Wurzeln des M2 nach dem Ausfal l der 
Zähne zusammengewachsen, was auf den Beginn 
des Heilungsprozesses hinweist, welcher nach der 
Sequestr ierung der Zähne einsetzte (Taf. LVI). 
Aus diesen Beobachtungen ergeben sich unter 
Berücksicht igung der L i te ra tu rangaben , meiner 
bisherigen Untersuchungen und des aus der Höhle 
von Is tál lóskő vorliegenden Materiales folgende 
Fes ts te l lungen : 
Nach Annahme der Systemat iker sind die Bären-
ar ten heu te noch s t a rk in Entwicklung begriffen. 
Die zahlreichen systematischen Unsicherhei ten und 
Widersprüche, die s ta rke Neigung zu Variat ions-
bi ldungen usw. sind alles Beweise fü r die Richtig-
kei t einer solchen Annahme . Unter den Bären 
f inden sich — ohne jegliche grössere Abweichungen 
in der Ausbildung des Gebisses — karnivore Formen 
(Eisbär), Fleisch- und Pflanzenfresser (der Kodiak-
bär aus Alaska) und schliesslich auch reine Pf lanzen-
fresser. Die Nahrungsau fnahme an sich ist schon 
von ausserordentl ichem Interesse. «Wie fr iss t nun 
der b raune Bär? Ein in den Einzelhei ten noch 
offenes Problem. Das 'was ' ist schon eher b e k a n n t , 
sagt aber auch viel weniger, denn dieselbe Nahrung 
kann mi t den verschiedensten Gebiss- u n d Kiefer-
typen gekaut werden» schreibt Marinelli (a. W. 
S. 355). Und er h a t Rech t , 
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Der b raune Bär e rnähr t sich nämlich in un te r -
schiedlicher Weise, und zwar in Abhängigkei t 1. 
von der Jahresze i t , 2. von seiner geographischen 
Verbrei tung, 3. von seinem Alter und 4. von seiner 
individuellen Neigung, z. B. wenn er zur räuberi-
schen Lebensweise übergeht und so zum ausge-
sprochenen Fleischfresser wird (nach Li te ra tu r -
angaben ist diese Neigung vererbbar) . 
Solange der Bä r genügend pflanzliche N a h r u n g 
f inde t , begnügt er sich mi t ihr . Zwingt ihn aber 
die Not oder h a t er sich an tierische N a h r u n g 
gewöhnt , so wird er zum R a u b t i e r im engeren Sinn 
des Wortes . In den Sümpfen des Roki tno erlegte 
er regelmässig Elentiere, Wildschweine und Rehe , 
j ag t e auf Auer- und Elaselhühner — schreibt Brehm. 
Dies ist meistens dann der Fal l , wenn er aus seinem 
Winterschlaf aufwachend, sehr hungrig ist und im 
Walde noch nicht genügend pflanzliche N a h r u n g 
f i n d e t . 
Es ist sehr wahrscheinl ich, dass dieselben Ver-
häl tnisse auch beim Höhlenbären vorliegen. E r 
war zum grössten Teil Pf lanzenfresser , doch gab es 
dor t , wo Wolf, H y ä n e und Höhlenlöwen genügend 
Wild vor fanden , auch für ihn Hirsche, Rehe , Wild-
schweine, Urr inder und Büffe l . Der b r aune Bär 
Sibiriens k le t t e r t , wenn es im Walde noch keine 
Beeren und F r ü c h t e gibt, regelmässig auf Zirbel-
kiefern hinauf , biegt die Äste herab und frisst die 
Zapfen um ihrer Samen willen. Im Herbs t lebt er 
von Eicheln und Bucheckern. Auf Grund des gut 
aufgearbe i te ten Mixnitzer Materials ist es n u n 
b e k a n n t , dass auch der Höhlenbär einen Winter -
schlaf hielt und sich hauptsächl ich fü r diese Zeit 
in die Höhle zurückzog. In den übrigen Monaten des 
J ah re s hielt er sich in der Regel ausserhalb der 
Höhle auf, ebenso wie der b r a u n e Bär.7 Vom Früh -
j a h r bis zum Herbs t gab es in den grossen Wald-
gebieten Moose, Pilze, F rüch t e , j unge Triebe, 
Tannenzapfen , Eicheln, Schnecken, Insek ten , in 
faulenden Baums tämmen des Urwaldes lebende 
grosse Insektenlarven , Vogeleier, Auerhühner , Maul-
würfe , Murmeltiere und schliesslich auch grössere 
Säugetiere in ausreichender Menge. Nadler schreibt , 
dass sich die b raunen Bären der K a r p a t e n bis zum 
Pla tzen aus den grossen Ameisenhaufen der Wald-
ameisen vollfrassen, aber n icht nu r mit Ameisen u n d 
ihren Larven, sondern auch mi t dem verfaulenden 
Material des Haufens , mit Tannennade ln und sogar 
7
 K. Ehrenberg : Über die mitogenetische Entwick lung 
des Höhlenbären. Spei. Monographien. 7 — 9. S. 624. Wien 
1931. 
8
 H. Nadler: In Brehm - É h i k : Emlősök (Säugetiere). 
Bd . VI. Budapes t . Verl. Révai, 
mit As ts tücken . 8 Der Winterschlaf , der Wech-
sel der Jahreszei ten , der Mangel an essbaren Pf lan-
zen im Vorfrühl ing, aber auch die b e k a n n t e Zusam-
mense tzung der Flora u n d Fauna des W ü r m s lässt 
es of fenkundig erscheinen, dass sieh der Höhlenbär 
im grossen und ganzen so wie der b raune Bär 
e rnähr te . 
Mag nun die pf lanzl iche E r n ä h r u n g grössere 
oder kleinere Ausmasse angenommen haben , auf 
jeden Fal l s teht es fes t , dass die Bären im Laufe 
ihrer Phylogenese aus Raubt ie ren zu Allesfressern 
bzw. in überwiegendem Ausmasse zu Pf lanzen-
fressern wurden. In Wirkl ichkeit wurden sie aber 
doch n ich t zu typischen Allesfressern, wie z. B. 
der Mensch, und auch n ich t zu typischen Pf lanzen-
fressern. Es ha t aber den Anschein, als ob infolge 
des Nahrungswechsels Ansprüche a u f t r a t e n , die 
der Bär im Laufe seiner Phylogenese n icht voll-
ständig zu befriedigen vermochte , u n d als ob sich 
sein Organismus nicht in jeder Beziehung genügend 
rasch anzupassen ims tande war. Seine Zahnkrone 
nutz te sich — ähnlich wie bei den Pf lanzenfres-
sern — in ungewohnt s t a rkem Ausmass ab, doch 
besassen die Zähne n ich t zugleich auch die Eigen-
schaft , im Verhältnis zur Abnu tzung nachzu-
wachsen. Die Abnu tzung ging manchmal so schnell 
vor sich, dass sich das zum Schutz der Zahnhöhle 
neubi ldende Dentin n icht genügend rasch bilden 
konnte u n d sieh die Zahnhöhle infolgedessen öffnete . 
Die Abnutzving der Zähne wurde auch durch das 
sieh wie bei Raubt ie ren schliessende Gebiss geför-
dert , da die Zähne während der beim Kauen der 
Pf lanzen ausgeführ ten Mahlbewegungen zugrunde 
gingen. Diese Mahlbewegung war so s ta rk , dass an 
den abgekauten Mahlzähnen des Höhlenbären auch 
das sekundäre , ve rhä r t e t e Dentin Kra tzspuren auf-
wies. Charakteris t isch f ü r das gewalt tät ige Mahlen 
ist die Tatsache , dass n icht nur die Zahnkrone 
zugrunde gerichtet wurde , sondern dass die mi t 
dem Mahlen verbundene unnatür l iche Bewegung 
auch die Fossa glenoidalis des Gelenkes angriff 
und zers tör te . Die Spongiosa wurde infolgedessen 
frei gelegt und die Gelenkfläche g la t t geschliffen.9 
Auf die Zerstörung der Zähne folgte die Infekt ion 
durch die geöffnete Pulpahöhle u n d durch das 
gelockerte Zahnfleisch, welche dann schwere, eitrige 
Wurzelentzündungen, Beinhaut - und Knochenmark-
en tzündungen hervorrief . Die L i te ra tu ran gaben 
9
 A. Kubacska : Pathologisch veränder te Metapodien und 
Phalangen pleistozäner Raubt ie re . Paläobiologica VI. S. 214. 
Wien 1938. 
2 0 0 a . t a s n á d i k u b a c s k a 
weisen darauf hin, dass auch die Zähne der b raunen 
Bären häufiger von Karies befallen werden als die 
anderer Raubt iere u n d sogar häuf ige r als die von 
Pflanzenfressern. Fe rne r kann festgestel l t werden, 
dass es nur wenige ausgestorbene Tierar ten gibt, 
bei welchen sich so o f t Gelenkentzündungen nach-
weisen lassen wie gerade beim Höhlenbären . Der 
Gedanke, Gelenkentzündungen an den verschieden-
sten Skeletteilen und eitrige Alveolenentzündungen, 
gegebenenfalls mi t Knochenmarken tzündungen ge-
p a a r t , mite inander zu verknüpfen , liegt auf der 
H a n d . Nach unserem heutigen Wissen ist der infek-
tiöse Rheumat i smus um so sel tener je weiter wir 
nach Süden kommen . Zwischen den Wendekreisen 
des Krebses und Steinbocks, also in den Tropen, 
ist er f as t unbekannt (Coburn), mi t anderen Wor ten , 
seine Ausbildung w u r d e durch jenes Klima begün-
st igt , un te r welchem der Höhlenbär in der Eis-
zeit leb te . 
Le tz ten Endes h a t es also den Anschein, als ob 
die ungenügende Anpassungsfähigkei t die immer 
schwereren und häuf igeren Erk rankungen der ein-
zelnen Individuen begünst ig t h ä t t e . Abweichend 
von der Ansicht der Verfasser der Mixnitzer Mono-
graphie, soll dami t aber nicht die Meinung ver-
t r e t en werden, dass «unter anderem» auch dieser 
U m s t a n d zum Aussterben des Höhlenbären geführ t 
habe, einer Tierart , die gemeinsam mi t ihrer Begleit-
f a u n a verschwand. Von dieser Beglei t fauna sind 
M a m m u t , Nashorn, Löwe, Hyäne und sogar auch der 
Urmensch ausgestorben, warum h ä t t e dann gerade 
der Höhlenbär weiterleben sollen? Dabei l i t t un te r 
seinen Zeitgenossen kein einziges Tier un te r den 
oben geschilderten Störungen des Organismus. 
Der braune Bär ist im Alter von 6 J ah ren 
berei ts geschlechtsreif, kann im Al ter vo- 31 J a h r e n 
noch J u n g e auf die Wel t bringen u n d lebt noch im 
Alter von 50 Jah ren (Li te ra turangaben über gefan-
gengehaltene Bären) . Auf Grund dieser Angaben 
kann wohl angenommen werden, dass auch der 
Höhlenbär ein höheres Alter erre icht haben dü r f t e 
und dass die in der Li tera tur beschriebenen oder 
hier geschilderten pathologischen Fälle zum über-
wiegenden Teil von älteren (oder sogar senilen) 
Tieren s tammen. Die im Leben der Ar t au f t re tenden , 
Hemmwirkungen zeitigenden Ereignisse erreichten 
also nicht jene notwendige Grenze, bei welcher die 
Vererbbarkeit berei ts eine grosse Gefahr bedeute t 
h ä t t e . Der Nahrungswechsel , der parallel zu der 
im Laufe der Stammesgeschichte eingetretenen 
Umwandlung a u f t r a t , dürf te zwar beträcht l iche 
Störungen hervorgerufen haben, doch blieben diese 
innerhalb der Grenzen, deren Überschrei tung das 
Aussterben der Ar t oder einer grösseren Gruppe 
verursacht h ä t t e . 
Mit einem Gebiss, dessen T y p u s dem des Höhlen-
bären gleicht, und unter im grossen und ganzen 
ähnlichen Verhältnissen leben auch heu te noch 
zahlreiche Bärenar ten vom Polarkreis bis zu den 
warmen Kl imazonen und haben im Gegensatz zum 
Löwen, zur H y ä n e , zum Nashorn und zum Ele-
f an ten bis zum heutigen Tage noch ihr grosses 
Verbrei tungsgebiet bewahr t . Vielleicht ist es gerade 
ihre gemischte Ernährungsweise , ihre Anspruchs-
losigkeit gegenüber der Nahrung , le tz ten Endes 
aber eben ihre Anpassungsfähigkeit , welcher sie 
ihr Eber leben zu verdanken haben. 
Anomalien 
Im Material der Höhle von ístállóskő f inden sich zwei 
Bärenzähne, die als Anomalien anzusprechen sind. Beide 
Exemplare sind aus dem Kiefer herausgefallen, weshalb es 
sich also nicht feststellen lässt, ob es sich u m überzählige 
Zähne oder u m in die Zahnreihe passende Zwillingszähne 
handel t . 
Das erste Exempla r ist ein oberer 4. Prämolar mi t gut 
entwickeltem Protoconus (Taf. LVII , 2 — 3). An seiner Krone 
sind die Ausmasse, die Lage und die Anzahl der Höcker 
unregelmässig. Unterha lb des Protoconus des Zahnes sind 
Krone und Wurzel eines zweiten, kleineren Zwillingszahnes 
sichtbar. Die Zähne waren sehr f r ü h miteinander verschmolzen 
Die offene Wurze l deute t darauf hin, dass der Zahn im 
Wachsen begr i f fen war , dass er also einem jungen Tier ange-
hörte . 
Das zweite Exemplar ist ein Drillingszahn mi t sehr 
frühzeit ig erfolgter Verwachsung. Die Wurzeln sind nicht 
mehr offen (Einzelheiten auf Taf . LVII , 4 — 5). 
Überzählige Zähne, Zwillingszähne und volls tändige 
Zahnmissbildungen finden sich in dem grossen Höhlenbären-
Material ziemlich häuf ig und werden auch mehr fach in der 
Li te ra tur e rwähnt . 1 " 
Wirbelsäule 
Auf Grund der Ergebnisse der modernen Zahnhei lkunde 
sollen im weiteren die Folgen unte rsucht werden, die sich 
aus den Zahn- u n d Munderkrankungen, sowie aus den senilen 
Veränderungen der Zähne des Höhlenbären ergaben. Das 
Ergebnis wird f ü r den Laien vielleicht überraschend sein, 
f ü r den F a c h m a n n jedoch auf der Hand liegen. 
Aus den vors tehenden Ausführungen wird ersichtlich, 
dass sich an den Zähnen des Höhlenbären in einem gewissen 
Alter zahlreiche Pulpahöhlen öf fne ten und die Pu lpa selbst 
zugrunde ging. Die abgestorbene Pu lpa bot aber den ver-
schiedensten Bakter ien einen ausgezeichneten Nährboden . 
Diese vermehr ten sich und riefen Entzündungen hervor. 
Die Infektionsquelle befand sich also im Zahn selbst. 
Ebenfalls wurde bereits e rwähn t , dass das Stützgewebe 
der Zähne und das Zahnbet t mit zunehmendem Alter schwan-
den (Paradentose) , dass sich das am Schmelz anhef tende 
Zahnfleisch lockerte und ablöste, das sieh auch die Zähne 
lockerten und dass schliesslich in den Spalten Infekt ionen 
auf t ra ten , welche Eiterungen zur Folge hat ten (an Hunden 
10
 A. Kubacska : Verletzungen an Schädeln pleistozäner 
Raubtiere. Paläontologische Zeitschrif t . 18. S. 95, Berlin 
1936. Vgl. noch Anm. 3 . e , 
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be t räg t der Prozentsatz der Paradentose im Alter von mehr 
als 5 J a h r e n 7,4%, bei solchen von mehr als 10 — 15 J a h r e n 
bereits 15,4%, Balogh : a. W.). 
Diese Punkte des Organismus wurden also zu chronisch 
infizier ten Stellen, zu primären Infekt ionsherden, von welchen 
unablässl ich Bakter ien, Toxine oder Allergene mi t dem 
Blut oder der Lymphe , oder aber durch die Nerven in den 
Organismus gelangten. (Rolle der St reptokokken, auch an 
Fossilien bekannt ; Unte r suchungen von Breuer und Tas-
nádi ) . 1 1 
Die Bakterien r iefen bei entsprechend s tarker Virulenz 
an anderen Stellen des Organismus En tzündungen hervor . 
Der Prozess konnte r a sch ablaufen (Sepsis), doch «weisen 
im allgemeinen die H e r d e einen chronischen, of t allergischen 
Charakter auf und verursachen eine vom pr imären Herd 
abweichende, sekundäre E rk rankung» . «Im vorgeschr i t tenen 
S tad ium kann die sekundäre Krankhe i t auch nach dem 
Verschwinden des p r i m ä r e n Herdes erhal ten bleiben.» 
(Balogh : a. W.) 
Der Zusammenhang zwischen dem pr imären Herd im 
Zahn u n d der sekundären Krankhe i t konnte nur durch Unte r -
suchungen am lebenden Tier bewiesen werden. Da aber 
diese H e r d e auch in der Ausbildung rheumat ischer Gelenk-
erkrankungen eine Rolle spielen, die gegebenenfalls auch 
auf den Knochen Spuren hinterlassen, darf wohl angenommen 
werden, dass die häu f igen und s ta rk pathologischen Ver-
änderungen an der \ \ irbelsäule u n d an den Gelenken der 
Gliedmassen des Höhlenbären zum Teil auf solche Infekt ions-
herde an den Zähnen zurückzuführen sind. 
Dies ist natür l ich bloss eine Annahme, weil es heu te 
noch n ich t möglich ist , im fossilen Knochengewebe K r a n k -
heitserreger nachzuweisen, und weil das mikroskopische Bild 
des k r a n k e n Knochengewebes an u n d fü r sich noch keine 
sicheren Anhal tspunkte f ü r weitgehende Folgerungen (Arth-
ritis, Tuberkulose usw.) bildet. 
Die pathologischen Veränderungen an den in der Höhle 
von Istállóskő gefundenen Höhlenbärenwirbeln s t immen 
übrigens in allem mi t j enen Wirbelknochen überein, die aus 
anderen Höhlen geborgen wurden. Ein Unterschied zeigt 
sich lediglich in der F o r m und in den Massen der Exostosen 
und der Osteophytauf lagerungen, sowie im Ausmass der 
pathologischen Veränderungen an den angegriffenen Gelenk-
f lächen . Der Anfangszus tand der an den Knochen wahr -
nehmbaren Veränderungen lässt sich wie folgt beschreiben : 
Osteophyten und kleinere Exostosen t re ten u m die Rippen-
gelenke, an der Basis der Querfortsätze und an den Gelenk-
f lächen des Wirbelkörpers kaum auf , wobei aber an den 
Gelenkflächen des Wirbelkörpers selbst noch keine Verände-
rungen zu beobachten sind. Aus dem Material der Höhle 
von Istállóskő stellen zwei aufeinanderfolgende letzte Brus t -
wirbel, die aus derselben Wirbelsäule s tammen (Taf. L X I , 1), 
ein gu tes Beispiel h i e r fü r dar. An dem letzten Wirbel ist 
die Gelenkfläche der rechten Rippe von pathologischen, 
nekrot ischen Hoh l r äumen durchzogen und die spongiöse 
Knochensubstanz vol ls tändig freigelegt. Um die Gelenk-
f lächen der Präzygapophyse und der Postzygapophyse sitzen 
zwischen Knochenauf lagerungen Exostosen von m a n c h m a l 
mehr als 1 cm Grösse. Die Gelenkflächen sind bis auf die 
Spongiosa abgeschliffen. Wahrscheinlich waren auch die 
vorangehenden und folgenden Wirbel der Wirbelsäule k rank 
(Arthri t is deformans an der Stelle der Gelenke zwischen 
Rippen und Wirbel). 
An einem anderen Brustwirbel zieht an der rech ten 
Seite des Wirbelkörpers, unmi t te lbar unterhalb der Fovea 
costalis, eine 4 cm grosse Exostose in kaudaler R ich tung 
bis u n t e r den nächs ten Wirbelkörper (Exostosis l igamen-
tosa). An der linken Seite des Wirbelkörpers befand sich 
eine ähnliche oder noch grössere Knochenauf lagerung, welehc 
aber n a c h dem Tode des Tieres bei seiner Verschüt tung 
abgebrochen sein dü r f t e . Beide Knochenbrücken gingen von 
dar Ansatzstelle des L igamentums aus und waren durch 
Verknöcherung der Gelenkbänder en ts tanden (Taf. L X , 2). 
11
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Ein weiteres Beispiel stellt der letzte oder vor le tz te 
Brustwirbel und der erste Lendenwirbel einer Wirbelsäule 
dar mit Auflagerungen von Osteophyten und korallenförmi-
gen Exostosen in der Umgebung der Gelenkflächen. Die 
pathologische Veränderung des Lendenwirbels ist noch stär-
ker. Am ventra len R a n d e des Wirbelkopfes ist eine hasel-
nussgrosse Exostosis l igamentosa zu sehen. An der Ober-
f läche des hinteren Gelenkes des Wirbelkörpers liegt die 
spongiöse Knochensubs tanz frei u n d am Rande des Wirbel-
körpers bef inde t sich unmi t te lbar h in ter dem linken Pro-
cessus costarius eine spondylitische Auflagerung. Wahr -
scheinlich waren auch die vorangehenden und folgenden 
Wirbel k rank . 
Mit der Verschlimmerung der Krankhe i t wurde an den 
Gelenkflächen der Wirbelkörper auch das spongiöse Knochen-
gewebe in grossem Ausmass freigelegt. Am Körper eines 
Lendenwirbelbruchstückes sitzen zwischen den beiden Pro-
cessus costarii Exostosen. An der h in te ren Gelenkfläehe des 
Wirbelkörpers vermochte der zugrundegegangene Knorpe l 
nicht mehr die Re ibung des mit ihm in Berührung s tehenden 
Wirbelkopfes des folgenden Wirbels auszuschalten, so dass 
die von grossen Löchern durchzogene spongiöse Knochen-
substanz an manchen Stellen ganz glat t und glänzend geschlif-
fen war (Taf. L X I , 2). 
Noch weiter war die Krankhe i t an zwei anderen, nicht 
aufeinanderfolgenden, aber vielleicht zu derselben Wirbel-
säule gehörigen Rückenwirbeln for tgeschr i t ten (Taf. L X , 1, 
3, 4). An diesen ist n icht nur die Umgebung der Gelenkfläche 
voll von Knochenauf lagerungen, sondern auch die For t -
sätze selbst, besonders an den Insertionsstellen der Muskeln. 
An dem stärker von der Krankhe i t angegriffenen Exempla r 
ist die Gelenkfläche der linken Rippe völlig verschwunden 
und die nekrotische spongiöse Knochensubstanz tief geöffnet 
(Taf. L X , 1). Rings u m den Wirbelkörper bef inden sich grosse 
korallenförmige Exostosen und spondylit ische Knochenauf-
lagerungen. Am Kopf des Wirheikörpers ist die Gelenk-
fläche unversehr t , doch ist die h in te re Gelenkfläche voll-
ständig zugrundegegangen und auf dem ganzen Gebiet des 
Gelenkes tief in den Wirbelkörper vorgedrungen. Dieses 
Stück gehört zu den schwersten bisher bekannten E rk ran -
kungsfällen (Arthri t is und Spondylitis deformans, mit begin-
nender Ankylose. Taf . L X , 4). 
In der Höhle von Istállóskő w u r d e n nur zwei ankyli-
sierte Schwanzwirbel gefunden (Taf. L X I , 3), doch ist von 
anderen Fundor ten auch Ankylose anderer Wirbel bekannt . 1 2 
Das gesamte Material k r a n k h a f t veränder ter Wirbel , 
das in der Höhle von Istállóskő geborgen wurde, be t rägt 
demnach 8 Stück. Von diesen gehör ten 2 Wirbel sicher und 
2 andere wahrscheinlich derselben Wirbelsäule an. Die 
kranken Wirbel s t a m m t e n also höchstens von 5 oder 6 Tieren. 
Es ergibt sich n u n die weitere Frage, stellt diese Zahl 
ein getreues Bild der möglichen Fälle dar oder nicht? Keines-
wegs ! Die Erk rankungen der Wirbelsäule waren in Wirklich-
keit weit zahlreicher. Auf Grund der im ersten Abschni t t , 
der vorliegenden Arbei t erhal tenen Ergebnisse wissen wir 
dass es sich u m zahlreiche alte u n d sogar auch u m senile 
Tiere handel te . Bei diesen müssen aber — nach den an analo-
gem Material der H u m a n - und Veterinärmedizin durchge-
füh r t en stat is t ischen Berechnungen — die mit dem Alter 
einhergehenden pathologischen Veränderungen sehr häuf ig 
gewesen sein. So un te rsuch te im J a h r e 1925 Schmorl 1142 
menschliche Wirbelsäulen, von welchen 263 normal und 
879 «pathologisch veränder t» waren (vgl. Anm. 11). Wenn 
sich aber die Krankhe i t noch nicht auf das Knochengewebe 
selbst ausgedehnt ha t , sondern nur auf die Muskeln, Bänder 
und Knorpel , dann bleibt von ihr keine erfassbare Spur 
zurück. Es ist ja bekann t , dass die Krankhe i t nur in fort-
geschri t tenem Stad ium festgestellt werden kann, u. zw. nur 
dann, wenn der Organismus bereits so krank ist, dass die 
unverkennbaren Spuren der E n t z ü n d u n g — Periostit is, 
Myositis, Osteomyelitis usw. — in F o r m von Knochenauf-
lagerungen, Perforat ionen, Nekrosen, f rei liegender spongiöser 
Skelette des Höhlenbären . Spei. Monographien. 7 — 9. S. 611. 
Wien 1931. ; — L. Pieragnoli : Ossa Patologiche nella gro t ta 
di Equ i in Lunigiana. Paläontographia Italica. X X V . Pisa 
1919. Vgl. noch Anm. 11 
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Knochensubs tanz am Knochengewebe gut e rkennbar sind. 
Dabei handel t es sich vor allem u m lange andauernde , chro-
nische Erkrankungen u n d auch hier zumeist u m ihren End-
zustand. Deshalb wissen wir ü b e r h a u p t nichts übe r das 
prozentuale Verhältnis der Wirbelsäuleerkrankungen und 
müssen uns so auf die Feststel lung der Zahl der k ranken 
Wirbel beschränken. Doch sind auch so die Hindernisse noch 
fas t unüberwindbar . Über die E rk rankungen der Zähne und 
des Kiefers als primäre Herde , die aber sofort auf das Knochen-
gewebe übergriffen oder in das umliegende Knochengewebe 
auss t rahl ten , konnte eine weit grössere Zahl von Belegen 
erhalten bleiben als über sekundär durch Über t ragung ange-
griffene Skeletteile (Wirbelsäule, Gliedmassenknochen). Aus 
diesem Grunde ist es n u n keineswegs ausgeschlossen, dass 
die festgestellte kleine Zahl der k r a n k h a f t veränder ten Wir-
bel der scheinbar weit grösseren Zahl der weitgehendst abge-
nutz ten Zähne, der offenen Zahnhöhlen, und den Kieferabszes-
sen entsprach . 
Versucht man nun das zahlet massige Verhältnis zwi-
schen gesunden und k r a n k h a f t ve ränder t en Wirbelsäulen 
festzustellen, so ergibt sich sofort als erstes und fast unüber -
windbares Hindernis die zwangsläufige Art und Weise, in 
welcher die Ausgrabungen durchgeführ t werden, da die 
Paläontologen in der Regel nicht sämtliche Höhlenbären-
reste nach Hause bringen. Am Ausgrabungsort selbst kann 
aber sogar der geübteste Fachmann an den mit Lehm iiber-
krus te ten Knochen nicht immer auch die weniger auffa l lenden 
pathologischen Veränderungen, kleinere Knochenauf lagerun-
gen, die an den \\ irbelköpfen frei liegende spongiöse Knochen-
substanz erkennen. Aus diesem Grunde lieferte auch das 
Mixnitzer Material nicht einmal annähe rnd b rauchbare sta-
tistische Angaben. Ehrenberg selbst schreibt , dass er während 
der Verladung der Knochen die ihm auffül lenden unversehr-
ten , oder k r a n k h a f t veränder ten Knochen aus dem in die 
Waggons geschüt te ten Knochenmate r ia l herauslesen musste. 
Zum Glück sind aber die Zeiten vorbei , in welchen bei den 
Ausgrabungen in den Höhlen des Bihar-Gehirges (an der 
Grenze Siebenbürgens) von mehreren Hunder t Höhlenbären-
schädeln nur die schönsten, die grössten, mit normalem, 
unversehr tem Gebiss versehenen ausgewählt , die übrigen 
aber als auf die Bäume der Umgebung aufgespiesste «Tro-
phäen» zurückgelassen wurden. Da der Paläontologe bei 
seinen Untersuchungen auch auf die kleinsten Knochen-
stücke angewiesen sein kann , ist es viel angezeigter, die Aus-
grabungen solange einzustellen, bis das Material im Labora-
tor ium sachkundig gereinigt und durch die bearbei tenden 
Spezialisten von den verschiedensten Gesichtspunkten aus 
eingehendst untersucht ist, als auch nur einen einzigen 
Wirbel oder anderen Skeletteil âuf der Schut thalde zurück-
zulassen. Aus der Höhle von Istállóskő, in welcher in den 
J a h r e n 1947/48 in vieler Beziehung vorbildliche Ausgrabun-
gen durchgeführ t wurden, gelang es 220 Höhlenbärenwirbel 
zu bergen, von denen 8 (17,6%) Krankhei t sspuren zeigten. 
Von den aus der Igric-Höhle s t ammenden 3000 Höhlen-
bärenwirbeln waren dagegen 60 (2%) k r ankha f t ve ränder t . 
Diese Zahlen führen aber zu keinem eindeutigen Ergebnis, 
da es nicht bekannt ist, von wie vielen Wirbelsäulen die 
untersuchten 220 Wirbelknochen der Höhle von Istállóskő 
s tammen und von wie vielen die 3000 Wirbel der Igric-
Höhle. Es handel te sich ja nicht um vollständige Wirbel-
säulen, sondern nur um Wirbelsäulenteile, die auf unter -
schiedliche Weise in die Lehmschicht geraten waren. 
Das Material der Höhle von Istállóskő weist aber auch 
noch auf einen anderen Umstand hin. Von den zahlreichen 
nach Hause gebrachten Wirbeln konn ten nur 8 ausgewählt 
werden, die Krankhei tsspuren aufwiesen. Bei der Unter-
suchung stellte sich dann später heraus , dass ein Teil von 
ihnen einundderselben Wirbelsäule angehörte. MTr wissen 
also nicht einmal, wie viele k r a n k h a f t veränder te Wirbel 
den verschiedenen Wirbelsäulen angehör ten. Es darf aber 
angenommen werden, dass auf eine Wirbelsäule mehrere 
der kranken Wirbel entfielen. 
Obwohl auf Grund der obigen Ausführungen k a u m 
darauf gefolgert werden kann , wie viele Wirbelsäulen bzw. 
Wirbel der in der Höhle zugrundegegangenen Höhlenbären 
oder wie viele der in die Höhle eingeschleppten Wirbelsäulen-
reste k r a n k h a f t veränder t waren, wie viele von alten Tieren 
s t ammten und deswegen Spuren altersbedingter Verände-
rungen und Erkrankungen t rugen, so spricht wohl die geringe 
Anzahl der kranken Wirbel , ja selbst ihre wahrscheinl ich 
im Verhäl tnis zu den un te r such ten Wirbeln als viel grösser 
anzunehmende ta tsächl iche Zahl da fü r , dass diese Erkran-
kungen die Existenz der Art nicht gefährde ten . 
E rk rankungen der Wirbelsäule sind auch an anderen 
Raub t i e ren des Pleistozäns bekann t . In den einzelnen Peri-
oden des Pleistozäns stellte der Höhlenbär das Leitfossil 
der Höhlenausfül lungen dar , während Löwe, H y ä n e und 
Wolf nu r die Beglei tfauna bildeten. Ihre Uberres te verhal ten 
sich zahlenmässig zu den Überres ten des Höhlenbären wie 
1 : 100, oder 1 : 1000, wobei vielleicht auch noch dieses Ver-
häl tn is als zu günstig angenommen werden kann . Rela t iv 
am häuf igs ten kommen Überreste von Hyänen vor, welche 
in der Regel häufiger sind als solche des Löwen oder Wolfes. 
Diese Verhältnisse sind natür l ich durch die Lebensweise der 
Tiere bedingt und entsprechen nicht den ta tsächl ichen Zahlen-
verhäl tnissen der im Freien lebenden Individuen. Während 
der Höhlenbär durch zahlreiche Skeletteile ve r t re ten ist, 
erscheinen die anderen Tiere gewöhnlich nur durch einge-
schleppte Zähne, einzelne Fingerglieder, Schädel- oder Glied-
massenknochen belegt, welche nicht von in der Höhle zugrunde-
gegangenen Tieren s t ammen , sondern zurückgelassene Reste 
verschiedenster eingeschleppter Skelette darstellen. Doch 
auch so f inde t sieh im Karpa tenbecken (Szeleta-, Igric- und 
Kiskevély-Höhle) und ausserhalb dieses (Mixnitzer Höhle) 
un te r den in geringer Anzahl vorliegenden Löwen-, Wolf-
und etwas häufigeren Hyänenwirbeln eine bet rächt l iche 
Zahl pathologischer Stücke. Es sind sogar mehrere Fälle 
von Ankylose, also einer schweren Erscheinungsform dieser 
Krankhe i t bekannt . An Fundor ten , an welchen Überreste 
und sogar vollständige Skelette ausgestorbener Feliden und 
Caniden häuf ig sind (Rancho la Brea), sind nach den vor-
liegenden Li te ra turangaben (ausführl iehe paläopatliologische 
Beschreibungen sind allerdings nicht vorhanden) k r a n k h a f t 
ve ränder te Knochenreste in grosser Zahl anzut re f fen (Smilodon 
californicus, Aenocyon dirus). 
K ö n n t e n wir nun unsere Schlussfolgerungen auch bei 
Löwe, Wolf und H y ä n e auf Grund eines so grossen Unter-
suchungsmaterials ziehen, dann wäre wahrscheinlich auch 
bei ihnen die Verhältniszahl zwischen gesunden und kranken 
Knochenfunden geringer, als bisher angenommen wurde. Der 
alt gewordene Löwe oder Wolf mager t ab und geht schliess-
lich zugrunde (siehe die afr ikanischen Jagdbeobachtungen) . 
Als ausschliessliche Fleischfresser können sie in der Regel 
kein so hohes Alter erreichen wie der allesfressende Höhlen-
bär. Wenn sie es aber dennoch erreichen, dann dü r f t e sich 
ihr «Alter» wohl analog dem des Höhlenbären abspielen. 
I n der Igric-Höhle wurde im Jah re 1856 der Schädel 
einer al ten Höhlenhyäne (Taf. LVII —LVIII) gefunden, 
welcher sich heute im Besitz des Ungarischen Naturwissen-
schaf t l ichen Museums in Budapest bef indet . Der linke dr i t te 
Schneidezahn dieses Schädels ist s tark abgewetzt und an 
seiner Krone die Zahnhöhle offen. Die übrigen Schneide-
zähne, die beiden Eckzähne , der Protoconus des zweiten und 
dr i t ten Lückenzahnes sind ebenfalls s tark abgenutz t . Ferner 
erscheinen auch Protoconus, Paraconus und Metaconus des 
linken vier ten Lückenzahnes s tark abgekaut , also alles 
charakteris t ische Merkmale alter Tiere, ohne jede patholo-
gische Einwirkung. Anders verhäl t es sich jedoch beim vier-
ten Prämolar der rech ten Seite. Dieser Zahn war nämlich 
noch zu Lebzeiten des Tieres mehrmals abgebrochen. Die 
schweren Folgen der F rak tu ren und der of fenen Pulpa-
höhlen lassen sich am Schädel vor t ref f l ich erkennen. Dem 
ersten Bruch fielen der Paras ty lus und der Pro toconus zum 
Opfer ; an der Bruchf iäche sind beide Pulpahöhlen offen. 
Der zweite Bruch spal te te den Metaconus der Länge nach 
und ö f fne te so seine Pulpahöhle . Der drit te Bruch ver läuf t 
zwischen Paraconus u n d Metaconus. Auch an dem stark 
abgekauten Paraconus liegt die Pulpahöhle offen. Die Brüche 
erfolgten im for tgeschri t tenen Alter, was aus den grossen 
Abnutzungsf lächen der Zähne ersichtlich wird. Tro tzdem 
erscheint aber die linke Zahnreihe s tärker abgewetz t , so dass 
darauf geschlossen werden muss, dass das Tier später vor-
wiegend die andere (linke) Zahnreihe benutz te . Als Folge 
der F r a k t u r kam es schliesslich zum Auf t re ten eines sich 
auf die hinteren Wurzeln erstreckenden ungeheueren Ab-
szesses. Der Eiter wurde durch eine kleine F is te löf fnung in 
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die Mundhöhle , zum grössten Teil aber wahrscheinlich nach 
Durchbruch der Backenwand ins Freie abgeleitet . Die Infek-
tion dehn te sich auch auf die übrigen Teile des Schädels aus, 
u. zw. auf das Siebbein u n d auf die Stirnseite. An beiden 
Seiten, unmi t t e lba r hinter dem Jochfor t sa tz des Stirnbeins 
ist je eine weitere Fis te löffnung zu sehen. Die rechte ist beson-
ders gross u n d zeigt eine Öf fnung von 1 cm2 . Auf der dem 
abgebrochenen Zahn entgegengesetzten Seite, also auf der 
linken Seite, ö f fnen sich a m Parietale zwei grosse nekrotische 
Sinus, welche aber nicht in die Gehirnhöhle füh ren , sondern 
in die e rwähn ten Gänge der Stirn und der Gesichtseinbuch-
tungen (Taf . LVII , 6). 
Gleichfalls im Besitz des Ungarischen Naturwissen-
schaftl ichen Museums bef inde t sich der Schädel eines sehr 
alten Hohlenlöwen (Taf. L IX) . Der linke Eckzahn war zu 
Lebzeiten des Tieres abgebrochen, die Bruchf läche ist glat t 
abgeschliffen und die Zahnhöhle geöffnet . Sämtliche Schneide-
zähne sind bis zur Wurzel abgekaut und ihre Zahnhöhlen 
ebenfalls freigelegt. Von der Krone des einen oder anderen 
Zahnes sind nur noch schmale S tümpfe übriggeblieben. Auch 
die Krone der beiden s tark entwickelten d r i t t en Schneide-
zähne ist abgebrochen und ihre Zahnhöhle offen. Der rechte 
und iinke vier te Prämolar sind s ta rk abgekaut und an Meta-
conus u n d Paraconus die Zahnhöhlen freigelegt. 
Die beiden als Beispiele beschriebenen Fälle beweisen 
also, dass das Gebiss alter Raub t ie re — gleichgültig ob es 
sich um Höhlenbären , Höhlenlöwen oder Höhlenhyänen han-
delt — ein in gleicher Weise abgenutz ter Teil des Örganismus 
ist, der paral lel zu den anderen Organen ve rb rauch t wird 
und gemeinsam mit ihnen zugrundegeht . Die s ta rke Abnut-
zung des Gebisses kann auch den Organismus als ganzes 
gefährden, doch gefährdet sie, gerade weil sie eine Begleit-
erscheinung des Alters ist, nicht die Erha l tung der Art. Es 
soll in dieser Hinsicht nur auf die Untersuchungen vonSchmorl 
hingewiesen werden bzw. auf den von ihm festgestellten 
grossen Prozentsa tz der pathologisch ve ränder ten Wirbel-
säulen al ter Menschen, welcher weit grösser ist als der der 
k rankhaf t veränder ten Wirbel des Höhlenbären, sogar noch 
in dem Fall , wenn wir die Zahl der Bärenwirhel angesichts 
der ungewissen Fossilisierungsmöglickheiten auf das Zehn-
lache e rhöhen . Zwar muss berücksichtigt werden, dass der 
Mensch ebenso zu beurtei len ist wie die domestizierten 
Säugetiere, was also die Zahl der Erk rankungen im Gegen-
satz zu den wilden Tieren erhöht . Doch wird n iemand auf 
Grund der Angaben Schmorls an eine Vererbung der Wirbel-
säulenerkrankungen des Menschen denken, welche sich in 
Form einer Zunahme der Häuf igke i t der Wirbelsäulen-
erkrankungen äussern würden. Und so wird also wohl kaum 
jemand d a r a n denken, dass die Angaben Schmorls die ersten 
Anzeichen des Aussterbens des Menschen darstel len. 
Gliedmassen 
Die Erkrankungen der Zähne und des Kiefers als pr imäre 
Herde spielen nicht nur bei pathologischen Veränderungen der 
Wirbelsäule, sondern auch bei solchen der Gliedmassen eine 
ausschlaggehende Rolle.1 3 Da in der Höhle von Istállóskő 
kein grösserer Gliedmassenknochen mit Spuren einer Gelenk-
erkrankung gefunden wurde , soll diese Frage hier nicht 
weiter behande l t werden. 
Spuren von Be inhau ten tzündungen (Periosti t is) von 
geringerer Bedeu tung lassen sich an der Elle (Ulna) eines 
Höhlenbären, sowie an mehreren Mit te lhand- bzw. Mittel-
fussknochen, Finger- und Kral lenknochen feststel len, also 
die üblichen Begleiterscheinungen jeden Höhlenbärenmate-
riales. 
Die Elle s t ammt von der rechten Gliedmasse eines 
alten Tieres. Perforierte Knochenverdickungen weisen an 
der Ansatzstelle des gemeinsamen Fingerbeugers (M. extensor 
communis digitorum), des L igamen tum interosseum, insbe-
sondere aber unterhalb des Processus externus auf Periostitis 
ossificans hin. Die En tzündung drang nicht bis zum Knochen-
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ma rk vor , sondern erstreckte sich lediglich auf die Rinden-
schicht. Bei der Untersuchung eines ähnl ichen Falles sägte 
Breuer die Elle durch und stellte dabei fest : «dort , wo sich 
Muskelansätze befanden , geht die unregelmässige Verdickung 
ohne Grenze in die ursprüngliche Rindenschicht über , 
erweist somit ihre rein periostale A b k u n f t ; denn der Mark-
r a u m zeigt an den genannten Stellen keine Veränderung» 
(vgl. Anm. S. 614). 
Da es sich u m Gliedmassen handel t , mag sofort darauf 
hingewiesen werden, dass an Resten von Wirbelt ieren, an 
welchen die Muskula tur und die Bänder zugrundegegangen 
sind, nu r aus der Fo rm und aus den Ausmassen der Insertions-
stellen Folgerungen gezogen werden können und dass beson-
ders auf die rein physiologischen Veränderungen der Knochen-
subs tanz geachtet werden muss, welche nicht mit Erk ran-
kungen des Organismus oder des Organs identif iziert werden 
dürfen . «Häl t m a n sieh vor Augen, dass der wachsende 
Knochen seine Fo rm vielfach durch die Tät igkei t der Muskeln 
und Sehnen erhäl t , denen er zur Stütze d ient , so wird man 
vers tehen, dass bei individueller übermässiger Inanspruch-
n a h m e bes t immter Muskeln deren Ansätze am Knochen 
gewisse Veränderungen hervorrufen können, welche sich ent-
weder als Verdickungen oder als Auswüchse präsent ieren 
und dazu dienen, f ü r die vergrösserte Muskelmasse teils eine 
vergrösserte Ansatzf läche beizustellen, teils durch Entsendung 
knöcherner Balken zwischen die Fasern der sich anhef tenden 
Sehnen und Muskeln dem Ansätze grössere Festigkeit zu 
geben. Ganz besonders kann m a n dies an den Unte ra rm-
knochen, an den Metapodien und Phalangen beobachten» 
(vgl. Anm. 12, S. 613). Eine solche, auf physiologische Ursachen 
zurückzuführende Verdickung der Knochensubstanz ist auch 
am Ansa tz einer anderen rechten Ulna zu sehen. 
Die Ansatzstelle des Deltamuskels am Bruchstück eines 
l inken Oberarmknochens zeigt eine kammförmige , glat te 
Exostose von 2,5 cm Höhe und 4 cm Länge. Offensichtl ich 
handel t es sich hier u m eine Verknöcherung des Muskels, 
welche wahrscheinlich infolge eines t r aumat i schen Ein-
flusses erfolgt war. 
Als Spuren von Beinhau ten tzündungen sind Knochen-
verdickungen, Osteophytenauf lagerungen u n d kleinere Exo-
stosen an den Knochen des Fusses und der Hand zu sehen, 
u. zw. n icht nur an den Insertionsstellen der Muskeln, sondern 
auch an anderen Stellen des Knochenkörpers . Als Beispiel 
aus dem Material der Höhle von Istállóskő seien zwei Mittel-
lüssknochen und zwei Fingerglieder ange füh r t (Taf. L X I , 
4, 5, 9), an deren Gelenkflächen keinerlei Krankhei t sspuren 
zu erkennen sind. An den Muskelansatzstellen f inden sich 
dagegen Spuren von Knochenverdickungen. Breuer fand bei 
der Unte rsuchung kranker Zehenglieder eines Höhlenbären 
mehrere mit ihnen verwachsene Sesambeine vor. «Bekannt-
lich setzen sich die Sehnen des oberf lächl ichen Beugers an 
der Unterse i te der Grundphalange mi t zwei Zipfeln an, 
einem medialen und einem lateralen. Nun n e h m e n beim Braun-
bären die Sehnenzipfel sehr of t Sesamknochen in sich auf. 
Beim Höhlenbären scheinen ähidiche Verhältnisse geherrscht 
zu h a b e n ; denn m a n f indet öf ter an den Grundphalangen 
spitze Auswüchse, in einzelnen Fällen sogar krallenartige 
Gebilde, die höchstwahrscheinl ich durch die knöcherne Ver-
schmelzung eines solchen Sesambeines mit der Grundphalange 
en t s t anden sein d ü r f t e n » (vgl. Anm. 12, S. 614). Aus dem 
Material der Höhle von Istállóskő wird hier ein Beispiel f ü r 
eine solche Verschmelzung angeführ t (Taf. L X I , 6). 
Aus der Höhle von Istálíóskő wurde ferner ein vom 
U n t e r a r m nach u n t e n vollständiger Überres t des linken 
Vorderbeines eines Höhlenbären in situ gefunden (siehe 
Text f igur ) . Der Mit te lhandknochen des vier ten Fingers, sowie 
sein erstes und zweites Fingerglied sind k r a n k h a f t veränder t . 
Die übr igen Knochen , u. zw. die Handwurzelknochen des-
selben Fingers u n d das Krallenglied sind dagegen gesund. 
Die Gelenkflächen sind unversehr t , doch t ragen der Mittel-
handknochen und das erste Fingerglied an ihren palmaren, 
oberen und seitlichen Flächen Spuren einer s tarken Bein-
hau ten tzündung . Am zweiten Fingerglied be f inde t sich nur 
seitlich, an den Ansatzstellen der Muskeln eine geringfügige 
Knochenverdickung. (Abb. 1.) 
Diese Erk rankungen können sowohl infektiösen, als auch 
t ra i lmat ischen Ursprunges sein. Mit diesem Problem befasste 
sich auf Grund eines weit grösseren Materials Breuer (vgl. 
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Anm. 12), während ich selbst die diesbezüglichen paläopatl io-
logischen Li te ra turangaben sammelte, mi t den veterinär-
medizinischen Fällen verglich und durch die Untersuchungs-
ergebnisse einer sehr grossen Zahl paläopathologischer Funde 
von in- u n d ausländischen Fundor ten ergänzte (vgl. Anm. 
6, 9, 10, 11, 13). 
Da es sich hier also u m Erkrankungen von Ext remi-
tä ten hande l t , kommen in erster Linie äussere t raumat i sche 
Einwirkungen in Be t rach t . In dieser Beziehung verdienen 
auch einige interessante Fäl le aus der Höhle von Istállóskő 
Erwähnung . 
Abb. 1 
Vordere linke Ex t r emi t ä t eines Höhlenbären vom Unter-
arm bis zu den Krallen. In situ gefunden. Sohlenfläche von 
oben gesehen. Der Mit te lhandknochen des vier ten Fingers 
und das erste Fingerglied deutlich k r a n k h a f t veränder t 
(Periostitis ossificans). Höh le von Istállóskő im Bükkgebirge 
(Ungarn) 
I m J a h r e 1936 beschrieb ich den Radius eines Höhlen-
bären, an welchem an der Aussen- und Innenseite des Corpus 
radii, in einem Abstand v o n 5 cm von der proximalen Gelenk-
f läche, die Spuren eines in Heilung begriffenen Bisses zu 
sehen sind. Der Fund s t a m m t aus der Szeleta-Höhle. Seine 
Beschreibung lautet : «An der inneren Fläche des Corpus 
radii ö f fne t sich eine 16 m m breite und 10 m m tiefe Höhlung, 
am R a n d sind im Umfang von ca. 10 m m Spuren von Perio-
stitis ossificans sichtbar. Die Basis der Höhlung ist von freier 
Spongiosa gebildet. Genau an der anderen Seite des Corpus 
bef indet sich ein kleinerer , runder , z. T. mehr verheil ter 
periostitischer Krankhei t sherd , in dessen Mitte eine z. T. 
mit Osteophyten besetzte kleinere Vert iefung zu sehen ist. 
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An der Basis der Höhlung liegt Spongiosa auch hier frei . 
Auffal lend ist, dass dieser Radius keine Anzeichen anderer 
k rankha f t e r Veränderungen aufweist . Von Arthri t is , Myositis 
ossificans, Osteomyelitis liegt keine Spur vor. Es muss ange-
nommen werden, dass der Radius un te rha lb des Ellenbogens 
von einem Gegner — wahrscheinlich von einem anderen 
Höhlenbären — durchgebissen wurde ; die Verletzung heilte 
dann ohne F rak tu r u n d ohne Komplikat ionen» (vgl. Anm. 
10, S. 96) (Taf. L X I I , 1). 
Es ist als interessanter Zufall anzusprechen, dass auch 
in dem Material der Höhle von Istállóskő ein ganz ähnlich 
verletztes Radiusbruchs tück gefunden wurde (Taf. L X I I , 
2, 3), welches ebenfalls von einem rechten Gliedmasse s t ammt . 
Der Unterschied zwischen den beiden Radien besteht nur 
dar in, dass am Istállóskőer Exemplar die t iefere und grössere 
Kaverne an der entgegengesetzten Seite des Knochenkörpers 
liegt, d. h. auf seiner Aussenseite. Die als Begleiterscheinung 
auf t re tende Beinhauten tzündung hinterliess ebenfalls eine 
Knochenverdickung von ungefähr demselben Ausmass. Auch 
dieser Knochen zeigt keine Spur einer Knochenmarkent -
zündung. 
In der Höhle von Istállóskő wurde auch noch ein weiterer 
Radius eines Höhlenbären gefunden, welcher an beiden 
Enden abgebrochen erscheint , so dass nur noch das Corpus 
übrig blieb. Das Corpus selbst ist noch zu Lebzeiten des 
Tieres f rak tur ie r t , die Bruchstücke sind aufeinandergeschohen 
und unter s tarker Kallusbildung zuzammengewachsen. Am 
Muskelansatz des proximalen Bruchstückes sind Spu-
ren von Periostitis e rkennbar (Taf. L X , 5). 
Zu erwähnen ist schliesslich noch der Körper eines 
Metapodiums eines Höhlenbären, das gleichfalls f rak tur ie r t 
ist, wobei aber die Bruchf lächen nicht zusammenwuchsen, 
sondern eine Pseudoarthrose bildeten. Das erhalten gebliebene 
distale Bruchstück zeigt eine s tarke periostale Knochenver-
dickung (Taf. L X I , 8). 
Os penis 
Mit dem Penisknochen des Höhlenbären beschäft igte 
ich mich in den Jah ren 1933 und 195514 . Ausser der Arbeit 
von Abel1 5 gelangten auch noch einige weitere sporadische 
Angaben über f rak tur ie r te Penisknochen des Höhlenbären 
zur Veröffentl ichung1 6 . 
Aus dem Material der in den J a h r e n 1947 bis 1951 in 
der Höhle von Istállóskő durchgeführ ten Ausgrabungen 
wurden aus den beiden Höhlenbärenschichten insgesamt 
170 teils beschädigte, ' teils aber vollständig unversehr te 
Penisknochen geborgen. Unter diesen bef inden sich auch 
zwei Stücke, die noch zu Lebzeiten des Tieres zerbrochen 
wurden und an denen die Spuren der einstigen F rak tu r gut 
erkennbar sind, obwohl sie nur als Bruchs tücke vorliegen.17 
Das eine Stück ist das distale Bruchs tück eines Penis-
knochens von einer Länge von insgesamt 60 m m . Die soge-
nann te distale Keule ist während der Fossilisation abge-
brochen. Der zu Lebzeiten erfolgte Bruch t rennte den Kno-
chen an seinem Corpus in zwei Teile. Die Bruchflächen wuch-
sen später nicht zusammen, sondern es bildete sich eine 
Pseudoarthrose. Das proximale Bruchs tück des Knochens, 
also das dem Körper näher liegende, konnte leider nicht 
gefunden werden (Taf. L X I I , 5). 
Der andere Penisknochen war ähnlich wie der vorige 
gleichfalls noch zu Lebzeiten des Tieres entzweigebrochen. 
Die Länge des distalen Bruchstückes be t räg t 78 mm, die 
des grösseren proximalen 130 mm. Auch bei diesen Knochen 
sind die Bruchf lächen nicht verwachsen, sondern bildeten 
ein Scheingelenk. An beiden Bruchs tücken ist der Knochen 
in der Umgebung der Pseudoar throse-Flächen stark verdickt . 
Legt man die Pseudoarthrose-Flächen aneinander, so wird 
ersichtlich (Taf. L X I I , 4), dass sie einander nur zum Teil 
ergänzen. Der so zusammengestel l te Knochen erscheint 
spelaeus et sa guérison spontane. Eclogae Geologicae Helvetiae. 
39. No. 2. S. 371. Basel 1946. 
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nämlich in einem ven t ra len Bogen regelwidrig gebogen, 
da auch die Bruchstücke aus ihrer ursprünglich geraden ana-
tomischen Lagerung verschoben wurden. 
U n t e r den bisher in der Li te ra tur bekann ten frakturier-
ten Penisknoehen waren keine Exemplare mit Scheingelenken 
bekann t . Die beiden angeführ ten Fälle aus der Höhle von 
Istállóskő sind also neu. Die Folge der Ausbildung des Schein-
gelenkes war, dass das Tier sein Geschlechtsorgan nicht mehr 
zur Paarung benutzen konnte . 
ZUSAMM ENFASSUNG 
Die Bären sind als selbständige Gruppe seit 
dem oberen Pliozän b e k a n n t . Ihre Vorfahren waren 
fleischfressende Raubt ie re , die mi t der Familie der 
Caniden verwandt s ind. Die Bären sind also eine 
verhältnismäsig sehr junge, noch in Entwicklung 
begriffene Gruppe der Säugetiere, die sich sozu-
sagen vor unseren Augen en t fa l t e t . 
Der Gang ihrer Entwicklung ist folgender : 
Von Fleischfressern werden sie zu Allesfressern 
bzw. einige Arten vorwiegend zu Pflanzenfressern. 
Dabei k a n n aber die Umwandlung im Schädelbau 
(Gebiss, Kiefergelenk) mi t dem Tempo des Nah-
rungswechsels nicht Schri t t ha l ten , so dass der 
Organismus verschiedenen schädlichen Einflüssen 
ausgesetzt ist. So können häuf ig Erscheinungen, 
Veränderungen und sogar Krankhe i t en angetroffen 
werden, die für Pf lanzenfresser charakter is t isch 
sind u n d die beim Höhlenbären als ausgesprochene 
Folgen der «gewaltsamen» pflanzl ichen E r n ä h r u n g 
angesehen werden müssen. Einige Forscher ver-
t r a t e n die Ansicht , dass dieser Ums tand H a n d in 
H a n d mit der Degenerat ion zum Aussterben des 
Höhlenbären beigetragen h a b e . Hierbei liessen sie 
jedoch die Ta t sache ausser ach t , dass die patholo-
gisch ve ränder ten Reste des Höhlenbären in der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle von sehr al ten 
(senilen) Ind iv iduen s t a m m t e n . 
Abschliessend kann also festgestell t werden, 
dass die während der Stammesgeschichte ein-
t re tende, durch den Nahrungswechsel bedingte 
Umwandlung zwar be t rächt l iche Störungen ver-
ursacht h a b e n dürf te , die jedoch innerhalb der 
Grenzen blieben, deren Überschrei tung zum Aus-
sterben einer Ar t oder einer grösseren systemat i -
schen Gruppe notwendig i s t . 1 8 
II. P A T H O L O G I S C H E S P U R E N AN R E S T E N U R Z E I T L I C H E R W I R B E L T I E R E 
I m folgenden werden kurz solche Res te bespro-
chen, die mit Spuren pathologischer Veränderungen 
aus der unteren und oberen Schicht (Aurignacien) 
der Höhle von Is tá l lóskő zum Vorschein kamen. 
Amphibien 
Frosch-Tibia 
Aus der gelblichbraunen lössartigen Schicht. Die beiden 
Gelenkköpfe brachen nach dem Verenden des Tieres ab. 
Auf der vorhandenen Diaphyse Spuren einer F rak tu r . Der 
Bruch heil te ohne Verschiebung der Teile mit glat ter , starker 
Kallusbildung. 
Aus dem ungarischen Material ist bisher nu r ein gebro-
chenes u n d mit Kallusbi ldung verheiltes Frosch-Ilium 
bekann t . 1 Korscheit beschrieb die gebrochenen und mit 
Kallusbildung verheilten Ex t r emi t ä t en von mehreren heute 
lebenden Fröschen.2 Diese heilten genau so wie die gebrochenen 
Ex t r emi t ä t en von Säugetieren höherer Ordnung. Obwohl 
der Frosch ein für Versuchszwecke regelmässig verwendetes 
Tier ist, sind uns aus der Fachl i tera tur nur wenige Fälle 
von Knochenbrüchen u n d Verletzungen bekann t , an fossilen 
Resten überhaup t keine. Deshalb ist jede einzelne Angabe 
von ganz besonderem W e r t fü r uns. 
Vögel 
Lagopus sp. 
Aus der gelblichbraunen lössartigen Schicht. Ein Lauf 
(Tarsometatarsus) . Die Diaphyse zerbrach ungefähr in der 
Mitte und die beiden Bruchf lächen heilten mit s tarker glatter 
Kallusbildung zusammen. Die be iden Teile sind lateral von-
einander abgebogen. Ein ähnliches Exemplar wurde von 
uns aus der postglazialen Pleistozänschicht der Höhle von 
Pilisszántó beschrieben (vgl. Anm. 1, S. 36, Taf . IV, Abb. 
8a—b). 
Untere Kul turschicht . Zwei Gabelbeine (Furcula) mit 
einem mit Kallusbildung verheil ten Bruch. Der Bruch erfolgte 
bei einem E x e m p l a r entlang der Symphyse und die beiden 
Bruchstücke verhei l ten mit ziemlich grosser Kallusbildung. 
Das andere Gabelbein zerbrach ebenfalls nahe der Symphyse 
bei dem Ansatz des Astes. Auch hier erfolgte die Heilung 
mi t Kallusbildung. 
Beide Stücke sind jenen Exempla ren ähnlich, welche 
im Jahre 1932 aus dem postglazialen Pleistozän der Felsnische 
von Puskaporos, der Jankovich-Hühle und der Peskö-Höhle 
beschrieben und dargestellt wurden (vgl. Anm. 1, S. 18, Taf. I . 
Abb. 8a —b, 9, 11). Dort beschäf t ig ten wir uns auch ein-
gehender mit den Verletzungen der Alpenschneehühner. Im 
ungarischen Material kamen damals ziemlich viele gebrochene 
Exemplare zum Vorschein. Es s tanden uns 24 gebrochene 
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und mit Kallusbildung verheil te Lagopus-Gabelbeine, 2 
Schenkelknochen, 3, Tibiotarsen und 1 Pha lanxknochen zur 
Verfügung. Diese Zahl wird nun durch den F u n d aus der 
Höhle von ístállóskő ve rmehr t . 
Die H ä h n e der Auerhahnar ten pf legen miteinander hef-
tige Paarungskämpfe auszutragen, bei welchen sie sich gegen-
seitig anspringen, stossen und die Federn ausreissen. Diese 
Art des Angriffes bedeu te t in erster Reihe fü r die Gabel-
knochen u n d fü r den Lauf eine grosse Gefahr, welche durch 
die Hohls t ruk tur des dünnen Gabelknochens noch gesteigert 
wird. Bei den in der Jankovich-Höhle gefundenen u n d von 
Auerhähnen s tammenden Gabelknochen waren 10,7% ver-
letzt. Dieses prozentuale Verhältnis könnte noch grösser 
sein, denn bei etlichen der eingesammelten Gabelknochen 
fehl te der eine Ast. 
Säugetiere 
Microtus arvalis-agrestis 
Dunkelbraune lössartige Schicht. Linker Kiefer mit 
Schneidezahn und ers tem Backenzahn. Der proximale Teil 
des Kiefers brach hinter dem Alveolus des zweiten Backen-
zahns während der Fossilisationsvorgänge ab (Taf. L X I I I , 
Abb. 1 — 2). Auf dem Kiefer sind sich auf das ganze Gebiet 
der Symphyse erstreckende periostale Exostosen zu sehen, 
welche sich auf das Dias tema hinaufziehen. Ein Teil der 
Alveolenwand des Schneidezahns b rach entlang des Limbus 
alveolaris noch zu Lebzeiten des Tieres in Ringforin ab. 
Die Bruchf läche ist r ingsum von periostalen Exostosen und 
Osteophyten umgeben. An den übrigen Teilen des Kiefers 
sind keine Spuren einer pathologischen Veränderung zu 
f inden. Ebenso ist auch in den du rch den ganzen Kiefer-
körper laufenden Alveolen der Schneidezähne keine Spur 
einer Krankhe i t (Knochenmarken tzündung) festzustellen. Der 
Schneidezahn bewegt sich leicht in den Zahnalveolen, Osteo-
phyten-Auflagerungen behindern ihn nicht . 
Es ist bekannt , dass sich im Kiefer der Nagetiere die 
Symphyse nicht verknöcher t , sondern dass die beiden Kiefer-
teile, solange das Tier lebt , beweglich miteinander ve rbunden 
sind. Da der rechte Kiefertei l fehl t und uns bezüglich der 
die Symphyse zusammenhal tenden Weichteile nichts bekann t 
ist, sind wir ausschliesslich auf Hypothesen angewiesen. Das 
Periosteum des Kiefers ist entlang der Symphyse verletzt . 
Darauf deu te t der e rwähn te Bruch an der Alveolenwand 
des Schneidezahns hin. Die ständige Bewegung der beiden 
beweglich verbundenen Kieferhäl f ten erschwerte den Heilungs-
prozess u n d als Folge der Periostitis ossificans en ts tand eine 
einer Pseudoarthrose ähnliche Fläche. 
Während der Suche nach rezentem Vergleichsmaterial 
übergab uns M. Kretzoi die kranke linke Unterk ieferhä l f te 
einer in Ungarn gefangenen Bisamrat te (Ondathra zibethiea 
L.) Aus der Sammlung des Ungarischen Geologischen Insti-
tuts , Inv. Nr. 0/479). 
Die spongiöse Knochensubs tanz des Kiefers war bereits 
zugrundegegangen (Taf. L X I I I , Abb. 3). Die aus hä r t e rem 
Cortex bestehenden W ä n d e des Kieferkörpers h a t t e n sich 
auf charakterist ische Weise auseinandergeschoben. Infolge 
der auf t re tenden Periostit is ossificans ents tand dann eine 
Knochenauflagerung, du rch welche Fisteln hervorbrachen. 
Der ganze Kiefer wirkt — mit Ausnahme des Ramus mandi-
bulae —, als wäre er aufgeblasen, u n d an den papierdünnen 
Wänden klaffen grosse nekrotische Öffnungen. Die fort-
geschri t tene eitrige En tzündung ers t reckte sich auf die ganze 
Zahnreihe, sequestierte die Zähne u n d drückte sie hinaus. 
Es ist anzunehmen, dass dieser Fall in die Gruppe der Strahlen-
pi lzerkrankungen (Aktinomykose) gehör t . 
Die Bisamrat te e rnäh r t sich von Pf lanzen. Sie ist ein 
landwirtschaft l icher Schädling, da sie sich von Getreide und 
Mais n ä h r t . 3 Die Inf iz ierung liegt also auf der H a n d . Die 
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Krankhe i t ist in der ärzt l ichen Fach l i t e ra tu r gut bekannt 
und zeigt sich häuf ig bei Rindern und Schweinen, während 
Pferde, Schafe , Ziegen, H u n d e und Menschen der Infektions-
gefahr weniger ausgesetzt sind. Bei wildlebenden Wieder-
käuern w u r d e die K r a n k h e i t nur sporadisch beobachtet . 
Einen Fal l , der dem hier beschriebenen der Bisamrat te völlig 
ähnlich ist , e rwähnt Marek in seiner Beschreibung einer 
Kiefer-Akt inomykose bei dem Hausr ind. 4 Nach den Angaben 
der L i t e ra tu r kommen mehre re Arten von Bakter ien in Frage, 
doch inf izieren einige von ihnen (Wolff & Israel Bakterie) 
die in Gefangenschaf t gehal tenen Versuchsnagetiere nicht 
(vgl. Anm. 4, Bd. I. S. 570), während andere (Bacter ium 
pyogenes) besonders als Er reger der Kiefer-Aktinomykose 
in Frage kommen. Der Fal l wird von uns evident gehalten, 
doch ohne die versäumte Untersuchung der Weichteile kann 
heute Bes t immtes schon nicht mehr gesagt werden. 
Es muss immer wieder be tont werden — was im Zusam-
menhang mi t der Beschreibung des pathologisch veränder ten 
Froschknochens bereits e rwähn t wurde — wie wichtig es ist, bei 
der Unte r suchung der Res te von kleinen Tieren eine mög-
lichst grosse Sorgfalt und Aufmerksamkei t den pathologischen 
Veränderungen zu widmen. Ein besonders dankbares u n d 
wichtiges Untersuchungsmater ia l bildet das Eulengewölle. 
Es folgt hier eine vor k u r z e m erschienene diesbezügliche 
Feststellung von Ut tendör fe r , der allein mehr ver-
letzte Skeletteile von kleinen Tieren beschrieb, als in 
der L i t e r a tu r der le tz ten 100 Jah re aufgezähl t werden.6 
«Weiter sind die Abnormi tä ten im Knochenbau der Beute-
tiere beachtenswer t . Schon 1898 fanden wir in einem Wald-
ohreulengewölle eine Fe ldmaus , bei der beide Nagezähne 
des Oberkiefers im Kreis gewachsen waren , weil die des 
Unterkiefers hohl und n ich t mehr gebrauchsfähig waren. 
Ein solcher Fall bei Fe ldmaus ist uns erst einmal wieder 
vorgekommen. Dagegen be f inde t sich in meiner Sammlung 
eine Wasser ra t te , bei der derselbe Vorgang eingetreten, aber 
noch n ich t soweit for tgeschr i t ten ist. Den Fall eines aus 
entsprechendem Grunde übermässig ver länger ten un te ren 
Nagezahns habe ich bei Fe ldmaus einmal gehabt . Dagegen 
haben L. u n d N. Tinbergen aus Waldohreulengewöllen mehr-
mals Feldmausunterkiefer en tnommen, bei denen ein Teil 
eines Backenzahns übermässig in die Höhe gewachsen war, 
weil der entsprechende Teil des oberen Backenzahns zer-
stört war , so dass sich dieses Stück nicht mehr abnutzen 
konnte (De levende N a t u u r , 1931, S. 133 u n d 135). Auch 
wir haben 1936 wenigstens ein solches Stück gefunden. Weiter 
habe ich in Gewöllen fün f gebrochene und k r u m m geheilte 
Unterschenkel von Fe ldmaus , einen solchen von einer echten 
Maus, eine gebrochene u n d k r u m m geheilte Elle einer Feld-
maus u n d eine ebensolche einer Wasserra t te gefunden, und 
O. Lüders besitzt das rech te Becken einer Hausra t t e , mi t 
einem geheil ten Bruch. Vielleicht das Merkwürdigste ist 
aber ein durch eine Knochenkrankhe i t s ta rk verkürz ter 
Oberschenkel einer Wasserra t te , deren anderer Oberschenkel 
völlig normal gebildet ist . Weiter erschienen in einem Uhu-
gewölle ein wohl durch Schussverletzung völlig verkrüppel ter 
Eichhornunterschenkel u n d bei Waldkauz ein ve rk rümmte r 
F lughautknochen einer Fledermaus. 
Bei Vögeln scheinen Brüche und Heilungen etwas häu-
figer vorzukommen als bei Mäusen, denn bisher sind mir 
schon 14 Fälle vorgekommen. 4 Hausspa tzen und 3 unbe-
s t immbare Kleinvögel h a t t e n jeder einen gebrochenen u n d 
teils schief geheilten Unterschenkel , ein weiterer Vogel, ver-
mutl ich eine Feldlerche, h a t t e eine gebrochene und mi t 
Hilfe eines Wulstes geheilte Elle, ein Spatz eine ebensolche 
Speiche, eine Blesse aus einem Uhugewölle eine gebrochene 
und eigenartig geheilte Speiche, bei einer anderen h a t t e n 
Elle u n d Speiche das gleiche Schicksal er l i t ten . Ebenfalls 
aus einem Uhugewölle s t a m m t die gebrochene und geheilte 
Speiche eines Rebhuhns u n d ein Waldohreulengewölle en t -
hielt ein gebrochenes und zu kurz zusammengeheil tes Raben-
schnabelbein einer Amsel, ein anderes sogar den gebrochenen 
und gehei l ten Oberarm einer Schwalbe. 
5
 Uttendörfer : Die E rnäh rung der deutschen Raub-
vögel u n d Eulen. Berlin 1939. 
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Sehr häuf ig sind Knochenbrüche und ihre Hei lungen 
bei Froschlurchen, und zwar be t re f fen dieselben die ver-
schiedensten Knochen. Nicht selten kommen Beckenbrüche 
und zwar des Darmbeins (Os ilium) vor, besonders of t bei 
Pelobates, doch waren auch bei einem Frosch sogar diese 
beiden paarigen Knochen in ähnlicher Weise gebrochen und 
geheilt. Selbst den kurzen Oberarmknochen habe ich schon 
zweimal angebrochen u n d geheilt gefunden. Viel häufiger 
sind Oberschenkelbrüche, bei denen die wieder geheilten 
Stücke dann winklig zueinander zu stehen pf legen. Bei weitem 
am gewöhnlichsten sind endlich Unterschenkelbrüche. Ich 
ha t t e einmal in einer Gewöllsendung, die 33 Frösche ent-
hielt, nicht weniger als sechs solche Fälle. Die Heilung fäl l t 
dann sehr verschieden aus, manchmal ziemlich gerade und 
vorschriftsmässig, manchmal aber sind beide Teile über-
einander geschoben u n d mit te ls eines grossen Wulstes ver-
bunden. Ein solcher a rmer Frosch muss dann, wenn er hüpf t e , 
erheblich gehinkt haben.» 
Scheinbar war die Hei lung in den meisten der Fälle 
ziemlich leicht. Natür l ich hei l ten alle vorgefundenen Frak-
turen und Verletzungen, denn wenn die f r ak tu r i e r t en Flächen 
nicht zusammengeheil t wären , wäre es uns n icht möglich, 
die während der Zerstückelung u n d des Verschlingens gebro-
chenen Knochen aus dem Gewölle auszuwählen (Taf. L X I I I . 
Abb. 4). 
Canis lupus L. 
Untere Kul turschicht . Brustwirbel . Am Körper des 
Wirbels bef inden sich seitlich u n d unten grosse Exostosen 
Arthr i t is deformans) . Beide Gelenkköpfe sind unversehr t . 
Canis lupus L. 
Obere Kul turschicht . Brustwirbel . Die Gelenkflächen 
sind unversehr t , doch auf dem Wirbelkörper bef inden sich 
unten koral lenförmige Exostosen (Arthrit is deformans). 
Aus dem ungarischen Pleistozän waren uns bisher nu r 
zwei miteinander verschmolzene (ankylotisierte) Schwanz-
wirbelknochen bekannt . Nach den Angaben der Li tera tur 
sind auch im ausländischen Material Schwanzwirbelknochen 
mit pathologischen Veränderungen selten anzut ref fen . 6 
Canis lupus L. 
Zwei mite inander verschmolzene Metatarsen. Fragmente . 
Von einem blieb nur das proximale Gelenk erhal ten, Spuren 
einer pathologischen Veränderung sind auf i hm nicht zu 
erkennen. Die Diaphysen der beiden Meta tarsen heilten 
lateral, unge fäh r in der Mit te , mi t einer s ta rken , der Ver-
letzung folgenden Kallusbi ldung zusammen. Die Kallusbil-
dung füll t den R a u m zwischen den beiden Metatarsen aus. 
Das gebrochene E x e m p l a r spaltete sich während der Fossili-
sation der Länge nach und es ist gut zu sehen, dass der 
Markkanal an der Bruchstelle a u f h ö r t e und eine horizontale 
Kallusbrücke die Kana lwände umspann t e . Dieser Meta tarsus 
verschob sich aus seiner ursprünglichen Lage und s tü tz te sich 
im Winkel auf den anderen, mi t welchem er durch eine 
Kallusbildung verschmolzen ist (Taf. L X I I I , Abb.5). 
Einen ähnlichen sehr interessanten Knochenfund be-
schrieb Breuer : «Der eine F u n d umfass te den rechten 
Metacarpus eines grossen Hundes , dessen ziemlich voll-
ständiges Skelett in einer kürzlich von F . Kastner in Wien-
Aspern aufgedeckten, dem 2. J a h r h u n d e r t unserer Zeit-
echnung angehörigen Wohngrube gefunden wurde.»6 Dieser 
Hundeknochen-Fund ist dem Wolfsknochen-Fund aus der 
Höhle von Istállóskő sehr ähnlich. Der Unterschied bes teht 
darin, dass sich auf letzteren dorsal eine polsterförmige, 
poröse, spongiöse Knochensubstanz lagerte und die vier 
Metapodien zusammenhiel t . Die diesbezügliche interessante 
Pho toaufnahme wird zu Vergleichszwecken veröffent l icht 
(Taf. LXI I I . Abb. 6 — 7). Breuer gibt zur Rön tgenaufnahme 
des Exemplars folgende Erklärung : «Wir haben also eine 
ausgeheilte F r a k t u r zweier Metapodialknochen vor uns mit 
Entwicklung eines d ichten Callus, der sich nur f l ä c h e n h a f t 
ausbrei ten und in die Zwischenräume eindringen konnte , 
soweit es der B a n d a p p a r a t ges ta t te te , denn die einzelnen 
Knochen sind «in v ivo» untere inander durch kräf t ige Bänder 
sowohl dorsal- wie p lan ta rwär t s durch eine feste wider-
standsfähige Fascie zusammengehal ten und geschützt .» In 
beiden Fällen konn ten die Tiere ihren Fuss nach der Ver-
heilung wieder benutzen . 
Canis lupus L. 
Obere Kul turschicht . Phalange I . Die Gelenkfläche ist 
unversehrt . Seitlich auf der Diaphyse, zwischen den beiden 
Gelenkköpfen, in der ganzen Länge des Corpus Spuren einer 
Knochenhau ten tzündung . 
Hyaena spelaea Goldf. 
Phalange mit unversehrter proximaler Gelenkoberfläche. 
Auf der Diaphyse spongiöse Knochenauflagerung, in welcher 
kanalar t ig ver t ie f t die Blutgefässe verlaufen (Periostit is 
ossificans). 
Rippenbruchstücke 
10 cm langes fossilisiertes Bruchs tück , an dessen Ende 
sich eine Pseudoar throse bef indet . E in bei Rippen häuf iger 
Fall. Auf der Bruchf l äche bef indet sich eine I */2 cm grosse 
Exostose. Die en t s tandene Kallusbildung ist glat t (Taf. 
L X I I I . Abb. 8). 
ZUSAMMENFASSUNG 
In den Aurignacien-Schichten der Höhle von 
Istállóskő wurden ausser den pathologisch ver-
änder ten Knochen eines Höhlenbären auch mehrere 
andere pathologisch ve ränder te fossile Knochen 
gefunden, die einer E r w ä h n u n g wert sind. Diese 
Fälle sind an und fü r sich interessant , doch mit 
6
 R. Breuer : Zwei frühgeschicht l iche F u n d e von selbstän-
dig ausgeheil ten Knochenver le tzungen bei Tieren. Palaeo-
hiologica. VII . 2. Wien 1939, S. 147. 
Ausnahme des f rak tur ie r ten Laufs und des gebro-
chenen Gabelbeins des Lagopus, bedeuten sie vom 
Standpunkt der Paläopathologie nichts besonderes. 
Ih re Wichtigkeit beruh t höchstens auf der Tat -
sache, dass selbst in der Veter inär l i teratur k a u m 
ein im Freien lebender Lurch oder ein kleineres 
7 Acla Archaeologica V/3—4. 
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А. Т А Ш Н А Д И - К У Б А Ч К А 
ОСТАТКИ О Д Е Р Ж И М Ы Х Б О Л Е З Н Я М И И О Д Р Я Х Л Е В Ш И Х М Е Д В Е Д Е Й И З П Е Щ Е Р Ы 
НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё 
(Резюме) 
В свое время Л. Вертеш обратился к автору с пред-
ложением заняться обследованием остатков старых (од-
ряхлевших) , ненормальных или одержимых болезнями 
пещерных медведей, поступивших из пещеры на Иштал-
лошкё . 
В связи с этим тотчас же возник вопрос, стоит ли 
заниматься этой темой, столь часто трактовавшейся в 
литературе ? При первом, беглом рассмотре материала 
оказалось, что в нем находятся столь характерные при-
меры и серии, которые непременно стоит опубликовать, 
выводя из них соответствующие заключения. 
Самую поучительную часть материала составляли 
зубы, т а к как в данном случае из исследования зубов 
старых индивидов, равно как из обследования больных 
зуоов и зубных рядов ожидались самые замечательные 
результаты. До тех пор, пока не доказано присутствие 
бактерий на остатках первобытных позвоночных живот-
ных, заболевшие отделы скелета представляют собой 
только интересные случаи, но они не поспособствуют 
познанию болезней вымерших видов. А развитие зубов, 
как составных частей органа размельчения пищи, равно 
как и и х функциональные изменения, происходящие 
в жизни отдельных видов, наилучше освещаются именно 
случаями, отклоняющимися от нормальных. Возмож-
ности питания, зависящие от внешней среды, материал, 
количество и разнообразие (витаминное содержание) 
питательных веществ, количество и качество минераль-
ных солей, находящихся в пище видов, постепенно 
переходивших от животной пищи к растительной все 
эти вопросы являются весьма важными, но к и х выяс-
нению можно приступить только при помощи предполо-
жений, обоснованных на структуре и функции скелета 
и вентральной челюсти, равно к а к и состояния зубов. 
Каковы же были зубы у пещерного медведя? 
К а к это общеизвестно, они имели отчасти хищный 
(см. клык, I3 , протоконус у Р4), отчасти же всеядный 
(бунодонтные коренные зубы) характер . Из литературы 
известно, что названный вид принадлежит к хгщным 
животным, а Маргнелли, Бахсфен-Эхт и, в первую оче-
редь, Брейер при помощи подробных исследований 
доказали, что в течение филогенеза им были сделаны 
самые решительные шаги в отношении растительного 
питания . Представители вида «питались почти исклю-
чительно растительной пищей» (1, 2, 3). 
Зубы хищного характера подразделяются на две 
группы : на клыки, приспособленные д л я захвата и 
прочного удерживания захваченной пищи и на пару 
коренных зубов (М4 Р4), пригодных для ее отрыва или 
отлома. Если мы подвергнем обследованию кости и 
мускулатуру черепа медведя, то увидим, что клыки, к а к 
составные части органа , предназначенного для захвата 
добычи, утеряли у ж е свое первоначальное назначение 
(Маринелли 1, стр. 479), хотя они и сохранили свою 
крупную, хорошо развитию форму. В противополож-
ность этому характерная пара М4 Р
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 хищных живот-
ных замещена низкими, короткокоронксвыми корен-
ными зубами. Последние вернее всего отражают изме-
нение, происшедшее в области питания. Широкая , мно-
гобугорчатая поверхность коренных зубов напоминает 
поверхность мелющих зубов животных, питающихся 
фруктами и семенами растений. 
Благодаря крупным клыкам челюсть закрывалась 
как у хищных зверей : аркады зубов могли только от-
крывать и закрывать ротовую полость. Боксвое дви-
жение оказывалось невозможным : длинные клыки пре-
пятствовали ему. Но из сильно сточенных жевательных 
поверхностей коренных зубов старых животных можно 
вывести заключение, что моляры а совместно с ними 
и н и ж н я я челюсть и сустав двигались и в боковом 
направлении. 
Сточенность резцовых зубов тесно связана с расти-
тельным питанием. При помощи резцовых зубов живот-
ные захватывают и отрывают плоды, листья растений, 
стебель или колосья злаков (gramineae.) Особенно по-
следние вредят зубам, так как они содержат много 
кремня. 
Среди клыков было обнаружено тоже много сто-
ченных экземпляров. 
Стиранию к л ы к с в споссбствсвал и факт, что н и ж -
ние и верхние клыки закрывались и в то время, когда 
животные при питании растительным материалом должны 
были делать - насколько это оказалось возможным 
мелющие движения. Если зубы закрывались слишком 
плотно, если в их окклюзии или движении челюсти ока-
7
 К. Lambrecht : Handbuch der Paläoornithologie. Berlin 
1933. — О. Abel : Vorzeitliche Lebensspuren. Jena 1935. S. 553, 
8
 A. Kubacska : Phylogenetisch bedeutungsvolle Kampf-
spuren bei ausgestorbenen Wirbeltieren. Mathem. und Naturw. 
Anzeiger der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
LIV. S. 982, Budapest 1936. 
о с т а т к и о д е р ж и м ы х б о л е з н я м и и о д р я х л е в ш и х м е д в е д е й и з п е щ е р ы н а и ш т а л л о ш к ё 
2 0 9 
зывалась какая-то аномалия , то верхний клык и1 3 выта-
чивали глуоокую впадину на коринке нижнего клыка , 
в 2 3 см ниже верхушки зуба (см. табл. 1, 9 12). Вслед-
ствие этого, в е р х н я я часть коронки при более значи-
тельном усилии (при извлечении корней из почвы или 
сдирании коры или ж е в борьбе с соперником) отламы-
валась . Поверхность полома оставшейся в альвеоле части 
клыка — при жизни животного — стиралась. Иногда 
исчезала только коронка , но иногда стирание проявля -
лось глубоко под шейкой, на корне (см. табл. I , 14). 
Подобным же образом стачивались и коронки верх-
них клыков и ломались их верхушки. 
Оолом верхушки клыка не вызывал никаких труд-
ностей при размельчении пищи. Наоборот, он облегчал 
мелющее движение вентральной челюсти. Во многих 
случаях исчез х и щ н ы й характер запорного механизма 
у старых индивидов, именно в то время, когда и жева-
тельная поверхность коренных зубов настолько сточи-
лась, что стала пригодной для нового образа питания , 
для измельчения, по всей вероятности, нового рода 
пищи. 
В этом процессе принимали участие, конечно, и пре-
моляры. Среди них встречается тоже много экземляров, 
коронки которых сломаны. Особенно часто замечается 
поломка огромного первичного конуса, иногда под влия-
нием настолько сильного давления, что половина ко-
ронки отпадала (табл. I , 16 17). 
Стачивание коренных зубов началось у Р
4
 и оттуда 
распространилось в обратном направлении. Конусы 
препятствовали не только боковому движению челюсти, 
н о й движению аркадов взад и вперед. При окклюзии ко-
ренных зубов коронки антагонистов соприкасались и 
плотно налегающие д р у г на друга зубы препятствовали 
всякому движению, кроме движения вверх или вниз. 
Когда конусы обламывались или, по меньшей мере, 
стачивались, то ослабевал и хищный характер коренных 
зубов, и жевательная поверхность аркадов принимала 
более однообразный вид. Движение аркадов взад и впе-
ред облегчалось, и т а к как вследствие этого большее 
число зубов входило в соприкосновение друг с другом, 
значительно увеличивалась жевательная площадь, точно 
так же, к а к и у травоядных. Д л я этого тоже требовалось 
время, к а к и для стачивания или поломки клыков. Ж и -
вотное еще более одряхлело . Сказалось другое явление, 
связанное с дряхлостью : ослабление челюстного сустава. 
Это является очень в а ж н ы м для организма, находяще-
гося в состоянии одряхления : если бы капсула сустава 
не ослабела, то освобождение зубов от свойств хищного 
характера оказалось бы совершенно напрасным. В этом 
возрасте отсутствует у ж е эмаль на жевательной поверх-
ности первого моляра , его коронка покрыта мягкой, ж и -
вой тканью дентина, принимающей участие в обмене 
веществ. Организм, конечно, заботится о том, чтобы 
жевание на дентине не вызывало болей. Чувствитель-
ность дентина в этом возрасте - вследствие с у ж е н и я 
каналов, находящихся в нем — у ж е минимальна, а сам 
дентин более плотен и тверд. При таких обстоятельствах 
зуб может еще выполнять свою задачу : раздавливание 
и размельчение пищи. С увеличением дряхлости сокра-
щается и чувство боли, что до некоторой степени тоже 
уравновешивает чувствительность дентина, равно к а к и 
боли, возникающие от открывания внутренних полостей 
зубов, равно как и от все чаще и чаще происходящих 
поломок. 
В преклонном возрасте сточенность жевательной 
поверхности ясно видна и на задних молярах (табл. I I , 
1 19). В этом возрасте зуб вследствие сильного стачи-
вания коронки - часто разламывается по линии, отде-
ляющей корни один от другого (табл. II , 20). Фрагмент, 
оставшийся в альвеоле, стачивался и далее или после 
расшатывания выпал еще при жизни животного. Стенки 
альвеолов выпавших т а к и м образом зубов в некоторых 
случаях срослись, не оставив н и к а к и х следов. 
Вот краткий очерк истории зубов пещерных медве-
дей от молодого до старого возраста, на основании мате-
риала, поступившего из пещеры на Ишталлошкё. 
К а к видно из очерка , хищные пещерные медведи 
в филогенезе превратились во всеядных или преимущест-
венно травоядных животных. Однако, они не всеядны 
в той мере как , например, человек, но и не всецело тра-
воядны. изменение, происшедшее в ооразе питания, вы-
звали, повидимому, такие требования, к которым назван-
ное животное в течение филогенеза не могло приспосо-
биться. Коронки его зубов подооно травоядным — в 
большой мере стачивались, но зубы не подрастали по 
мере стачивания. Стачивание иногда происходило столь 
быстро, что дентин, покрывающий внутреннюю полость 
зуба, не успсвал нарастать, вследствие чего полость от-
крывалась. Стачиванию зуоов способствовал и хищный 
характер окклюзии аркадов, но очень вредное влияние 
имело также и размалывающее движение. Последнее 
оказывалось иногда столь сильным, что на вторичном, 
затверделом дентине отточенных моляров появляются 
глубокие царапины. Д л я усилия мелющего д в и ж е н и я 
характерно, что оно уничтожило не только коронку , 
но и сустав fossa glenoidales. Субстанция spongiosa 
стала свободной, а поверхность сустава залоснилась ( / ) . 
После порчи, через открытую полость зуба и осла-
бевшую десну проникали инфекции, причинявшие т я ж е -
лое, гнойное воспаление корней, надкостницы или кост-
ного мозга. В литературе отмечено, что зубы бурого мед-
ведя гниют скорее, чем зубы хищных или травоядных 
животных. Можно утверждать и то, что число т а к и х 
вымерших видов весьма небольшое, на скелетах которых 
столь часто появляются следы артрита , как именно у 
пещерных медведей. Артриты на различных отделах 
скелета, с одной стороны, и воспаления альвеолов -
иногда связанные в воспалением мозга — с другой — вот 
явления, которые требуют создания связи между собой. 
Насколько нам известно, инфекционный ревматизм в 
южных к р а я х встречается несравненно реже, нежели 
на севере. Между тропиками Р а к а и Козерога, в тропи-
ческой зоне он почти неизвестен (Coburn). Следова-
тельно, климатические условия, при которых пещерные 
медведи проживали в ледниковое время, были весьма 
благоприятными д л я распространения этой болезни. 
В конечном итоге недостаток приспособления был 
причиной все увеличивающегося числа и ускоряющихся 
темпов заболеваний, но в отличие от мнения составителей 
миксницской монографии автор убежден, что этот недо-
статок не поспособствовал вымиранию вида, который 
исчез совместно со всей окружающей фауной. Из этой 
фауны исчезли такие звери, как мамонт, носорог, пещер-
ный лев, гиена и даже и человек, почему же тогда оста-
лись в живых пещерные медведи, когда названные ж и -
вотные не страдали вышеупомянутыми заболеваниями? 
Бурый медведь достигает половой зрелости в 6-лет-
нем возрасте. Его самка даже на 31 году отроду способна 
рожать еще детенышей (об этом имеются сведения в 
относящейся литературе, в связи с индивидами, содер-
жавшимися в неволе). Поэтому можно предполагать, 
что и пещерные медведи доживали , как правило, до 
глубокой старости и преобладающее большинство слу-
чаев, упомянутых в литературе или же приведенных 
автором, относится к животным, которые не принимали 
у ж е участия в продолжении вида. Угрожающие обстоя-
тельства, появившиеся в жизни вида, повидимому, еще 
не достигли того предела, который мог бы привести к 
вымиранию вида путем наследственности. Изменение, 
наступившее в области питания в течение филогенеза, 
могло вызвать серьезные неполадки, но это не с л у ж и л о 
причиной для исчезновения вида или значительной части 
его индивидов. 
Впрочем, зубы подобного ж е типа встречаются и 
у других видов медведей, водящихся от северного по-
лярного круга до тропика, при т а к и х же условиях, как 
и пещерные медведи, но в отличие от пещерного льва , 
гиены, носорога и хоботных они сохранили свой ареал 
распространения вплоть до наших дней, пожалуй, именно 
благодаря миксотрофному питанию и неразборчивости 
в пище, т. е. в конце концов умению приспособляться к 
данным условиям. 
После того, как полости зубов пещерного медведя 
в упомянутом возрасте открывались, внутренняя часть 
зуба постепенно разлагалась и с л у ж и л а весьма хорошей 
питательной средой для бактерий, которые, размно-
7* 
2 l ô á . т а ш н а д и - к у б а ч к а : о с т а т к и о д ё р ж и м ы х б о л е з н я м и и о д р я х л е в ш и х м е д в е д е й 
жаясь, вызывали процессы воспаления. Таким образом, 
зубы становились центрами инфекций. 
Как уже сказано, упорные ткани зубов и стены 
альвеолов со временем разрушались (parodontosis), 
десна, прилегающая к эмали, ослабевала, вследствие 
чего зубы расшатывались и создавшиеся щели превра-
щались в узлы инфекции, причиняющие загнивание. 
(Parodontosis составляет 7,4% у собак, достигших 
5-летнего возраста, но после 10 15-летнего возраста 
это число повышается до 15,4%, см. Kiss 4.) 
Таким образом, названные пункты организма пре-
образовывались в хронические инфекционные места, 
откуда бактерии, токсины или аллергены проникали в 
организм при помощи крови или через лимфатические 
сосуды или же путем нервов. (Роль стрептококков из-
вестна нам из фоссильных примеров, см. исследования 
Брейера и Ташнади 3, 7, 11.) 
В случае соответствующей вирулентности, бактерии 
производили воспаления в различных местах организма. 
Этот процесс проявляет иногда быстрые темпы (сепсис), 
но узлы вообще имеют хронический, аллергический 
характер и вызывают вторичные заболевания, независи-
мые от первичного узла. «Эта вторичная болезнь, стано-
вясь самостоятельной, может сохраниться и по исчезно-
вении первичного узла» (4). 
Связь между первичным узлом и вторичной болезнью 
может быть доказана только обследованием жгвых 
экземпляров животных. Но так как узлы играют значи-
тельную роль и в вызывании ревматизма суставов, кото-
рый в данном случае оставил свои следы и на костях, 
допустимо предположение, что значительные болез-
ненные аномалии, замечаемые на суставах позвоночного 
столба или конечностей пещерного медведя, должны 
быть приписаны инфекции через зубы. 
В статье описываются два примера, которые дока-
зывают, что зубы одряхлевших хищных зверей представ-
ляют собой одинаково изношенные части организма, не-
зависимо от того, идет ли речь о пещерном медведе или 
льве или же пещерной гиене. Эта часть организма изна-
шивается одновременно с другими. Это может быть и 
опасным для животного, но так как оно появляется 
только в преклонном возрасте, не таит в себе угрозы для 
существования вида. 
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ANTHRAKOTOMISCHE BEARBEITUNG DER IN NEUESTER ZEIT 
IN DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKŐ FREIGELEGTEN HOLZKOHLENRESTE 
I. E I N L E I T U N G 
Die Höhle von Istállóskő gehört zu den in unserer 
Heimat am längsten bekannten paläologischen 
Fundorten und ist eine der weitestgehend frei-
gelegten Höhlen. Da unter den verschiedenen 
Ausgrabungsfunden immer wieder von Feuerstellen 
des Urmenschen s tammende Holzkohlenreste vor-
kommen, dürfte es zweckmässig erscheinen, 
einen kurzen historischen Überblick über die 
bisherigen anthrakotomischen Resultate zu 
geben. 
Schon im Verlauf der ersten, im Jahre 1912 
vorgenommenen Ausgrabung, gelang es J. Hillebrand 
im hinteren Abschnitt der Höhle (etwa 30 m vom 
Eingang) eine dicke Kulturschicht aufzudecken, 
welche sich 40—80 cm tief unter der oberen 
Pleistozänschicht erstreckte.1 Diese Schicht wurde 
von ihm als oberes Aurignacien best immt, aus dem 
er auch einige Holzkohlenstücke sammelte. Die 
Grabung v o m Jahre 1916 brachte wieder zahl-
reiche Holzkohlenstücke zutage. Die nächsten 
Holzkohlenstücke wurden erst im Jahre 1929 
gesammelt , als 0 . Kadic Ausgrabungen vornahm. 
Er untersuchte den ersten und mittleren Abschnitt 
der Höhle. Während der Ausgrabungen im Jahre 
1938 sammelte M. Mottl eine grössere Anzahl 
von Holzkohlen aus der sogenannten gelblich-
braunen und der sogenannten rötlichbraunen 
Schicht.2 Auch aus der oberen, neolithisch bestimm-
ten Schicht wurden damals schlecht erhaltene 
Holzkohlenstücke zutage gefördert. L. Vertes fand 
anlässlich der drei Grabungen (1947, 1950, 1951) 
Kohlenreste, und zwar im Jahre 1947 und 1951 
in grösserer Anzahl, im Jahre 1950 lediglich ein-
zelne Stücke. Unter den angeführten Holzkohlen-
1
 O. Kadic : Az Északnyugat i Bükk barlangjai . (Die 
Höhlen des nordwestlichen Bükkgebirges.) Bar langkuta tás 
XVII . (1944) 1 - 8 4 . - S. 37. 
2
 О. Kadic : op. cit. 
3
 S. Sárkány : Az Istállóskői-barlang faszénmaradvá-
nyainak anthrakotomiai vizsgálata. (Anthrakotomische 
Sammlungen is t ü b e r das Hi l lebrandsche Mater ia l 
n i ch t s Näheres b e k a n n t . 
Das Holzkohlenmaterial der Freilegung des 
Jahres 1929 übergab O. Kadic an F. Hollendonner, 
der die Aufarbeitung auch in Argriff nahm, jedoch 
infolge seines vorzeitigen Dahinscheidens nicht 
beendigen konnte . 3 Vor seinem Tode teilte er 
jedoch mündlich mit, dass die bis dahin unter-
suchten Kohlenstücke von Pinus silvestris stammen. 
In seinem Nachlass von anatomischen Schnitten 
fand S. Sárkány 6 von ihm verfe t igte Präparate. 
Von diesen wurden 4 als zur Pinus silvestris Gruppe 
gehörend,2 aber als «irgend eine Konifere» bestimmt. 
Das aus der Freilegung vom Jahre 1938 stammende 
Holzkohlenmaterial wurde von M. Mottl an S. 
Sárkány weitergegeben, der daraus insgesamt 56 
Kohlenreste auswertete. Diese Reste lassen sich 
in folgende stratigraphische Gruppen teilen : 
10 stammen aus der Neolithschicht, 31 aus der 
sog. gelblichbraunen (oberen) Schicht, und 15 aus 
der sog. rötlichbraunen (unteren) Schicht. Die 
Holzkohlenstücke aus der Neolithschicht waren 
derart schlecht erhalten, dass lediglich unbestimm-
bare Laubholzreste nachgewiesen werden konnten. 
Eine nähere Best immung war nicht möglich. 
Von den Kohlen der gelblichbraunen Schicht 
konnten folgende Holzarten best immt werden : 
Pinus silvestris-Gruppe, Picea, Acer sp., Quercus 
robur oder Qu. sessilis, Sorbus aucuparia. Die 
Kohlenreste der unteren, rötlichbraunen Schicht 
s tammen ausschliesslich von dem Holz der Larix. 
Sowohl die Auswertungen von Hollendonner wie 
die von Sárkány wurden in dem schon erwähnten 
Aufsatz von Sárkány veröffentlicht. P. Greguss4 
Untersuchungen von Holzkohlenresten der Istállóskőer 
Hohle.) Bot. Közi. 36 (1939) 3 2 9 - 3 4 4 . 
4
 P. Greguss : Krit ikai megjegyzések a magyarországi 
prehisztorikus faszenek meghatározásaira. (Kritische Bemer-
kungen zu den Bestimmungen der ungarischen prähistorischen 
Holzkohlenreste.) Bot. Közi. 37 (1940) 1 8 9 - 1 9 5 . 
2 1 2 s. s á r k á n y — j . s t i e b e r 
hält auf Grund der mitgeteil ten Mikrophotogramme 
die Sárkánysche Best immung der Koniferen für 
unsicher und bestreitet die der Sorbus, wobei er 
den Holzrest eher als Tilia anspricht. Die Kohlen-
reste der im Jahre 1947 gehobenen grossen Feuer-
stelle wurden von J . Stieber untersucht . Alle 10 
Stücke erwiesen sich als Pinus sp. Eine eingehende 
Best immung war jedoch nicht möglich. Diese 
Ergebnisse fanden in der Veröffentlichung von 
L. Vértes — in Form einer vorläufigen Mitteilung5 — 
ihren ers ten Niederschlag. Später veröffentlichte 
Da aus der Höhle bedeutend mehr Holzkohlen-
reste zum Vorschein kamen, als in der Tabelle als 
aufgearbeitetes Material angeführ t sind, erscheint 
es wünschenswert, auch das Material der f iüheren 
Ausgrabungen auszuwerten, um auf diese Weise 
ein möglichst vollkommenes Bild über die aus den 
Holzkohlen sich ergebende Flora zu erhalten. 
Nach derartigen Gegebenheiten wurde die Aus-
wertung des von L. Vértes in jüngster Zeit (1950/51) 
gehobenen und uns übergebenen Materials in 
Angriff genommen. Vértes Hess im Jahre 1950, 
obere Lage 
Abb. 1. Die Darstellung der Blöcke und der gefundenen Kohlenreste auf dem Grundriss in den drei Lagen. Die römi-
schen Zahlen weisen auf die Blöcke, die arabischen bezeichnen die Zahl der Kohlenstücke 
Stieber die Ergebnisse der eigenen eingehenden 
Untersuchungen, so wie auch die diesbezüglichen 
vegetationsgeschichtlichen Folgerungen in allen 
Einzelheiten.6 Die Auswertung der bisher veröffent-
lichten anthrakotomischen Ergebnisse der Höhle 
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rötlich- 15 Larix 
braun 
1947 Vértes Stieber Aurignacien 10 Pinus sp. 
unweit von der Höhlenöffnung, einen Probe-
graben legen und teilte im Jah re 1951 den zur 
Grabung best immten Sedimentsteil in zehn Blöcke. 
I m folgenden wird die ursprüngliche Lagerung 
der ausgewerteten Holzkohlenreste nach Vértes-
schem System nur ganz kurz erörtert , mit der 
Bemerkung jedoch, dass die oberste Schicht 
(Humus und gelber Bodensatz) schon im Verlauf 
einer früheren Grabung ent fernt worden war. 
Als oberste Schicht fand Vértes einen gelblich-
braunen, lössigen Bodensatz, unter welchem ein 
graubrauner Lehm war. Besonders in der letzten 
Schicht waren zahlreiche Feuerstellenreste vor-
handen. Darum nennt Vértes diese Schicht obere 
Kulturschicht und bet rachte t sie als gleichaltrig 
mit den im Jahre 1947 zutage geförderten und von 
Stieber untersuchten Feuerstellenresten. Unter 
dieser Schicht zog sich eine hellbraune Schicht 
5 J f . В е р т е ш : Новые раскопки в пещере на 
Ишталлошкё . Acta Arch. Hung. 1 (1951) 15—34. 
6
 Й. Ш т и б е р : Антракотомические и ксилотоми-
ческие исследования. Ann. Hist. Na t . Mus. Na t . Hung. (Ser. 
nov.) (1952) 2 6 1 - 2 7 8 . 
a n t h r a k o t o m i s c h e b e a r b e i t u n g d e r i n d e r h ö h l e v o n i s t á l l ó s k ő f r e i g e l e g t e n h o l z k o h l e n r e s t e 2 1 3 
mit kleinen Kieselsteinen. Die hier gefundenen 
Feuerstellenreste gehören zu der sog. unteren 
Kulturschicht. Zwischen diese beiden Schichten 
keilt sich, im westlichen Teil der Höhle, unter dem 
gegenwärtig schon verstopften Kamin, ein graues 
Sediment ein, dessen Ursprurg vermutlich auf das 
angeschwämmte Geröll des Kamins zurückzu-
führen ist. 
Die ursprüngliche Anordnung der Blöcke ist auf 
Abb. 1 ersichtlich. Aus insgesamt 6 (von 10 
Blöcken) konnten Holzkohlen in sammelbarem 
Zustand sichergestellt werden. 
Das uns zur Auswer tung übergebene Untersuchungs-
material war in mit Sammelzeichen versehene Probegruppen 
geteilt ; diese wurden dann mit eigenen Aufarbei tungs-
Re ihennummern versehen. Bezüglich der Identifizierung 
gibt uns Tabelle I die nötige Aufklärung. 
Nach den Daten der Tabelle konn ten somit aus der 
oberen Kulturschicht 258 Kohlenstücke, aus dem un te ren 
Teil der oberen Kul turschicht und aus dem Grenzgebiet 
der oberen und unteren Kulturschicht insgesamt 232 Reste , 
aus dem obersten Teil der grauen Geröllschicht 117 Reste , 
aus dem Inneren der grauen Geröllschicht 106 Kohlenstücke, 
ferner aus der unteren Kulturschicht 48 Kohlen geborgen 
werden. Die Kohlen der oberen Kul turschicht sind im Block 
VII I am zahlreichsten vorhanden (120 Stück), danach im 
Block VI I (74 Reste). Mit Ausnahme von Block I X en thä l t 
jeder einzelne sog. holzkohlenführende Block in seinem oberen 
Teil Kohlenreste. In dem Grenzgebiet zwischen der oberen 
und un te ren Kul turschicht konnten in grosser Anzahl im 
Block VI I I Kohlenstücke geborgen werden (153 Stück), doch 
fehlten diese vollkommen in den Blöcken I, I I und VII. In der 
unteren Kulturschicht gab Block I X die meisten Kohlen 
(29 Reste), und diese feh l ten vollkommen in den Blöcken 
II , VII und X. Aus der grauen Geröllschicht, welche aus-
schliesslich den Block X durchzog, konn ten insgesamt 323 



























I . I I . V I I . V I I I . I X . X , 
Zahl der Holzkohlenstücke 
Istállóskő, 19. 7., Block II, Lage II , 
0,70 m  
Istállóskő, Block I, 15. 7. 1950, Untere 
Kulturschicht  
Istállóskő, 2. 6. 1951, Block VIII, f/a, 
115—100 cm  
Istállóskő, 8. 5. 1951, Block IX, f/b 
Schicht  
Istállóskő, 21. 5. 1951, Block X, Graues 
Geröll (f/a?)  
Istállóskő, 21. 5. 1951. Block X, Graues 
Geröll (f/a?)  
Istállóskő, 26. 4.1951, Block VII, f/a . 
Istállóskő, 17. 5. 1951, Block X, f/a 
neben dem grauen Geröll  
Istállóskő, 21. 5. 1951, Block X, Graues 
Geröll (f/a?)  
Istállóskő, 6. 7. 1951, Block VIII, 
45—40, f/b Schicht  
Istállóskő, 16. 5. 1951, Block VII, f/a . . 
Istállóskő, 5. 7. 1951, f/Ь Schicht, 
Block VIII, 85—60 
Istállóskő, 1. 6. 1951, f/a Schicht, 
Block VIII, 1,30—1,15 
Istállóskő, 4. 6. 1951, f/a. Block VIII , 
100—80 cm  
Istállóskő, 21. 5. 1951, Block X, Graues 
Geröll (f/a?)  
Istállóskő, 24. 5. 1951, Block X, f/a— 
f/b Grenze  
Istállóskő, 9. 5. 1951, Block IX, f/b 
untere Schicht  
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Abb. 2. Die Grössenverhältnisse der Kohlens tücke 
15 16 17 18 
mm 
2 1 4 s . s á r k á n y —.t. s t i e b e r 
Der Erhal tungszustand des gesammelten Holzkohlen-
materials ist ziemlich verschieden. Das Material bes teh t zum 
grossen Teil aus verwi t te r ten pulverkörnigen Resten u n d aus 
vielen Kohlen här terer Konsistenz. Die verwit ter ten Reste 
sind in zwei Gruppen zu teilen : sie sind entweder schwarz oder 
grau mit Kalk überzogen. Die le tz teren s tammen in erster 
Reihe aus der grauen Geröllschicht. Die schwarzen ver-
wi t te r ten Reste weisen un te r allen Kohlenres ten die ana tomi-
schen Merkmale am auffäl l igsten auf , besonders im Radial-
schni t t und an der Oberf läche. Die grössenmässige Auf-
teilung der Kohlenstücke ist auf Abb. 2 ersichtlich. Aus der 
Abbildung ist zu ersehen, dass der längste Durchmesser der 
Kohlen zwischen 2 m m u n d 18 mm schwankt . Die häuf igs ten 
sind die 3 — 4 m m grossen Stücke , dann folgen die mi t 8 und 
2 m m Durchmesser . 
Über den Gang der Aufarbei tung lässt sich so viel 
berichten, dass keine Rücks ich t auf die schichtenmässige 
Zugehörigkeit der Kohlenreste genommen wurde , sondern 
dass die Untersuchungen und Best immungen in der Reihen-
folge der Numerierung erfolgten, u m etwaige Beeinflussun-
gen im vorhinein zu vermeiden. Die schon weiter oben 
erwähnten Sammelzeichen stellen eigentlich nur die Reihen-
folge dar . Die nötige Erk lä rung (Blocknummer und strati-
graphische Anordnung) wurde von L. Vertes, der das Material 
gesammelt h a t t e , zwecks Vergleichung erst nach der erfolgten 
mikroskopischen Untersuchung erbeten. 
I I . D IE M I K R O T E C H N I S C H E N M E T H O D E N D E R A U F A R B E I T U N G 
Von allen zur Untersuchung bes t immten Kohlen wurden 
65 Stück nach dem Sárkány sehen Kollol i th-Paraff in-Ver-
fahren eingebettet. Die Beschreibung u n d Weiterentwicklung 
dieses Verfahrens wurden in unseren f rühe ren Abhandlungen 
veröffentl icht7 , 8 , 9 . Es lässt sich ku rz so zusammenfassen : 
das einzubettende Stück wird nach einer vorangehenden 
Einweichung in Benzol oder Xylol in ein auf 70 — 80 C° 
erwärmtes flüssiges Gemisch von Kolloli th und P a r a f f i n 
gebet te t und dann u n t e r Vakuum gebracht . Nach einer 
Vakuumbehandlung von etwa 15 — 30 Minuten wird das 
Gemisch ausgegossen und auf ein Holzklötzchen geklebt. Die zu 
schneidende Fläche des eingebetteten Materials wird zuvor 
mit der Schiveitzerschen Lösung1 0 bes t r ichen und auch der 
prüffer t ige Schnitt in diese Lösung eingeschlossen. Das Ver-
fahren wurde in jüngster Zeit insofern weiterentwickelt , als 
die Vakuumbehandlung nunmehr nu r in seltenen Fällen zur 
Anwendung gelangt, da sie die innere Gewebest ruktur 
beschädigen kann. S ta t t dessen wird das Material mehrere 
Stunden lang in flüssigem Kollol i th-Paraff in belassen und erst 
nachher ausgegossen. Ferner wird zum Einschliessen der 
Schnit te neuestens wieder Kanadaba l säm verwendet. F r ü h e r 
war man bestrebt, den Gebrauch von Kanadaba lsam zu ver-
meiden, da bei dem E.nsschliessen die anlässlich der Auflösung 
vom Kolloli th-Paraffin im Kanadaba l sam auf t re tenden inten-
siven physikalischen Erscheinungen den Schnitt beschädigten, 
so dass nur Schnitte von Kohlenresten in besonders gu tem 
Erhal tungszustand unversehr t blieben. Die vor dem Schneiden 
angewandte Schiveitzersche Einschliesslösung ermöglicht 
wieder den Gebrauch von Kanadaba l sam. Nach der Abtrock -
nung bildet nämlich diese Lösung auf einer Seite des Schnit tes 
einen glasartigen, durchsichtigen, f lexibilen Film, welcher 
den Schnitt zusammenhäl t . Der t rockene Film selbst ist in 
Kanadaba lsam (richtiger in der Benzol- oder Xylollösung 
von Kanadabalsam) nicht lösbar, sondern lediglich das 
optisch weniger durchsichtige u n d durch seine s t a rk abwei-
chende Strahlenbrechung gewisse Störungen verursachende 
Kol lol i th-Paraff in . Die inzwischen au f t r e t enden Lösungs-
erscheinungen verursachen j edoch im Schnitt keine nennens-
werten S törungen mehr, da alle Teile einhei t l ich an dem 
trockenen f i lmart igen H ä u t c h e n haf ten . Das Einschliessen 
in Kanadaba l sam lässt sich a m zweckmässigsten so aus-
führen , dass einige Tropfen der Benzol- (oder Xylol-) Lösung 
von Kanadaba l sam auf den Objekt t räger gebrach t werden ; 
der zusammengeroll te Schni t t spannt sich auf diesem von 
selbst aus, was mit Hilfe von Trennade ln noch vervol lkommnet 
werden kann . Auf den ausgeglä t te ten Schnitt wi rd noch ein 
Tropfen Kanadaha l sam angebrach t , und das P r ä p a r a t dann 
auf die übl iche Weise mi t dem Deckglas abgedeck t . Die 
in Kanadaba l sam auf diese Weise eingeschlossenen Präpa-
rate bleiben vollkommen hell u n d auch ihre St rahlenbrechung 
ist tadellos. Lediglich das Prob lem der Wellung des Schnittes 
bleibt bes tehen. Diese kann nach dem Einschliessen durch 
Anbringung von kleinen Bleigewichten an d e m Deckglas 
wesentlich gemildert werden. In vielen Fällen ble iben immer 
noch kleine Wellungen, die bei stärkeren Vergrösserungen 
störend wirken. Zur völligen Ausschaltung dieser Wellungen 
sind Exper imen te im Gange, die im Wesen tei ls auf einem 
Wärme- , teils auf einem physikalischen E f f e k t beruhen. 1 1 
Der grössere Teil des Materials (insgesamt 800 Stück) 
wurde m i t d e m von Stieber e ingeführ ten komplexen Auf-
l ichtungsverfahren untersucht . I m Verlaufe dieser Arbeit 
wurden m e h r als 5000 mikroskopische Messungen und 
Berechnungen durchgeführ t . 
Zur Durchführung der mikrophotographischen Auf-
nahmen s t anden uns ein p la t tenmikrophotographischer 
Zeissapparat , ein verstellbares und que rges tü t z t e s Zeiss-
mikroskop m i t 8 X , 20 X , u n d 40 X Objekt iven und einem 
10 X Okular zur Verfügung. 
I I I . DIE E R G E B N I S S E D E R M I K R O S K O P I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 
Die Auswertung der anthrakotomischen Ergeb-
nisse ermöglichte es, das Vorhandensein von etwa 
sechs xylotomisch bes t immbaren systematischen 
Kategorien zu beweisen. Im folgenden wird eine 
allgemeine Charakterist ik der zu den einzelnen 
Kategorien gehörenden Holzkohlen gegeben, wobei 
das Material, zwecks Vermeidung von Wieder-
holungen, in Kategorien gegliedert is t . Die zu den 
einzelnen Kategorien gehörenden Kohlenar ten 
kommen nämlich gleichzeitig in mehre ren Schich-
ten , in mehreren Blöcken und auch in mehreren 
Proben vor . Die Kategor ien selbst werden in der 
Reihenfolge ihrer Häuf igke i t erörtert . 
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8
 S. Sárkány — J.Stieber : A Szelim-barlang ú j a b b fa-
szénmaradványainak an th rako tomia i vizsgálata. (Anthra -
kotomische Untersuchung der Holzkohlenreste in der Szelim-
Höhle.) Ann. Biol. Univ . Budapestiensis. I. (1950) 3 2 - 3 7 . 
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suchung der bei Tószeg ausgegrabenen Holzkohlenreste. 
Acta Arch. Hung. I I (1952) 1 2 5 - 1 3 6 . 
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 Die mikrotechnische Bearbei tung de r Holzkohlen 
auf Grund der beschriebenen Methode wurde von der tech-
nischen Mitarbei ter in K. Debreczeni ausge führ t ; f ü r ihre 
hingebungsvolle Teilnahme an dieser Arbeit sei ihr an dieser 
Stelle bes tens gedankt . — Unser Dank g e b ü h r t auch dem 
technischen Assistenten E . Marosvári f ü r seine Teilnahme 
an der gemeinsamen Arbei t u n d für die Hers te l lung der 
Zeichnungen, 
a n t h r a k o t o m i s c h e b e a r b e i t u n g d e r i n d e r h ö h l e v o n i s t á l l ó s k ő f r e i g e l e g t e n h o l z k o h l e n r e s t e 2 1 5 
I. Larix— Picea 
(Abb. 3 und Taf . L X I V - L X V I . 1 - 1 2 ) 
I n diese Kategorie wurden 462 Kohlenstücke eingereiht. 
Im Querschni t t erscheinen die Jahresr inge verschieden 
brei t , ihr Durchmesser schwankt zwischen 40 und 1900 ß, 
wird im Durchschni t t 460 ß brei t , doch 600 — 650 ß breite 
k o m m e n gleichfalls recht häuf ig vor und auch 40 — 60 ß 
brei te sind nicht selten. Jahresr inge von 1 m m und darüber 
h inaus sind selten zu beobachten. An den Jahresringen 
ist das F r ü h - wie auch das Spätholz deutl ich zu erkennen, 
doch können auch Fälle vorkommen, wo das Spätholz kaum 
sichtbar ist. Gelegentlich unterscheidet sich innerhalb des 
Jahresr inges das Spätholz scharf vom Frühholz , besonders 
in den brei teren Jahresr ingen. In solchen Fällen schwankt 
der Durchmesser des Spätholzes zwischen 190 und 280 ß, 
und erreicht im Durchschni t t 250 ß. In den schmaleren 
Jahresr ingen kommt dieser scharfe Unterschied seltener 
vor, doch entwickelt sich das Spätholz auch hier besser 
und k a n n ziemlich breit werden. Die Jahresringgrenze ist 
vorwiegend scharf. Die Zellen des Spätholzes des vorher-
gehenden Jahresr inges verf lachen sich an der Grenze in 
radialer Richtung oder sie haben dickere Wände . An der 
Grenze des Frühholzes des darauffolgenden Jahresringes 
t r e t en dagegen Zellen mit weiteren Lumen oder dünnerer 
Wand auf. Der Radialdurchmesser der Tracheiden des 
Frühholzes kann sehr verschieden sein : er schwankt zwischen 
11 u n d 77 ß und erreicht im Durchschnit t 39 /г ; in der 
Dicke der Zellwand verschwindet dieser Unterschied : er 
be t räg t mindestens 2 ß, höchstens 10 ß, im Durchschni t t 4 ß. 
Die Radialdurchmesser der Tracheiden im Spätholz sind 
wesentl ich kleiner : 4 — 20 ß, im Durchschni t t 10 ß, ihre 
Zellwand erreicht eine Stärke von 2 — 6 ß, im Durchschni t t 
5 ß. Aus diesen Ausführungen ist zu ersehen, dass der radiale 
Durchmesser der Tracheiden des Spätholzes kleiner sein kann 
als die Wanddicke der Tracheiden des Frühholzes ; diese 
Ersche inung k o m m t jedoch in ein und demselben Jahresring 
desselben Kohlenstückes n icht vor, da im Verlaufe der Vegeta-
t ionsperiode die Wanddicke nicht geringer wird, sondern 
gleich bleibt oder sogar zun immt . Im übrigen erscheinen 
im Querschni t t zwischen den weitlumigen Tracheiden des 
Frühholzes m ce nchmal radiale Reihen von englumigen 
Tracheiden. Aus diesem Umstand darf gefolgert werden, 
dass die Tracheiden sich an beiden Enden allmählich ver-
jüngen, doch auch die Annahme einer gewissen geschichteten 
Anordnung wäre berechtigt . Längsharzgänge kommen sehr 
selten vor. Sie können überal l im Jahresr ing auf t re ten : 
im Spät- wie im Frühholz, oder in der Übergangszone zwischen 
den beiden. Ausserdem können sie noch ent lang der Jahres-
ringgrenze vorhanden sein u n d zwar sowohl im Früh- als 
auch im Spätholz. Der Durchmesser eines Längsharzganges 
schwankt zwischen 38 und 190 ß und erreicht im Durch-
schni t t 100 ß. Häu f ig sind in dem Längsharzgang Epithel-
zellen zu beobachten. Sie sind im allgemeinen dickwandig. 
Der radiale Schni t t ist sehr abwechslungsvoll. Die 
Längselemente bestehen fas t ausschliesslich aus Längs-
t racheiden . Über ihre Breite wurde weiter oben bereits 
ber ichte t . Die Messung ihrer Länge erwies sich bei den Holz-
kohlen meistens als eine unlösbare Aufgabe, doch konnte 
festgestel l t werden, dass ihre Länge das 20 —50fache ihrer 
Breite be t r äg t und somit mehrere Millimeter erreichen kann. 
Die W a n d ist entweder glat t oder spiralgestreift . Häuf ig 
k o m m t es vor, dass sich diese Streifen, vermut l ich infolge 
der Verbrennung und Fossilisation, voneinander lösen 
und im Mikroskop als selbständige Spiralstränge in Erschei-
nung t r e n n . Manchmal geschieht dies nicht , und in diesem 
Fall erscheint die Streifung in der Form von spiralig verlaufenden 
Bände rn , die in Farbe und Ton abweichen. Die Steilheit 
der Spirale ist im Verhältnis zur Längsachse der Tracheide 
verschieden, of tmals näher t sie sich 90°, ein andermal kann 
sie auch un te r 45° bleiben, doch gewöhnlich bet rägt sie 45° 
oder etliche Grade darüber . Ansonsten ist die Zellwand 
ziemlich durchsichtig, glasartig, braun : von gelblichbrauner 
bis dunkelroter , im allgemeinen rötlicher Schatt ierung. 
Von oben beleuchtet kann sie manchmal in karmin- oder 
rosaroter , orangen- oder zitronengelber, grüner , blauer oder 
vei lchenblauer Farbe leuchten. Diese Erscheinung ist mit 
der — infolge der Verbrennung u n d Fossilisation eingetre-
tenen — Loslösung der Zellwandlamellen zu erklären. I m 
Spätholz können zuweilen vermut l ich auch schwach ent-
wickelte Spiralen vorkommen, doch die einwandfreie Fest-
stellung ihrer Gegenwart wird durch die schwierige Unte r -
scheidung von der gerade im Spätholz häufig vorhandenen 
Spiralstreifung ve rh inder t . Die W a n d der Tracheiden ist 
gewöhnlich hof tüpfel ig verdickt, doch ist manchmal selbst 
auf einer Fläche von mehreren m m 2 k a u m ein einziger und 
manchmal übe rhaup t ke in Hof tüpfe l zu f inden . Die H o f t ü p f e l 
sind im Frühholz häuf iger als im Spätholz . Sie sind kreis-
fö rmig oder dem Kreise ähnlich elliptisch und t re ten — kugel-
kappenar t ig — s t a rk aus der Rad ia lwand der Trache iden 
hervor. Diese Form ist hauptsächlich in den breiten Tracheiden 
des Frühholzes anzu t re f fen , in welchem Falle die grosse 
Achse der Ellipse meistens senkrecht auf die Längsachse 
der Tracheide fäll t . Die Hoftüpfelpore bef indet sich in der 
Mit te , ist kreisrund oder dem Kreise ähnlich elliptisch. Die 
Rich tung der grossen Achse der Ellipse s t immt meis tens 
mi t der der eventuell vorhandenen Spiralstreifung überein . 
Der Durchmesser der Hoftüpfel schwankt im F r ü h h i l z 
zwischen 15 und 23 ß und erreicht im Durchschni t t 18 ß. 
Der Durchmesser der Hof tüpfe löf fnung beträgt 4 — 8 ß, 
im Durchschni t t 5 ß. Somit bedeckt in der ungefähr 80 ß 
brei ten Tracheide der Hof tüpfe l k a u m mehr als ein Viertel 
der Breite der Rad ia lwand , während er die 15 ß schmale 
Tracheide in der ganzen Breite der Radialwand ausfü l l t . 
In den späten Trache iden bet rägt der Durchmesser der 
Hof tüp fe l 8 - 1 2 ß, der der Öffnung 3 - 4 ß. Zwillingshof-
tüpfc l , d. h. in der Radialwand der Trache ide in derselben 
Höhe nebeneinander angeordnete H o f t ü p f e paare k o m m e n 
in verschiedener F o r m vor. Bei gewissenl Kohlenstücken 
sind sie überhaupt nicht zu f inden, b e i anderen zeigen sich 
auf einer Fläche von mehreren innr2 n u r etliche Paare , doch 
manchmal sind sie häuf ig oder in Massen anzutreffen. Of t 
sind unmit te lbar übereinander mehre re Hof tüpfe lpaare zu 
beobachten. In diesem Falle wird — i m Gegensatz zu der 
einreihigen — von einer zweireihigen opponierten Hof tüp fe l -
anordnung gesprochen. Ein häufiges Vorkommen der Zwillings-
hof tüpfe l war ziemlich selten zu beobachten , ein massen-
ha f t e s hingegen lediglich in ein, zwei Fäl len, doch auch d a n n 
beschränkte sich das massenhafte Vorkommen auf einzelne 
kleinere Zonen. In zahlreichen Kohlenstücken waren über -
h a u p t keine Zwillingshoftüpfel zu f i nden . Solche Hof tüpfe l , 
welche in derselben Höhe allein vorkommen, sind en tweder 
einzeln oder in einer Reihe übereinander angeordnet. Beide 
Fälle sind häufig. Die gemeinsame Radia lbre i te der Zwillings-
hof tüpfe l schwankt zwischen 34 und 40 ß und be t r äg t im 
Durchschni t t 37 ß. Trillinge oder mehr fache Zwillingspaare 
waren in keinem einzigen Fall festzustel len, ebenso wenig 
wie drei- oder mehrreihige opponierte Hoftüpfel . Zwischen 
den Li 'ngselementen kommt das Längsparenchym wahr-
scheinlich häufig vor , obwohl ein fas t sicheres Vorhandensein 
nur in sehr wenigen Fäl len (im Tangent ialschni t t ) zu bes t im-
men war. Es waren jedoch ziemlich o f t Längselemente zu 
finden, welche durch senkrecht auf die Längsachse gestellte, 
dicke Querwände voneinander ge t r enn t sind. Manchmal 
sind in solchen Zellen Hoftüpfel zu beobachten, doch ihre 
W a n d ist vorwiegend glatt oder gest re i f t . Im ersten Fall 
kann mi t Sicherheit festgestellt werden , dass es sich u m 
Tracheiden mit Trabeculae handel t , im letzteren ist jedoch 
schwierig zu entscheiden, ob wir einer t rabekulären Trache ide 
oder einem Längsparenchym gegenüberstehen. Alle Wahr -
scheinlichkeit spricht dafür , dass es sich um Tracheiden 
handel t , denn an der Schnitt- bzw. Bruchf läche der W a n d 
sind die Querschnit te der einfachen Tüpfe l nicht zu erkennen. 
Die Breite des «Längsparenchyms» be t r äg t 15 — 20 ß, die 
Länge 150 — 200 ß. Von den Längselementen seien hier 
noch die Längsharzgänge bzw. die Tapetumzellen derselben 
e rwähnt . Infolge der starken Zellzerstörung sind le tz tere 
nur schwer zu erkennen. Ihre Form ist quadrat isch, rechteckig 
oder rhomboid. 
Charakteristisch f ü r den Radia lschni t t sind ferner die 
Querelemente, deren Längsachse im allgemeinen senkrecht 
auf die Längsachse der Längselemente fäll t , doch kann 
sie auch 20 — 30°, seltener 45°, von der senkrechten R ich tung 
abweichen. Alle diese Elemente sind Bestandteile der Mark-
Strahlen, Ihren Eigenschaf ten nach sind sie dreierlei : Quer-
! 
2 1 6 s. s á r k á n y —.t. s t i e b e r 
Abb. 3/2. Larix decidua, rezentes Material , radialer Längs-
schni t t . In den brei ten Kreuzungsfeldern 2 — 4 Tüpfel . Ver-
grösserung 388 X 
Abb. 3/1. Larix decidua, rezentes Material , radialer Längs-
schni t t . In den breiten Längs t racheiden sind die I l o f t üp fe l 
nur in einer Reihe gelagert. Vergrösserung 388 X 
Abb. 3/3. Larix decidua, rezentes Material , tangent ia ler Längs Abb. 3/4. Larix decidua, rezentes Material , tangentialer Längs-
schni t t . Drei Zellen breite Markst rahlen . Vergrösserung288x schni t t . Drei Zellen brei te Markstrahlen. Vergr. 288 x 
a n t h r a k o t o m i s c h e b e a r b e i t u n g d e r i n d e r h ö h l e v o n i s t á l l ó s k ő f r e i g e l e g t e n h o l z k o h l e n r e s t e 2 1 7 
t racheiden, Markstrahlparenchymzellen und Tapetumzel len . 
Letztere kleiden von innen die Wände der Querharzgänge 
aus. Die Quertracheiden zeigen meistens eine rhomboide, 
weniger häuf ig eine trapezoide und nur selten eine rechteckige 
Form. Sie ordnen sich entlang des oberen und un te ren Randes 
der Markst rahlen als Randzellen an, in den meis ten 
Fällen in einer Reihe, manchmal jedoch auch in zwei, drei 
übere inander befindlichen Reihen. Nur sehr selten sind sie 
— von Markstrahlparenchymzellen umgeben — auch im 
Inneren der Markstrahlen zu f inden . Auch Markst rahlen 
ohne Quert racheiden sind anzutreffen. Die äussere Horizontal-
wand der in der Randreihe der Markstrahlen befindlichen 
Quert racheiden ist meistens gerade oder leicht gewellt; s i l ten 
kommen «zahnähnliche» Ausbuchtungen auf der Wand 
vor. Da run t e r verstehen wir die an den Enden der quer-
t racheida len Zellen befindlichen, der Breite der Zelle ent-
sprechenden, hakenart ig hervort re tenden, haifischzahn-
förmigen Ausbuchtungen, die — im Vergleich zum Mark-
strahl — aus dem Endtei l der äusseren Wand der Quer-
t rache iden ausgehen. Die dem Lumen zu fallende Seite der 
Quer t racheidenwand ist meistens glat t , nur selten sind hier 
ganz kleine zapfenförmige Auswüchse zu erkennen. Sowohl 
auf der Radial- als auch auf der Tangent ia lwand zeigen sich 
an einzelnen Stellen ganz kleine, im Umfang weit hinter 
der Brei te der Tracheiden zurückbleibende, zweiseitige 
Hof tüpfe l , auf der dem Lumen des Markstrahls zu fal lenden 
Wand hingegen genau so grosse einseitige I lo f tüpfe l . Der 
Form nach sind sie kreisrund und leicht ausgebaucht . Die 
Öf fnung der Hof tüpfe l ist kreisförmig. Die Breite der Quer-
t racheiden beträgt 19 — 23 p, im Durchschni t t 20 p, die 
Länge 60 — 150 p. Der Durchmesser des Hof tüpfe l s ist hier 
ziemlich gleichmässig und beträgt ungefähr 8 p, die Hof tüpfe l -
ö f fnung e twa 2 p. — Die Hauptmasse der Markst rahlen 
wird von dem Markst rahlparenchym gebildet. Die Zellen 
sind rechteckig. Sie nehmen hauptsächl ich den mit t leren 
Teil des Markstrahls ein, da sich am Rand die Quert racheiden 
befinden. In der Radial- wie in der Tangent ia lwand sind 
ganz kleine, einfache Tüpfel zu finden. Diese Tüpfe l sind 
kre is rund, oval oder of tmals fast spal t fürmig. Die grosse 
Achse der Oval- und Spaltform ver läuf t schräg. I m Frühholz 
sind die Tüpfel zahlreicher als im Späf/holz. Die Brei te der 
Markstrahlparenchymzellen bet rägt 8 — 26 p, im Durch-
schni t t 15 p, die Länge 60 — 160 p, die Zellwand ist 5 — 11 p, 
dick, im Durchschni t t 8 p. Unte r allen Zellen ist also hier die 
dickste Zellwand zu f inden. Der Durchmesser der Tüpfe l 
erreicht 3 — 5 p, im Durchschni t t 4 p und ist somit kleiner 
als die Öffnung der Hof tüpfe l in den Längstracheiden und 
als die Hof tüpfe l der Quertracheiden. Im Zusammenhang 
mit den Tüpfeln der Markstrahlparenchymzellen seien noch 
die Kreuzungsfe lder erwähnt , also jenes Gebiet der radi-
alen W a n d der Markstrahlparenchymzelle, welches an die 
radiale V and einer benachbar ten Längstracheidenzelle grenzt . 
Bei den untersuchten Holzkohlen entfallen auf je ein Kreu-
zungsfeld im Frühholz 1—8, im Spätholz dagegen 1—4 
Tüpfe l , doch kann es vorkommen, dass in dem einen oder 
anderen Kreuzungsfeld die Tüpfe l vol lkommen fehlen. Die 
Tcp fe l der Kreuzungsfelder sind im Frühholz ein- oder 
zwei-, seltener dreireihig, im Spätholz aber ein- oder zwei-
reihig angeordnet . Diese Verhältnisse wurden von uns einge-
hender untersucht , doch hier genüge vorläufig die Fest-
stel lung, dass diesbezüglich Untersuchungsergebnisse von 
berei ts über 380 Kohlenresten vorliegen. Der Durchschni t ts -
wert der Maxima be t räg t nach unseren Untersuchungen 4,8. 
Es erscheint jedoch richtiger, s tets den Durchschni t t der 
Mit te lwerte zu nehmen, der auf Grund subjekt iver Berech-
nungen 4,4 ausmacht . Der ta tsächl iche, auf Grund von 
unseren hier nicht näher erör ter ten Berechnungen u n d Über-
legungen erreichte Mittelwert be t räg t ungefähr 4. 
Die Markstrahlen mit Querharzgang unterscheiden 
sich in gewisser Hinsicht von denen ohne Harzgang. Die 
Markstrahlparenchymzel len sind gewöhnlich dickwandiger , 
das L u m e n ist enger, im Kreuzungsfeld kommen selbst im 
Frühholz entweder gar keine oder höchstens ein, seltener 
zwei Tüpfe l in einer Reihe vor. Diese Tüpfel sind ziemlich 
gross u n d können einen Durchmesser von 8 — 9 p erreichen. 
Solchen grossen Tüpfeln entsprechen in den angrenzenden 
Längstracheiden gut entwickelte, englumige (2 p), einseitige 
Hof tüp fe l . Quertracheiden sind selten festzustellen, meistens 
nur in den Randzel len des Markstrahls. Die Tapetumzel len 
sind schwer zu erkennen ; sie sind gross, vier- oder kurz 
rechteckig oder rhomboid . 
Charakteris t isch f ü r den Tangent ialschni t t sind die 
t racheidalen Längselemente und die Markstrahlspindeln. 
Die Längs t racheiden weisen dieselben Merkmale auf wie 
im Radia lschni t t , nur dass hier in den meisten Fällen die 
behöf ten Tüpfel gänzlich fehlen. Sehr selten waren auf der 
Tangent ia lwand ganz kleine Hof tüpfe l zu beobachten. Diese 
s t ammen vermut l i ch von der Tangent ia lwand der Längs-
tracheiden des Spätholzes. D ;r Tangent ialdurchmesser dieser 
Hof tüpfe l en tha l tenden Längstracheiden be t räg t 19 — 26 p, 
der Durchmesser der dort befindlichen I lo f tüp fe l 7 — 8 / ' , 
der der Hof tüp fe lö f fnung 2 — 3 p. 
Die Markstrahlzellen sind kreisrund oder schwach 
elliptisch. I m le tz ten Fall s t immt die grosse Achse der Ellipse 
entweder mit der Richtung der Längstracheiden überein 
oder fäl l t — in seltenen Fällen — senkrecht auf diese. Die 
Randzel len spitzen sich öfters ein wenig zu. Die Masse der 
Markstrahlzellen wurden anlässlich der Besprechung des 
Radialschni t tes berei ts erwähnt . Längsharzgänge ohne 
Markst rahl sind meistens 1 Zelle breit , doch ziemlich häuf ig 
kommen zwei, seltener auch drei Zellen brei te vor. Ausserdem 
sind in den einreihigen Markstrahlspindeln selten sog. 
«Zwillingszellen» zu beobachten, d. h. zwei, in gleicher 
Höhe nebeneinander befindliche Zellen. Manchmal sind 
zwei, seltener drei Zwillingszellen unmi t te lbar untere inander . 
In diesem Fall erscheint der Markst rahl in der Höhe von 
2 — 3 Zellen als zweireihig. Die Markstrahlspindeln sind 
gewöhnlich 5 — 15 — 20 Zellen hoch, doch sind sowohl höhere 
als auch niedrigere anzut ref fen . 
Die Marks t rahlcn mit Harzgang sind grösstenteils 
1 Zelle brei t , nur selten kommen zwei oder drei Zellen breite 
vor. Die Markst rahlen mit einzelligem Querharzgang werden 
über und un te r dem Harzgang zuweilen 2 — 4 Zellen breit . 
Selten kommt es vor , dass der Harzgang auch seitlich von 
Markstrahlzellen in einer Schicht umgeben wird, meistens 
jedoch fehlen diese, sodass sich die Epithelzellen unmi t te lbar 
mit den angrenzenden Längstracheiden berühren . Am häufig-
sten bleibt der Marks t rahl auch in der N ä h e des Harzganges 
einreihig, eventuell sind auf der un te ren und oberen Seite 
des Harzganges Zwillingszellen zu beobachten. Manchmal 
k o m m t es vor, dass sich in einem (gewöhnlich 2- oder 3-
reihigen) Marks t rahl auch zwei Harzgänge übere inander 
bef inden. In solchen Fällen berühren sich die Harzgänge 
nicht , da sie durch den 3 — 4 Zellen hohen Teil des Mark-
strahlspindels voneinander getrennt sind. Hie Breite der 
Querharzgänge schwank t zwischen 11 und 97 p und be t räg t 
im Durchschni t t 28 p. Die Höhe der Markst rahlen mit 
Querharzgang erreicht 115 — 450 p, im Durchschni t t 350 p. 
Die Tapetumzel len des Querharzganges umgehen in einer 
Reihe den Harzgang. Sie sind selten kreisrund, aber häuf ig 
abgerundet rhombisch, t rapezförmig oder rechteckig. Die 
Zellwand ist ziemlich dick, doch übe r t r i f f t die Dicke der 
Zellwand selten die der Markstrahlparenchymzellen. Die Zahl 
der Tapetumzel len erreicht im Querschni t t des Querharz-
ganges 4 - 1 5 , im Durchschni t t 9. Die Höhe der Markstrahlen 
mit Querharzgang ist (die Harzgänge nicht mitgerechnet) 
sehr veränderl ich, das beobachtete Minimum bet räg t 4, 
das Max imum 17 Zellen. Der Querharzgang teilt die Mark-
strahlspindel in zwei Teile. S t immt die Zahl der Zellen in 
beiden Spindelteilen überein, so wird von einem medianen, 
wenn dies nicht der Fall ist, von einem exzentrischen 
Harzgang gesprochen. Das Mass der Exzentr iz i tä t des 
Harzgangs wird mi t dem von Phillips e ingeführ ten Index 
ausgedrückt . Dieser Index wird so errechnet , dass die 
Zahl der Zellhühe der grösseren Markst rahlhäl f te durch die 
Zahl der Zellhöhe der kleineren Hä l f t e geteilt wird. Der 
möglich kleinste Wer t des Indexes ist 1, wenn die Zahl 
der Zellhöhe f ü r beide Markst rahlhäl f ten gleich ist. Bei 
den un te r such ten Holzkohlen ist der Wer t des Indexes 
ziemlich verschieden, of tmals selbst innerhalb desselben 
Kohlenstückes. Manchmal sind die Exzentr iz i tä ts indexe 
der einzelnen Kohlenreste verhältnismässig gleich, doch die 
Exzent r iz i tä t sdurchschni t te der einzelnen Stücke weichen 
voneinander ab. Der kleinste Indexwer t (1) ist ziemlich 
häuf ig und aus den verschiedensten Zahlen der Markstralil-
zellenhöhe zusammengestel l t , z. B. 2/2, 3/3 usw. bis 11/11. 
2 1 8 s . s á r k á n y —.t. s t i e b e r 
Der höchste beobachtete Indexwer t be t räg t 7,5, der sich aus 
dem Verhältnis 15/2 ergibt . I m allgemeinen schwankt der 
grösste Teil der Fälle zwischen 1,0 und 2,5, im Durchschni t t 
1,6. Unter 318 Indexen war in 85 Fällen ein Indexwer t von 
1,0 zu f inden . Von 124 Holzkohlen war bei 62 Resten, also 
in der H ä l f t e der Fälle, der Index 1,0 festzustellen. 
Die bisher besprochenen histologischen Merkmale t re ten 
bei den einzelnen Kohlens tücken in sehr verschiedenen 
Kombinat ionen auf. Zur Erk lä rung werden in der folgenden 
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Variation tmd Kombination einiger histologischer Eigenschaften der 
Larix-Picea-Holzkohlen. 
In den obigen Beispielen wurde nur die Kombina t ion 
von einigen Merkmalen gezeigt, doch können bei der weite-
ren Ausgestal tung der Kombina t ionen noch andere Merk-
male und Wer te mitspielen. Dies ist auch mit ein Grund, 
warum sich die einheitliche Best immung der un te rsuch ten 
Kohlen ziemlich schwierig gestal te t . Dennoch kann kurz 
Folgendes gesagt werden : die Längselemente bes tehen 
hauptsächlich aus Längstracheiden, zwischen denen t r abeku-
läre Tracheiden und selten vermut l ich auch Längsparenchym 
vorkommen. I n den Längst racheiden sind die hoftüpfel igen 
Verdickungen in einer oder selten in zwei Reihen angeordnet , 
Zwillingshoftüpfel kommen häuf ig vor, ebenso zusammen-
gesetzte Längsharzgänge mi t dickwandigen Epithelzellen. 
Die Markstrahlen sind heterogen und 1 oder 2, selten 3 Zellen 
breit. Die Quertracheiden h a b e n glatte oder gewellte Wände , 
an einzelnen Stellen ganz kleine zapfenart ige Verdickungen. 
In den Kreuzungsfeldern des Frühholzes bef inden sich 
1 — 8 kleine Tüpfel , in 1 — 3 Reihen angeordnet . I m Durch-
schnitt be t räg t die Zahl der Tüpfel 4 — 4,4. Die Querharz-
gänge sind entweder med ian oder exzentrisch. Der Exzen-
t r iz i tä ts- Indexdurchschni t t be t räg t 1,6, ansonsten be läuf t 
er sich auf 1 — 7,5. Die Zahl der Epithelzellen schwankt 
zwischen 4 u n d 15, beträgt im Durchschni t t 9. Das Spätholz 
ist im Jahresr ing fast immer zu erkennen, der Übergang im 
Jahresr ing zwischen F r ü h - und Spätholz ist o f tmals scharf . 
Aus vorliegenden Untersuchungen ist zu ersehen, dass 
die Veränderung von 1 — 2 Merkmalen nicht unbedingt mi t 
der Veränderung der massmässigen Eigenschaf ten zusammen-
hängt . Es wird hier in ers ter Reihe an die Entwicklung der 
Zwillingstüpfel und der Tüpfe l in den Kreuzungsfe ldern , 
ferner an die Veränderung der Tracheidenbrei te gedach t . 
Auf Grund der bisherigen Ausführungen ist mi t fas t 
unbedingter Sicherheit festzustellen, dass alle un te r such ten 
Kohlenreste von dem Holz der Picea oder Larix s t ammen . 
Darauf weisen die mit d ickwandigem Epi the l ausgekleideten 
Längs- und Querharzgänge sowie das Fehlen der Spiralen 
in den Längstracheiden des F rüh - und in den meisten Fäl len 
auch des Spätholzes. Die Frage ist nun , oh die einzelnen 
Reste von der Larix oder Picea s t ammen. 
Das Problem der Xylotomie u n d der xylo tomischen 
Unterschiede der Larix u n d der Picea ist seit dem Bestehen 
der vergleichenden und systemat ischen Holzanatomie Gegen-
s tand zahlreicher Untersuchungen , Forschungen und Ver-
öffent l ichungen. Da die Feststel lungen und Bes t immungen 
der verschiedenen Forscher viele einander widersprechende 
Angaben enthal ten, würde die xylotomische Unterscheidung 
der Larix und der Picea selbst dann noch auf grosse Schwierig-
keiten stossen, wenn alle von den Autoren besprochenen 
Merkmale der zu bes t immenden Hölzer deutlich zu erkennen 
wären. Noch schwieriger wird die Best immung, wenn lediglich 
solche Holzreste zur Ver fügung s tehen, wo die einzelnen 
Merkmale, infolge der for tgeschr i t tenen Fossilisation über -
h a u p t nicht, oder nur mit. grosser Mühe beobachte t werden 
können. Alle diese U m s t ä n d e Hessen es notwendig erscheinen, 
die diesbezügliche Fachl i te ra tur eingehender zu s tudieren. 
Schon Th. Har t ig weist in seinem Werk1 2 auf die Xylo-
tomie der Larix und Picea. In seinem Bestimmungsschlüssel 
unterscheidet er die be iden Holzar ten folgendermassen : 
«Zellfasern an der äussersten Grenze der Holzringe» (Larix) : 
Holzkörper ohne isolierte Zellfasern» (Picea). Hier ist un te r 
der Bezeichnung «Holzfasern» Holzparenchym oder Längs-
parenchym zu vers tehen. Darüber ber ichtet genannter Autor 
wie folgt 1 3 : «Bei Cedrus, Larix und Picea in der nächs ten 
Umgebung der Harzgänge, dem dünnhäut igen Zellgewebe 
derselben unmit te lbar anliegend ; bei Cedrus und Larix 
ausserdem in der äussersten Zellschicht jeder Jahres lage , 
hier aber so vereinzelt u n d klein, dass bei der schwier igem 
Untersuchung vers te iner ten oder in Braunkohle umgewan-
delten Holzes, sie wohl schwerlich nachzuweisen sein dür f t en .» 
Über Picea schreibt IL Schach t 1 1 folgendes : «Die Mark-
strahlen sind einreihig, ziemlich lang u n d der Tanne ähnlich 
verdickt . Die Holzzellen der Wurzel sind auch bei der F ich te 
ungleich weiter als im S t a m m und deshalb häuf ig mi t zwei 
Tüpfelreihen versehen. Die Zellen des Herbstholzes zeigen 
eine sehr deutliche Spiralstreifung, welche bei der T a n n e 
fehl t . Letztere sowie das Vorkommen von senkrechten und 
waagerechten Harzgängen, die der Tanne ebenfalls fehlen, 
unterscheiden das Holz der Fichte mikroskopisch mit Sicher-
hei t von dem Holz des le tz tgenannten Baumes.» Über Larix 
ist zu lesen 1 5 : <DL Zellen des Herbstholzes sind, wie bei 
der Fichte, mit einem dicht gewundenen Spiralband ver-
sehen. Das Holz der Wurzel , gelblich gefärb t , bes teh t zum 
grössten Teil aus sehr wei ten Frühlingszellen, welche o f tma l s 
drei Tüpfelreihen besitzen und nicht selten viermal so brei t 
als die entsprechenden Holzzellen im Stamme a u f t r e t e n ; 
das Wurzelholz der Lärche ist deshalb sehr leicht.» In seiner 
Best immungstabelle unterscheidet der genannte Autor die 
beiden Hölzer auf Grund der Anatomie der Rinde. Seiner 
Ansicht nach bef inden sich in der Rinde der Picea verholzte 
würfelförmige Zellen, in der der Larix hingegen verholzte 
und gestreckte Einzelzellen.16 In der neueren Best immungs-
tabelle von Th . Har t ig 1 7 wird Larix zusammen mi t Picea, 
Cedrus und Pinus u n t e r der gemeinsamen Bezeichnung 
12
 Th. Hartig : Beiträge zur Geschichte der Pf lanzen 
und zur Kenn tn i s der norddeutschen Braunkohlen-Flora . 
Bot . Ztg. 6 (1848) 1 2 2 - 1 2 8 . 
13
 Th. Hartig : a. W. S. 127. 
11
 H. Schacht : Der B a u m , Berlin 1853. S. 201. 
15
 H. Schacht : a. W . S. 203. 
16
 H. Schacht : a. W . S. 383 u n d 385. 
17
 Th. Hartig : Bei t räge zur vergleichenden Anatomie 
der Holzpflanzen, Bot . Ztg. (1859) 1 0 5 - 1 1 2 . 
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LH/Z angeführ t , was soviel bedeu te t , dass in diesen Holz-
arten zusammengesetzte Harzgänge und «Zellfasern», im 
gegebenen Fall also, Holzparenchymelemente und auch 
Hoftüpfel vorhanden sind. C. Sanio1 8 behandel t Picea zu-
sammen mit Pinus silvestris u n t e r der Bezeichnung h p -f- t . 
was soviel zu sagen ha t , dass hier als Längselemente Holz, 
parenchym und Tracheiden vorhanden sind, doch f ü g t der 
Verfasser hinzu, dass diese Eintei lung nur dann Gültigkeit 
ha t , wenn «die die Harzgänge auskleidenden Zellen fü r 
Holzparenchym zu halten s i n d . . . ». J . Moeller19 ist der 
Ansicht, dass die Markstrahlen bei Picea immer einreihig 
breit wären, bei Larix hingegen, «die bis 10 Zellen hohen 
Markstrahlen nicht selten 3 — 4 Zellen breit sind, was bei 
Fichten nicht vorkommt». Über Picea stellt er ausserdem 
folgendes fest : «Die Herbstholzzellen sind bisweilen spiralig 
verdickt.»20 Aus der Arbeit von J . Schröder2 1 ist zu erfahren, 
dass an der W a n d der äusseren Markstrahl t racheiden der 
Picea an einzelnen Stellen eine ganz kleine Bezahnung vor-
kommt, welche bei Larix fehl t . H. Mayr22 sieht den Unter-
schied darin : «Parenchym, das nicht Markstrahl- oder 
Gangparenchym ist, ist bei der Fichte stets, bei der Lärche 
meistens pathologisch ; bei der Lärche f inde t sie an jungen 
Exemplaren als Jahresholzgrenze öfters regelmässig aus-
gebildetes s tä rkemehl führendes Längsparenchym.» A. Klee-
berg2 3 unterscheidet in seinem Bestimmungsschlüssel die 
beiden Hölzer auf folgende Weise : «Quertracheiden ohne 
schraubenlinige Verdickung im Herbstholz (Larix) ; Quer-
tracheiden im Herbstholz mi t deutlicher schraubenliniger 
Verdickung (Picea)». Im Zusammenhang mit Larix e rwähnt 
er ausserdem : «Quert racheiden zahlreich, die Tangential-
wände derselben verlaufen nur selten senkrecht zur Mark-
strahlr ichtung, sie sind meist schräg. . . Herbstholzzellen 
zuweilen mi t schraubenliniger Verdickung, die an diejenige 
der Fichte e r i n n e r t . . . Holzparenchym selten, Markstrahlen 
zuweilen zweischichtig, auch ohne Harzgang zu umschliessen.» 
Über Picea schreibt er : «Herbstholzzellen und zum Teil auch 
Sommerholzzellen deutlich schraubenlinig verd ick t . . . Kreu-
zungsfeld mit 1 — 4 kleinen T ü p f e l n . . • Die Tangent ia lwände 
der Quertracheiden verlaufen meist senkrecht zur Mark-
strahlrichtung.» J . Schneider2 4 ver t r i t t folgende Ansicht : 
«Lärchentracheiden zeigen sehr häufig zwei Tüpfelreihen, 
was bei der Fichte sehr selten vorkommt», und «die ein-
reihigen Lar i r -Marks t rah len schwanken (im Tangential-
schnitte gesehen) zwischen 2 — 24 Reihen, während bei der 
Fichte die Zahl 16 nicht übersehr i t ten wird», u n d weiter : 
« . . . das F ich tenmark ist 1 — 5 m m dick, b raunro t und besteht 
aus verschieden gestalteten Elementen , das Lärchenmark 
ist höchstens 1 m m dick, schön rot und aus gleich gestal teten 
Zellen aufgebaut .» N. J . C. Müller25 veröffent l icht in seinem 
Atlas die Querschnittbilder von Picea und Larix, ferner die 
Pho toaufnahme des radialen Längsschnit tes von Larix. 
Aus diesen lässt sich nur soviel feststellen, dass im Frühholz 
der Larix un te r 500 Hof tüpfe ln ein einziger Zwillingshoftüpfel 
vorkommt und dass der Übergang in das Spätholz ein all-
mählicher ist. J . Schmalhausen2 6 unterscheidet die beiden 
Hölzer auf Grund des Vorhandenseins (Larix) bzw. Fehlens 
(Picea) von Längsparenchym. E. Strasburger2 7 stellt im 
Zusammenhang mit dem Markstrahl der Picea fest , dass 
«. . . in dem Astholze . . . in dem tracheidalen Saum einzelne, 
auch wohl mehrere hintereinander liegende, lebendige Mark-
strahlzellen, die sich ganz ebenso wie die anderen lebendigen 
Elemente des Markstrahls verhal ten, eingeschaltet werden». 
Hingegen über den Markstrahl der Larix28 : «Im Schaftholz 
der Lärche (Larix europaea) fand ich die t racheidalen Ele-
mente in ununterbrochener Reihe annähernd an allen Mark-
s t rahlen entwickelt», und «öfters lassen sieh bei Larix auch 
zweischichtige Markstrahlen ohne Harzgang b e o b a c h t e n . . . » 
A. Burgerstein,29 der in dieser Frage sehr eingehende Studien 
durchführ te , sieht den Unterschied vor allem in den absoluten 
Massen der Tracheiden, Markstrahlen und Hof tüpfe ln . Sind 
in den Längstracheiden keine Zwillingshoftüpfel vorhanden, 
kann dieser Umstand — seiner Ansicht nach — nur dann 
auf Larix weisen, wenn in den 20 — 40 p breiten Tracheiden 
des Frühholzes die Breite der vereinzelten Hof tüpfe l zwischen 
14 u n d 22 p schwankt ; be t räg t jedoch die Breite der Früh-
holztracheiden nur 15 — 30 p, kann es sich u m beide Arten 
handeln. Sind Zwillingshoftüpfel vorhanden , so be t räg t der 
Radialdurchmesser der Frühholzt racheiden bei Picea 30 — 40 p, 
bei Larix hingegen 40 — 60 p. Anlässlich einer Polemik mit 
W. Gothan erklärt Burgerstein in einer späteren A r b e i t 3 0 : 
«Mir selbst ist nach Durchsicht überaus vieler Schnit te weder 
im Schaft- noch im Ast- noch im Wurzelholz der Lärche 
irgendein den Strangtracheiden parallel verlaufendes Holz-
parenchym untergekommen.» Auch J . Tuzson 3 1 beschäf t igte 
sich mi t der Untersuchung des Larix-Holzes. Aus seiner 
diesbezüglichen Abhandlung sei folgendes erwähnt : « . . . bei 
Larix .. . verringert sich die relative Breite des Spätholzes 
mit der H ö h e . . . » . R. Zdarek 3 2 stellt im Zusammenhang 
mit den Hof tüpfe ln der Picea u n d Larix fest, dass sie 
sich bei Picea der höheren Berglagen innerhalb derselben 
Tracheide in 2 — 4 Reihen, bei der der t ieferen Berglagen 
jedoch in einer einzigen Reihe anordnen. Bei den Larix-
Exemplaren der t ieferen Berglagen sind sie 2 —4-reihig, 
bei denen der höheren Berglagen können die Hof tüpfe l auch 
mehr als vierreihig sein. Diese Veränderungen hängen also 
völlig vom Klima ab . Als ständiges Unterscheidungsmerkmal 
kann noch angeführ t werden, dass bei Picea die W a n d der 
Quertracheiden gezahnt ist und in der sekundären Rinde 
Steinzellgruppen vorkommen, während bei Larix die Wand 
der Quertracheiden glatt ist und in der sekundären Rinde 
nur vereinzelte Steinzellen zu f inden sind. J . Tuzson 3 3 weist 
in seiner sich mi t den Markstrahlen beschäft igenden Arbeit 
darauf hin, dass «bei den untersuchten Holzarten . . . die 
Schraubenst ruktur . . . in den feinen Markstrahlen der 
Picea excelsa .. . übe rhaup t nicht zu beobachten war . . . ». 
W. Gothan 3 4 unterscheidet die beiden Holzarten auf folgende 
Weise : «Ständiges Holzparenchym a m Ende jedes Jahres-
rings . . . — Larix. . . Ständiges Holzparenchym a m Ende 
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des Jahr r ings fehlend . . . — Picea.» I n dieser Frage f ü h r t 
er noch folgendes aus 3 5 : «Larix ist ähnl ich Picea gebau t , 
ha t aber am Ende des Jahrrings (als Endzellen) ständig, 
schmales Holzparenchym. Die Spiralen des Spätholzes sind 
etwas lockerer ; die Markst rahlen sind im älteren Holz stellen-
weise 2reihig.» F. Hollendonner hat in seiner Abhand lung 3 6 
eine ziemlich umfangreiche Fachl i te ra tur über die Picea — 
Larix-Frage bearbeitet und erklärt auf Grund dieser und 
eigener Untersuchungen, dass «bei Larix Längsparen-
chym nich t nur im jungen , sondern auch im späten Alter 
v o r k o m m t und somit von Picea auch histologisch unter -
schieden werden kann» , und ferner, «dass das Mark der 
Larix aus homogenen, säulenförmigen, einen röt l ichbraunen 
Inhal t mi t sieh f ü h r e n d e n , mit ganz kleinen augenschlitz-
förmigen Tüpfeln versehenen, dickwandigen Pa renchym-
zellen bes teht , welche dem Markring zu schmaler werden, 
während der grösste Tei l des Marks bei Picea aus ebenfalls 
säulenförmigen Parenchymzellen gebildet wird, doch sind 
zwischen diesen auch Sklerenchymzellen mi t einem rost roten 
Inha l t zu sehen, welche im Querschnit t des Marks kleinere 
oder grössere Gruppen bilden oder aber , vom Markring 
ausgehend, in horizontaler Richtung, 1—7 Zellen hoch, 
d iaphragmaar t ig nebeneinander angeordnet sind und manch-
mal den ganzen Markkana l überspannen, ein andermal 
bl ind i m Inneren des Marks enden3 7 .» Schliesslich sagt er : 
« . . . wenn wir die be iden gut ausgetrockneten u n d frisch 
geglä t te ten Hölzer mi t einer gesät t igten Lösung von Eisen-
chlorid begiessen, wird das Holz der Picea excelsa g rün, das 
reife Kernbolz der Larix decidua hingegen in einigen Minuten 
schwarz. Der Splint der Larix sowie das Holz der Weisstanne 
werden, ähnlich wie das Holz der Picea, grün. 3 8 Dieselben 
Feststellungen macht der Verfasser in seiner später publizier-
ten grossen Abhandlung 3 9 und bemerk t hier in bezug auf 
den Picea-Markstrahl : «Der Marks t rah l ist gewöhnlich 
1 Zelle b r e i t . . . die H ö h e schwankt zwischen 1 — 26 Zellen40 .» 
Bezüglich des Larix-Markstrahls stellt er fest , dass «die 
Markst rahlen eine Zelle brei t sind . . . ihre Höhe zwischen 
1 — 22 Zellen schwankt 4 1 ». O. G. Petersen 4 2 unterscheidet 
die be iden Holzarten histologisch nicht voneinander , in seinem 
Bestimmungsschlüssel werden Picea u n d Larix gemeinsam 
mit folgender Charakteris t ik angeführ t : «Die Markst rahl-
zellen h a b e n in jedem Kreuzungsfelde mi t einer Tracheide 
einen oder mehrere kleine Tüpfel.» W . Brehmer 4 3 hebt 
folgendes histologisches Merkmal der Larix besonders hervor : 
«Im wesentlichen vom Bau des Fichtenholzes, doch mit 
häuf igeren 'Zwillingstüpfeln'». E. H o f m a n n 4 4 lenkt bei 
Picea die Aufmerksamkei t auf folgenden Umstand : «Tra-
cheiden in 1 bis 2 oder mehreren parallelen Reihen angeordnet , 
begrenzen den Markstrahl . Dabei ist f ü r die histologische 
Bes t immung bemerkenswert , dass bei der genanten Konifere 
die n a c h aussen gelagerte Zellwand der le tz ten Reihe unregel-
mässig gebuchtet ist.» U n d weiter : «Das Stammholz von 
Picea excelsa führ t in einer Längstracheide 1 Hof tüp fe l 
in der Breite.» Über Larix schreibt sie45 : «Für Larix charak-
ter is t isch ist das Vorspringen der t racheidalen Begrenzungs-
zelle des Markstrahls in Fo rm oft weit ausladender Buchten . 
Das Lärchenholz zeigt auch stellenweise an den Radial-
35
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wänden der Frühholzt racheiden Zwillingstüpfel.» In der 
Best immungstabel le von W. R. Müller-Stoll46 ist folgendes 
zu lesen : «Hof tüpfe l der Längstracheiden s te t s einreihig : 
Fichte ; Hof tüpfe l der Längstracheiden häufig zweireihig : 
Lärche», dann heisst es weiter4 7 : «Als t rennendes Merkmal 
wird meist das häuf ige Vorkommen von opponierten Doppel-
tüpfeln in mehreren Paa ren übereinander im Holz der Lärche 
angegeben. Doch ist dieses Merkmal n icht sehr verlässlich.» 
Und ferner : «Als Charakter is t ikum f ü r Lärche gelten s tark 
lappig vorspringende Markstrahlkantenzel len (vgl. H o f m a n n : 
1934). Bei präbis tor ischem Material wird nur in günstigen 
Fällen eine Unterscheidung der beiden Holzarten möglich 
sein.» — R. Trendelenburg 4 8 schreibt in seinem H a n d b u c h : 
«Der Übergang in der Wanddicke von Früh- und Spätholz 
ist bei den Holzar ten verschieden ; bei Fichte ve r läuf t er 
allmählich, bei Lärche ziemlich unvermi t te l t .» Dann geht es 
weiter4 9 : «Folgende Spätholzanteile t re ten bei unseren 
Nadelhölzern sebr häuf ig auf : . . . F ich te und Tanne 15 . . . 
30% . . . , Lärche und Douglasie 30 . . . 45%.» Und schliess-
lich50 : «Bei der Fichte sind die Spätholzanteile verhäl tnis-
mässig niedrig. Am häuf igs ten (68% der Proben) sind Anteile, 
die zwischen 11 und 25%, Spätholz aufweisen ; 1 3 % der 
Proben haben weniger Spätholz, 19% wieder e twas mehr . 
Auf besonderen S tandor ten kann freilich auch die Fichte 
einen grossen Teil des Holzes mit 40 . . . 50% Spätholz aus-
s t a t t en (Wermsdorf ) . . . Die Lärchenwer te schliesslich 
s t reuen wieder eher weniger als die der Kiefer . Fast 7 0 % der 
Proben liegen zwischen 21 und 3 5 % ; geringere Anteile an 
Spätholz haben nur 7 % der Proben aufzuweisen ; höhere aber 
2 4 % derselben. Bei äusserlich ähnlichen S tämmen können 
grosse Unterschiede in der Spätholzvertei lung vorkommen, 
wie S tamm 1 und 2 da r tun .» — E. Schmidt 5 1 sieht den Unter-
schied folgendermassen : «Tracheiden im Stammholz häuf ig 
mit nebeneinander liegenden Hof tüpfe lpaaren : Larix europea ; 
Hof tüpfe l der Tracheiden im Stammholz nur in einer Reihe : 
Picea excelsa.» Über Picea schreibt er52 : «Markstrahltrachei-
den . . . mi t leicht gewelltem Aussenrand. 1 — 6 behöf te 
Tüpfe l im Kreuzungsfeld.» Und über Larix : «Völlig gleicher 
anatomischer Bau wie hei Fichte. Es sind jedoch die Spätholz-
zonen auch un te r dem Mikroskop nach innen meist wesentlich 
schärfer abgegrenzt ; ausserdem f inden sich auf den Radial-
wänden der Tracheiden im Frühholz des S tammes fast immer 
nebeneinanderl iegende Tüpfelpaare .» Auch P. Greguss5 3 
unterscheidet die beiden Holzarten im Sinne von Hollen-
donner : « . . . Längsparenchym vorhanden , Zwillingstüpfel 
recht häuf ig : Larix decidua ; Längsparenchym fehl t , 
Zwillingstüpfel spärlich : Picea excelsa.» In bezug auf Larix 
sagt er54 : «Dem Inneren zu grenzt sich das Spätholz nicht 
scharf vom Frühholz ab — wie dies Hollendonner behaup te t —, 
da der Übergang ein allmählicher ist . Die Markstrahlen, 
welche keinen Harzgang führen , sind einschichtig. In ihrer 
Rich tung ein wenig gewellt . . . An der Jahresr inggrenze 
ordnen sich die Längsparenchymzellen vers t reut , einzeln, 
seltener zu zweit an. Ihre Zahl kann sich auch je nach dem 
Holz und den Jahresr ingen ändern, manchmal zeigen sie 
sich häufig , manchmal sind sie k a u m zu e rkennen . . . Die 
Markstrahlen sind eine Zelle breit . Über und un te r den 
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horizontal ver laufenden Harzgängen werden sie zweireihig, 
doch nach 2 — 3 Zellen wieder einreihig und enden auch so. 
Ih re Höhe s chwank t zwischen 1 unil 15 Zellen, meis tens sind 
sie 5 — 10 Zellen hoch. (Nach Hollendonner können sie auch 
1 — 22 Zellen hoch werden.) . . . Auf ein Kreuzungsfe ld 
entfal len 2 — 4, eventuel l 6 Tüpfel .» Über Picea55 : «Sowohl 
bei Picea excelsa als auch hei den übr igen Picea-Arten k o m m e n 
an der Jahresr inggrenze keine Längsparenchyrnzellen vor, 
im Gegensatz zur Larix, wo solche, wenn auch m a n c h m a l 
nur spärlich, dennoch verbanden sind. Dieses Merkmal , 
ferner das spärl iche Auft re ten oder das hehlen von Zwillings-
tüpfe ln sind geeignet , die beiden Gat tungen vone inander 
zu unterscheiden.» Die Markstrahlen sind . . . «gewöhnl ich 
eine Zelle brei t , ihre Höhe schwankt zwischen 1 — 12 Zellen. 
Am häufigsten sind sie 4 — 7 Zellen hoch. (Die Zahl k a n n sich 
vermut l ich ä n d e r n , da z. B. Hollendonner Höhen v o n 1 — 26 
Zellen angibt.) . . . Auf ein Kreuzungsfeld lallen i m Frühho lz 
gewöhnlich 4, eventuel l 5 — 6 l ü p f e i , im Spätholz dagegen 
zwei Tüpfel , meis tens in einer regelmässigen Anordnung .» 
Auch in einem spä te ren Aufsatz bescnäf i igt sich Greguss5 6 mit 
der T rage u n d senreiht : «An uer Junresi iuggreuze ent-
wickelt sich näml ich bei Picea kein Längsparencnym, während 
dieses bei Larix häu f ig vorkommt. Ausserdem sind bei Larix 
in den Längs t rache iaen oftmals Zwiitingstupfel anzu t r e f t en , 
die bei Picea n u r sehr selten au f t r e t en , man k ö n n t e sogar 
sagen, vol lkommen fehlen. Ferner f ä r b t das Fisenklor id 
dank einer Gerbsäurenreakt ion das Holz der Picea g rün, 
das der Larix hingegen schwarz. Die Unterscheidung auf 
Grund des Längsparenchyms k a n n also bei den beiden 
besprochenen Ga t tungen nicht als vol lkommen sicher be t rach-
t e t werden. Es g ib t Picea-Arten, bei denen rings u m den 
Harzgang ausser den parenchymat ischen E lemen ten auch 
echtes Längspa renchym vo rkommt (P. V ilisoni).» Üoer 
Picea excelsa heisst es57 : «Auf ein Kreuzungsfeld fällen 
gewöhnlich 4 Tüpfe l , doch können auch 5 — 6 v o r k o m m e n . » 
Die Arbeit behande l t übrigens die Xylotomie von 20 Picea-
Ar ten . In bezug auf die Breite der Markstrahlen wird bei 
19 Arten (da run te r auch für Picea excelsa) festgestel l t , dass 
die Markstrahlen eine Zelle breit sind. Üoer Picea likiangensis 
(Franck. /Pr i tz ) schreibt er58 : «Sie sind in der Kegel eine 
Zelle breit, doch kommen auch zwei Zellen bre i te Mark-
s t rahlen vor.» E . W. J . Phillips59 unterscheidet die beiden 
Hölzer auf Grund der Exzentr iz i tä t der Querharzgänge und 
der Zahl (im Tangent ia lsclmit t ) der die Querharzgänge 
auskleidenden Tapetumzellen. E r schreibt : «Die Mark-
s t rahlharzgänge der Fichte sind im allgemeinen von weniger, 
die der Lärche von mehr als neun Sekretzellen umste l l t ; 
die Harzgänge liegen bei Fichte ausserdem mehr median 
(kürzeres zu längeres Markstrahlende ca. 3 : 4), bei Lärche 
s tärker exzentrisch (k : 1 durchschnit t l ich 2 : 3).» Br . Huber 6 0 
unterscheidet die beiden Hölzer auf folgende Weise : «Früh-
holz meist sehr weitfaserig mi t Hofti ipfel-Doppelreihen, 
Spätholz schroff abgesetzt enger : Lärche. J ah re sun t e r -
schiede weniger schroff, keine Hoftüpfel-Doppelreihen : 
Fichte.» Und bezüglich der Angaben von Phillips schreibt er : 
«Verfasser ha t . . . die Zuverlässigkeit dieser Unterscheidungs-
merkmale an je 20, allerdings nur von jeweils e inem B a u m e 
s tammenden P roben überprüfen lassen und grundsätz l ich 
bestät igt ge funden . Fü r je 100 Markstrahlharzgänge be t rug 
die Zahl der Sekretzellen bei F i ch t e 8,86 ± 1,37 (6 — 13) ; 
bei Lärche 9,61 ± 1,46 (7 — 13). Die Zellenzahl im längeren 
zum kürzeren einschichtigen E n d e beiderseits des Harz-
ganges verhielt sich bei Fichte wie 1,74 ± 0,20 (1 — 6 ,5) ; 
bei Lärche wie 1,87 ± 0,44 ( 1 - 1 0 ) . » E . L. Stower6 1 schreibt 
über Larix folgendes : «Spiral markings in tracheids of summer 
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wood only ; no tylose-like cells in resin ducts.» An einer 
anderen Stelle : «No spirals in t r a c h e i d s . . . » «Pi ts in cross-
field small, bordered, equal sized, 1 to 10 or 12 per crossfield, 
commonly in two rows ; bordered pi ts in t racheids often 
in two rows ; terminal pa renchyma of ten present bu t not 
abundant ; change f r o m spring wood to summer wood 
abrupt .» Über Picea : «P i t s in crossfield 1 to 4 or 6 small, 
bordered, all of one size, and in a single row ; horderd pits 
in t r ache ids of ten in a single row ; no wood parenchyma ; 
change f r o m spring wood to summer wood gradual.» In jüng-
ster Zeit beschäft igte sich Diannelidis62 mit den histologischen 
Beziehungen der Larix — Picea : «1. I m Gegensatz zu den 
bisherigen Angaben bes teh t kein wesentlicher Unterschied 
in der Zahl der Epithelzellcn von Larix und Picea. . . 2. Die 
Zahl der Epitl.clzellen n i m m t mit dem Alter zu. 3. Die Harz-
gänge in den spindelförmigen Markstrahlen liegen bei Larix 
ein wenig mehr exzentrisch als bei Picea ; aber der Unter-
schied ist durchschnit t l ich bet rachte t sehr klein.» 
Die neuesten Untersuchungen von Holdheide63 bestätigen, 
dass sich im sekundären Bast der Larix vereinzelte faser-
förmige Sclereiden bef inden , in dem Bast der Picea hingegen 
Steinzellgruppen. Seiner Ansicht nach können die letzteren 
auch gänzlich fehlen. 
Auf Grund der Feststel lungen in der Fachli tera-
tur kann zusammenfassend folgendes gesagt werden. 
Viele Verfasser ve r t r e t en die Ansicht , dass im 
Holz der Larix s t e t s ein Längsparenchym vor-
handen is t . Einige Forscher verwenden diesen 
Umstand zur Unterscheidung der Larix und der 
Picea, denn nach ihrer Ansicht fehlt in Picea das 
Längsparenchym. Von anderen Autoren wird dieser 
Unterschied nicht e rwähnt , es gibt sogar einige, 
die das Vorkommen des Längsparenchyms in 
Larix auf das entschiedenste in Abrede stellen. 
Einem der Forscher gelang es, auch in einer Art 
des Picea-Genus ein Längsparenchym festzustellen. 
Etl iche Verfasser m a c h t e n die Beobachtung , dass 
bei Larix häuf ig die 2—4 Zellen breiten Markstrahlen 
ohne Harzgang anzu t re f fen sind, während bei Picea 
ausschliesslich einreihige vorkommen. Wieder 
andere sind der Ansicht , dass die zweireihigen 
Holzstrahlen hei be iden Holzar ten zu f inden sind. 
Mehrere Forscher t r e t en entschieden d a fü r ein, 
dass sowohl bei Larix als auch bei Picea einreihige 
Markstrahlen vorhanden sind. Die meisten stellen 
fest , dass in den f i ü h e n Längstracheiden der Larix 
die zweireihigen H o f t ü p f e l häuf ig sind, während 
in den Tracheiden der Picea nur einreihige vor-
kommen. Eine andere Meinung geht dah in , dass 
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auch die frühen Tracheiden der Picea — u n t e r 
entsprechenden Umwel tsbedingungen — zweirei-
hige Hof tüpfe l en tha l t en können. Einer der For-
scher ist der Auffassung, dass das Mass der Exzentr i -
z i tä t der Querharzgänge bezeichnende und von-
einander gut zu unterscheidende W e r t e in bezug 
auf Larix und Picea gibt , doch wird dieser Unter -
schied von einem anderen Forscher abgelehnt . 
Bezüglich der Tüpfelzahl in den Markstrahl-
Kreuzungsfeldern der Larix und der Picea s tehen 
uns von 1 — 12 die verschiedensten Zahlenangaben 
und Unterscheidungen zur Verfügung. 
Ähnlich wie in den oben geschilderten Fällen, 
divergieren die Meinungen s ta rk auch in bezug 
auf die anderweitigen Eigenschaf ten der anatomi-
schen S t ruk tur der Larix und Picea, wie z. B. in 
bezug auf die Spirals treifung der f rühen u n d 
spä ten Tracheiden und der Quert racheiden, die 
Form der Quertracheiden, die H ö h e der Mark-
s t rahlen, die Masse der Holzelemente, die En t -
wicklung der Jahresr inge usw. 
Auch aus den bisherigen Ausführungen geht 
hervor, wie gross die Ungewissheit und wie zahl-
reich die einander widersprechenden Ansichten 
bezüglich der xylotomischen Eigenschaf ten des 
Holzes der Larix u n d Picea s ind. 
Die Tatsache, dass die die Holzana tomie der 
Picea und Larix be t re f fenden Ansichten und 
Feststel lungen so verschieden sind, veranlasste 
uns , die anatomischen Verhältnisse der beiden 
Holzar ten näher zu untersuchen. Von einigen 
Teilerfolgen dieser Untersuchung kann berei ts 
j e t z t berichtet werden. 
Diese Aufgabe fäl l t übrigens in den R a h m e n des For-
schungsprogramms des Ins t i tu ts fü r Angewandte Botan ik 
und Histogenetik (Univers i tä t Budapes t ) , da hier die aus-
führ l iche ökologische, systematische u n d ontogenetische 
Untersuchung des sekundären Holzkörpers von verschiedenen 
Holzar ten geplant wurde und teilweise bereits in Durch-
f ü h r u n g begriffen ist. 
I m folgenden wird neben einer f lücht igen Er-
wähnung der Standortverhäl tnisse nu r von einigen 
wichtigeren Eigenschaften die Bede sein. 
Holz mit dem Zeichen Pc/1. : Picea excelsa. 
Wurde in den Bergen um Sopron entlang eines 
Gebirgsbachs eingesammelt . Die Assoziation ist 
in dem System der heimischen Pflanzen-Assoziatio-
nen von B. Soó und B. Zólyomi64 mi t der Assoziation 
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Holz mi t dem Zeichen La/2. : Larix decidua. 
Ebenfalls in der Umgebung von Sopron, an Berg-
abhängen, e ingesammelt . Die Assoziation ist mi t 
dem Castaneto-Quercetum im System Soó — Zólyomi 
identisch.6 5 
Holz mi t d e m Zeichen La/3. : Larix decidua. 
I m Mátra-Gebirge, an Bergabhängen e ingesammel t . 
Die Assoziation ist wahrscheinlich mit dem Carex 
pilosa-Typ der Assoziation Fagetum silvaticae hun-
garicum in dem System Soó—Zólyomi ident isch. 6 6 
Aus einer zusammenfassenden Auswertung der zahl-
reichen Untersuchungen und Messungen kann vor al lem 
festgestellt werden, dass der Durchmesser der f rühen Trachei -
den der Picea unge fäh r halb so gross ist (durchschni t t l ich 
20 fi) wie der der beiden Längstracheiden der Lar ix (durch-
schnittlich 40 — 44 /(). In den Kreuzungsfeldern des F r ü h -
holzes variiert die Anzahl der Tüpfe l in allen drei Fä l len 
zwischen 2 — 6. Das Verhältnis der 3 — 4 getüpfel ten Kreuzungs -
felder ist bei den drei Arten dasselbe (66 — 68%), das Ver-
hältnis der zweigetüpfel ten Kreuzungsfelder ist bei der 
Soproner Picea kleiner (15%) als bei der ebenfalls aus Sopron 
s tammenden Larix (22,2%). Hingegen ist das Verhäl tn is 
der fünfge tüpfc l ten Kreuzungsfelder bei der Soproner Picea 
grösser (13,8%) als bei der Soproner Larix (8,9%). Ebenso 
ist auch das Verhäl tnis der sechsgetüpfelten Kreuzungsfe lder 
bei der Soproner Picea grösser (5 ,1%) als bei der Soproner 
Larix (1,9%). Bei Larix aus der Mátra ist das Verhäl tn is 
der zweigetüpfel ten Kreuzungsfelder kleiner als bei den 
beiden anderen Holzarten (3,3%), hingegen ist das Ver-
hältnis der fünfge tüpfe l ten Kreuzungsfelder grösser (20 ,5%) 
und ebenfalls grösser ist das Verhäl tnis der sechsgetüpfel ten 
Kreuzungsfelder (7,9%) als in den vorangehenden zwei 
Fällen. Daraus ist zu ersehen, dass die Zahl der im Kreuzungs-
feld befindlichen Tüpfel unabhängig von der Bre i te der 
Längstracheiden ist und wahrscheinlich — bis zu e inem 
gewissen Grad — von den ökologischen Fak to ren a b h ä n g t . 
Übrigens sind die Tüpfel sowohl in den Kreuzungsfe ldern 
der Larix als auch in denen der Picea in zwei Reiben angeord-
net . Im vorliegenden Fall kann in der Zahl der Tüpfe l kein 
die Arten bes t immendes Merkmal gesehen werden. 
Fü r den Exzent r iz i tä t s index gibt Phillips folgende 
Postulation : Picea : 4/3 = 1,3, Larix : 3/2 = 1,5. Huber 
hingegen erhielt folgende Resul ta te : Picea : 1,73, Larix : 
1,87. Nach unseren eigenen Untersuchungen be t r äg t der 
Exzentr iz i tä ts index der Picea 1,34, der der beiden Larix-
hölzer zusammen 1,42. Beide Indexe bef inden sich also zwi-
schen den Phil l ips-Werten und tief unter den H u b e r - W e r t e n . 
Der Unterschied zwischen beiden bet rägt nur 0,08, also n ich t 
ganz 0,1, während der Unterschied zwischen den Phi l l ips-
Werten 0,2, zwischen den Huber-Wer ten 0,14 b e t r ä g t . Bei 
Picea war jedoch ein solcher partieller I ndexdu rchschn i t t 
anzutreffen, dessen Wer t 1,54 ausmachte , also höher w a r als 
der Phillips-Wert f ü r Larix. Bei der einen Larix war ein par-
tieller Indexdurchschni t t von 1,25 zu f inden, der wieder 
kleiner ist als der Phillips-Wert f ü r Picea. Ausserdem ist das 
Verhältnis des 1,0 Index ' bei beiden Larix ar ten grösser als 
bei Picea. Der Wer t unserer partiellen Indexdurchschn i t t e 
erreicht in ke inem Fall die Huber-Werte . Übrigens k a n n die 
prinzipielle Ansicht , dass der Indexdurchschni t t der Larix 
grösser ist als der der Picea, nur un te r Vorbehalt angenommen 
kézikönyve. ( H a n d b u c h der ungarischen Flora.) B u d a p e s t 
1951. 
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werden, da z. B. der Indexdurchschni t t der aus annähernd 
gleichen Standortverhäl tnissen s tammenden Picea von Sopron 
1,34 be t räg t , der der Larix hingegen nur 1,35. Der ganze 
Unterschied mach t also nur 0,01 aus. 
Nach Phillips ist die Zahl der Tapetumzel len in den 
Querharzgängen bei der Picea kleiner, bei der Larix grösser 
als 9. Dami t s t immen auch die Angaben von Huber überein, 
der bei Picea einen Wer t von 8,86, bei Larix einen von 9,61 
gewann. Der Unterschied zwischen beiden bet rägt 0,75. 
Der Tapetumzel lendurchschni t t der von uns untersuchten 
Picea be t räg t 6,7, der der einen Larix 8,1, der der anderen 8,5. 
Die Tei ldurchschni t te nähe rn sich einander nur in einem 
einzigen Fall, wo der Durchschni t t der Picea 7,4, der der 
Larix 7,8 ausmacht (Differenz 0,4). Der Unterschied ist also 
vorhanden , doch die Wer te bef inden sich un te r den Phillips-
u n d Huber -Wer ten . 
Unsere Beobachtungen bezüglich der Zellenbreite der 
Marks t rahlen ohne Harzgang , bestätigen anscheinend die 
Fests te l lungen von Moeller, Kleeberg, Strasburger und 
Gothan , denn in beiden Larixfäl len kommen die zweireihigen 
Marks t rah len häuf ig vor, sogar auch dreireihige sind anzu-
t re f fen , während bei Picea nur in sehr seltenen Ausnahms-
fällen zweireihige Markstrahlen zu f inden sind. Es muss 
noch bemerk t werden, dass auch bei Larix hie und da eine 
F läche von 0,5 cm2 festzustellen ist, wo sich insgesamt nur 
1 einziger zweireihiger Markst rahl bef inde t . 
Unsere Resul ta te bezüglich der Zellenhöhe der Mark-
s t rahlen ohne Harzgang s t immen mit den Feststel lungen 
von Schneider überein, doch auch hier muss hervorgehoben 
werden, dass die gegebenen Werte nur stat ist ische und keine 
lokale Gültigkeit haben. 
Eigene Beobachtungen bezüglich der Zwillingstüpfel 
widerlegen sozusagen die Auffassung aller Forscher und 
s t immen nur mit der Pho toaufnahme von Müller6 ' überein, 
denn in allen drei un te rsuch ten Arten konnten nur selten 
Zwillingstüpfel gefunden werden. 
Sowohl aus den Angaben der Fachl i te ra tur als auch 
aus den eigenen, oben beschriebenen Resul ta ten kann die 
Schlussfolgerung gezogen werden, dass keine solche Eigen-
schaf t bzw. keine solche Kombinat ion der Eigenschaf ten 
bes teh t , auf Grund welcher in jedem Fall festzustellen wäre, 
ob ein 2 — 4 m m grosses Holzkohlenstück von einer Larix 
oder Picea s t ammt . 
Das Vorhandensein des Längsparenchyms ist zur Be-
s t immung da rum nicht geeignet, weil es grosse Schwierig-
keiten berei ten würde, zwischen den grossteils zerstörten 
Zellen der Holzkohlen das Längsparenchym zu erkennen und 
aufzuf inden . In dieser Hinsicht deckt sich unsere Ansicht 
nicht ganz mi t der von Gothan 6 8 , der auf Seite 62 feststellt : 
«Nach dem Gesagten sind die Unterschiede zwischen Larix 
und Picea ganz einfach u n d handgreif l ich.» Wir pf l ichten 
vielmehr der bereits zi t ierten Meinung von Th . Hart ig 6 9 
und Müller—Stoll70 bei. Ebenso verhäl t es sich auch bei der 
auf Grund der Höhe der Markstrahlen erfolgten Best immung 
des Marks, der Rinde , der spirálén Quertracheiden, der gezähn-
ten Quert racheiden, der zwischen den Quertracheidenreihen 
eingekeilten Parenchymzellen, der mehrreihigen Mark-
strahlen. Auf den ungewissen Wert und den teils von den 
äusseren Umständen abhängigen labilen Charakter der 
übrigen diagnostischen Merkmale wurde auf Grund der 
L i t e ra tu r und der eigenen Versuche berei ts weiter oben 
hingewiesen. Dennoch d ü r f t e die Annahme ges ta t te t sein, 
dass in dem unte rsuch ten Holzkohlenmater ial die Larix 
ziemlich häuf ig vorkommt . Darauf weist auch der Umstand 
hin, dass in sehr vielen Fällen in einzelnen Holzkohlen-
stücken einreihige oder manchmal auch mehrreihige Mark-
strahlen zu f inden waren. Of tmals k o m m t diese Eigenschaft 
mi t einem hohen Exzentr iz i tä ts index und mi t der Häuf igkei t 
der Zwill ingshoftüpfel zusammen vor, manchmal ist sie auch 
mit der vermutl ichen Anwesenheit des Längsparenchyms 
verbunden . Alle diese Eigenschaf ten lassen ebenfalls auf 
Larix schliessen, doch auch Picea dür f te un te r unseren Holz-
kohlen nicht selten ver t re ten sein. Darauf deuten die weit-
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ausgedehnten (manchmal 1 cm2) tangentialen Zonen, wo 
sich nur einreihige Markstrahlen bef inden und diese Erschei-
nung ist häuf ig mi t einem niedrigen Exzentr izi tä ts index 
und mit einem Fehlen der Zwillingshoftüpfel gepaar t , die 
ebenfalls auf Picea weisen. 
Schlussfolgerungen bezüglich der quan t i t a t iven 
Verteilung der Picea und der Larix sind n u r unter 
Vorbehalt zu ziehen, und zwar am zweckmässigsten 
auf Grund des Exzentr iz i tä ts indexes u n d der 
Tapetumzel len , da diese bei verhältnismässig 
vielen Kohlens tücken beobach te t werden konn ten . 
Der Gesamtdurchschni t t der beobachte ten Indexe 
be t räg t 1,6, der über den von Phillips f ü r Larix 
geforderten 1,5 Wert s t eh t und den von uns 
erzielten 1,42 Larix-Wert weit über t r i f f t . Daraus 
ist zu folgern, dass der grösste Teil unserer 
Holzkohlen von Larix s t a m m t . Darauf deute t 
auch der U m s t a n d , dass in der Hä l f t e der von 
diesem S t a n d p u n k t aus untersuchten Kohlen-
stücke ein Indexwer t von 1,0 vorkam u n d 25% 
der un te rsuch ten Indexe diesen Wert aufweisen 
(vgl. unsere Untersuchungen an rezentem Material) 
sowie dass der Gesamtdurchschni t t der Tape tum-
zellen 9 b e t r ä g t . Dem widersprechen jedoch die 
Angaben von Huber, da dor t der Exzentr iz i tä ts-
indexdurchschn i t t der Picea (1,73) bedeu tend 
grösser ist als unsere Holzkohlen-Durchschnit ts-
indexe. Auch der Durschni t t der Tapetumzel len 
s teh t näher zum Huberschen Picea-Durchschnit t 
(8,86) als zum Lar£a;-Durchschnitt (9,61). 
Es kann also im Endresu l ta t festgestellt werden 
dass un ter unseren Holzkohlen sowohl Picea- als 
auch Larix res te vorhanden sind, doch in bezug 
auf die quan t i t a t i ve Verteilung darf nur — un te r 
Vorbehalt — soviel gesagt werden, dass die Larix 
in der Mehrheit ist. 
2. Pinus cembra. 
(Taf. L X V I L , L X V I I I . , 1 3 - 1 9 . ) 
In diese Kategor ie gehören 348 Kohlenstücke. Die Breite 
der Jahresringe var i ier t zwischen 200 — 2000 ß, der Durch-
schnitt beträgt 800 ß, doch ziemlich häuf ig sind auch 200 — 400 
ß breite Stücke, während solche von 1000 — 2000 ß Breite 
nur äusserst sel ten vorkommen. I n den Jahresr ingen sind 
das Früh- und Spätholz meistens gu t zu unterscheiden. Die 
Breite des Spätholzes schwankt im allgemeinen zwischen 
40 — 280 ß, die durchschnit t l iche Brei te beträgt 120 ß, doch 
sind auch 10 — 20 ß brei te Spätholzteile anzutreffen. Innerha lb 
eines Jahresr inges ist der Übergang zwischen der f rühen 
und der späten Zone gewöhnlieh ein allmählicher, m a n c h m a l 
jedoch ein ziemlich scharfer, besonders dann, wenn die späte 
Zone breit ist. Die Jahresringgrenze ist meistens scharf , in 
einzelnen Fällen hingegen kaum wahrzunehmen. Der Radial-
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durchmesser der frühen Tracheiden beträgt meistens 6 — 60 /(, 
im Durchschnitt hingegen 25 p. Die grössten Durchmesser 
variieren zwischen 10 — 20 p. Der Durchmesser der späten 
Tracheiden beträgt 4 — 23 p im Durchschnit t und am 
häufigsten 9 p. Die Dicke der Zellwände in den Tracheiden 
beläuft sich auf 1 — 8 p, im Durchschnitt hingegen auf 4 p. 
Die Dicke der Zellwände ist hei den späten Tracheiden manch-
mal bedeutend grösser als bei den f rühen Tracheiden, doch 
in einzelnen Fällen besteht kaume in Unterschied. Längsharz-
gänge sind ziemlich selten, sie sind mehr oder weniger kreis-
förmig, ihr Durchmesser variiert zwischen 90 — 350 p, im 
Durchschnitt 170 p. Epithelzellen sind selten zu beobachten. 
Sie sind dünnwandig und haben eine Trapez-, Rhombus-
oder rechteckige Form. 
Im radialen Schnitt ist gut zu beobachten, dass die 
Längselemente des Ilolzkörpers durch Längstracheiden 
gebildet werden. Ihre Breite wurde bereits weiter oben 
beschrieben. Die Messung der Länge stösst auf dieselben 
Schwierigkeiten wie bei den vorangehend behandelten 
Kohlen. Die Zellwand ist glatt oder, was häufig vorkommt, 
spiralgestreift. Die Streifen sind oft voneinander get rennt 
und treten als selbständige Spiralbänder in Erscheinung. 
Die Richtung der Spirale kann zusammen mit der Richtung 
der tracheidalen Längsachse einen Winkel bilden, dessen 
Grösse zwischen 30 — 80° schwankt. Die Farbe der Zellwand 
stimmt mit den bei Larix —Picea beschriebenen Fa rben 
überein. Hoftüpfel sind in den einzelnen Zonen kaum anzu-
treffen, manchmal jedoch bedecken sie dicht die radiale 
Wand der Tracheiden, aber stets in einer Reihe. Selten kommen 
auch Zwillingshoftüpfel vor. Von oben gesehen, zeigen die 
Hoftüpfel eine Kreisform, in den breiteren Tracheiden eine 
ziemlich verlängerte Ellipsenform. Im letzten Fall s teht die 
grosse Achse der Ellipse senkrecht auf der tracheidalen 
Längsachse. Die Hoftüpfelöffnung ist gleichfalls kreisförmig 
oder — hauptsächlich hei ellipsenförmigen Hoftüpfeln — 
ellipsenförmig. Der Durchmesser der Hoftüpfel beträgt 7 — 30 
p , im Durchschnitt 17 p. Der Durchmesser der Hof tüpfe l -
öffnung misst 4 — 8 p, im Durchschnit t 5 p. Die Querelemente 
sind dreierlei : Quertracheiden, Markstrahlparenchymzellen 
und die Tapetumzellen der Querharzgänge. Alle drei sind 
Bestandteile des Markstrahls. Her Markstrahl ist also hetero-
gen. Die Quertracheiden sind rhomboid, selten t rapezförmig 
oder rechteckig. Meistens kommen sie in einer Reihe als 
Randzellen der Markstrahlen vor. Stellenweise ist auch im 
Innern eine Quertracheidenreihe zu f inden, manchmal sind 
die Quertracheiden nicht in einer, sondern in zwei Reihen 
gelagert. Es kommen auch Fälle vor, wo der Markstrahl 
durch 4 — 5 Reihen Quertracheiden und durch ein nur ein-
reihiges Markstrahlparenchym gebildet wird. Die äussere 
Wand der in der Randreihe befindlichen Quertracheiden ist 
im allgemeinen gerade, doch kann sie auch wellig sein. Die 
dem Zellinnern zugekehrte Seite der Wand ist glat t , nur 
selten sind kleine Zähne oder Wellen anzutreffen, deren 
Grösse jedoch niemals die Dicke der Zellwand über t r i f f t . 
Die Länge der Quertracheiden beträgt 35 — 97 p, im Durch-
schnitt 77 p, die Breite 11 — 26 p, im Durchschnitt 19 p. 
Auf der radialen, tangentialen und im allgemeinen auf der 
sich mit den Längs- oder Quertracheiden berührenden Seite 
sind kleine, kreisförmige, zusammengesetzte Hof tüpfe l zu 
finden, deren zentrale Öffnung ebenfalls kreisförmig ist. 
Der Durchmesser dieser Hoftüpfel ist 4 — 11 p lang, im 
Durchschnitt 7 p, die Öffnung misst 1 — 4 p, im Durchschnit t 
3 p. Auf der sich mit dem Markstrahlparenchym berührenden 
Seite befinden sich einseitige Hoftüpfel. Die Zellen des Mark-
strahlparenchyms sind rechteckig und bilden die H a u p t -
guhstanz des Markstrahls. Ihre Breite beträgt 19 — 30 p, 
durchschnittlich 23 p, ihre Länge 80 — 150 p. Im Kreuzungs-
£Cld ist am häufigsten ein grosser, einseitiger Tüpfel anzu-
ke i f en , der das Kreuzungsfeld fast zur Gänze ausfüllt . Der 
p: pfel hat die Form eines Kreises oder einer Ellipse. Die 
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grosse Achse der letzteren bildet mit der Längsachse der 
Längstracheide meistens einen Winkel von 45°. Manchmal 
ist seine Form die eines abgerundeten Vierecks. Der Durch-
messer ist 7 — 30 p lang, im Durchschnitt 20 p. Nur in ganz 
seltenen Fällen sind im Kreuzungsfeld 2 — 3 grosse Tüpfel 
anzutreffen. Oft wiederholt sich diese Erscheinung 
mehrmals in den miteinander benachbarten Kreuzungs-
feldern derselben Markstrahlparenchymreihe. 
In dem tangentialen Schnit t sind in den Längstracheiden 
keine Hof tüpfe l zu finden. Die Markstrahlen sind eine Zelle 
breit, 3 — 10 — 14 Zellen hoch. Häufig sind auch 3 — 8 Zellen 
hohe anzutreffen. Die Zellen haben Kreis- oder Ellipsenform. 
In diesem Falle verläuft die grosse Achse der Ellipse parallel 
mit der Richtung der Längsachse der benachbarten Längs-
tracheiden. Manchmal sind auch Querharzgänge anzutreffen, 
die in der Mitte der 2 — 3 Zellen breiten Markstrahlen gelagert 
und ebenfalls kreisförmig sind. 
Auf Grund der beschriebenen Eigenschaf ten 
und der übere ins t immenden Angaben der Fach-
l i teratur werden die hier behandel ten Holzkohlen 
einheitlich als Holzreste der Pinus cembra bes t immt . 
Darauf weisen u. a. die Anwesenheit der weit-
lumigen, dünnwandigen, mi t Epithel ausgekleideten 
Längs- und Querharzgänge, die im Kreuzungsfeld 
befindlichen grossen Tüpfe l (1—3) u n d die glatt-
wandigen Quer t racheiden. Hier sei nu r noch kurz 
auf einige wichtigere, bei der Bes t immung ver-
wendete Angaben der Fachl i te ra tur gewiesen : 
F. Hollendonner7 1 , W. Brehmer7 2 , E . Hofmann 7 2 , 
E. Schmidt 7 4 , P . Greguss75 , 76 und B. Huber7 7 . 
3. Acer cf. pseudoplatanus 
(Taf. L X V I I I . , 2 0 - 2 1 . ) 
In diese Kategorie können 4 Kolilenstücke gereiht werden. 
In dem Querschnitt der Kohlenstücke ist zu beobachten, 
dass die durchschnittliche Breite der Jahresringe 260 p 
beträgt, die kleinste Breite 230 p, die grösste 760 p. In den 
Jahresringen verlaufen 2 — 4 Zellen breite Markstrahlen. 
Die Breite der Jahresringfelder sehwankt zwischen 26 und 
115 p, durchschnittlich 75 p. In dem Jahresring sind, gleich-
massig verteil t , die einzelnen und Zwillingstracheen und 
Porenstrahlen anzutreffen. Auf eine Fläche von 1 mm 2 
entfallen durchschnittlich 19 alleinstehende Poren (min.: 
17 — 18, max. : 25), 2,4 Stück Zwillingsporen (min. : 1, 
max. : 6) und 1,7 3 —6gliedrige Porenstrahlen oder Poren-
gruppen (min. : 1, max. : 3). Daraus geht klar hervor, dass 
die einzelnen alleinstehenden Poren bedeutend zahlreicher 
sind als die Zwillingsporen und Porenstrahlen. Die allein-
stehenden Gefässe (Poren) sind übrigens kreis- oder schwach 
ellipsenförmig. Im letzten F'all weist die grosse Achse der 
Ellipse eine tangentiale Richtung auf. Die Zwillingsporen 
haben im grossen und ganzen eine Ellipsenform, deren grosse 
Achse radial orientert ist. Die in den Porenstrahlenbefindlichen 
inneren Poren sind rechteckig, die äusseren halbkreisförmig. 
Der Durchmesser der alleinstehenden Poren schwankt 
zwischen 23 — 60 p und be t räg t im Durchschnitt und meistens 
36 p. Der radiale Durchmesser einer Zwillingspore misst 42 p, 
die Masse eines dreigliedrigen Porenstrahls betragen 38 X46 p. 
'
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Die Masse der Gefässe im Spätholz s t immen mit den Massen 
der Gefässe des Frühholzes überein. I n dem zwischen zwei 
benachbar ten Markstrahlen befindlichen Raum (im Jahres -
ringfeld) ist im allgemeinen eine Reihe, nur selten zwei 
Reihen Tracheen anzu t re f fen . Die Zellen der Grundsubs tanz 
sind vier- oder mehreckig, im Querschni t t isodiametrisch, 
im allgemeinen in rad ia len Reihen angeordnet. Nur im 
Spätholz ist zu bemerken, dass sich die an der Jahresr inggrenze 
befindl ichen 4 — 5 Reihen , manchmal nur 1 — 2 Reihen, in 
radialer Richtung zusammendrücken . Der Durchmesser 
be t rägt 9 — 10 /(, weist also kaum eine Schwankung auf. 
Der radiale Durchmesser der an der Jahresringgrenze bef ind-
lichen Zellen kann sich bis auf 4 /< verringern. Die Dicke der 
Zellwände und der Gefässzellwände schwankt zwischen 
0,7 — 0,9 p und zeigt a u c h an der Jahresringgrenze keinen 
höheren Wer t . Aus Obigem geht hervor , dass zwischen den 
Zellen der Grundsubs tanz und den Massen der Tracheen 
keinerlei Grössenühergang zu beobachten ist, ferner dass die 
Jahresringgrenze nur in radialer R ich tung durch 1 — 2 Reihen 
von schmaleren Grundsubstanzzel len angedeute t wird. 
In dem radialen Schni t t ist festzustellen, dass die Länge 
der Gefässglieder ziemlich verschieden ist : sie schwankt 
zwischen 77 — 231 p, b e t r äg t im Durchschni t t 165 p. Die 
Perforat ion ist einfach, schief stehend u n d oval. Der Durch-
messer be t räg t im allgemeinen 30 — 36 p, also ebensoviel 
wie die Breite des Gefässes. Die Wand des Gefässes ist ent-
weder spiralig oder hof tüpfe i ig verdickt , doch können die 
beiden Ar ten der Verdickung auch gemeinsam vorkommen. 
Die Spirale zeigt eine ziemlich dichte Windung, ihre Richtung 
ist o f tmals fast senkrecht auf die Längsachse der Trachée, 
manchmal kann sie mit ihr einen Winkel von 45° einschliessen. 
Die Dicke der Spiralleiste beträgt 0,7 p, die En t fe rnung 
zwischen zwei Spiralwindungen 4 p. Die Hof tüpfe l alter-
nieren oder kommen allein vor oder sind, nicht ganz neben-
einander, zwischen den Windungen der Spiralverdickung 
gelagert. In diesem Fal l be t räg t die Ent fernung zwischen 
zwei benachbar ten Hof tüpfe ln 4 p. Der Durchmesser des 
Hoftüpfels beträgt 4 — 6 p, im allgemeinen ist er kreisförmig. 
Die floftüpfelöffnung ist kreis- oder ellipsenförmig. Die 
übrigen Längselemente werden von den Fasertraeheiden 
gebildet. Dies sind lang gezogene Zellen, auf deren radialer 
Zellwand sich manchmal Hof tüpfe l mi t überschrei tenden 
gekreuzten Spal töffnungen bef inden. Der Durchmesser des 
kreisförmigen Hoftüpfels be t räg t 4 p, die Länge der über-
schreitenden spal t förmigen Öffnung 6 p. Von den Massen 
der Faser t raeheiden war — unte r dem Titel «Grundsubstanz» 
— bereits f rüher , bei der Besprechung des Querschnit tes, 
die Rede. Es war nicht möglich, die Anwesenheit des Längs-
parenehyms mit völliger Sicherheit nachzuweisen. Der Mark-
strahl wird von homogenen Parenchymzellen gebildet, die 
die Form von liegenden Rechtecken haben. Ihre Breite 
be t rägt im allgemeinen 12 p, ihre Länge schwankt zwischen 
30 und 77 p , im Durchschn i t t 55 p . Auf der radialen W a n d 
der Zellen bef inden sich kleine, einfache Tüpfel, deren Durch-
messer 1 — 1,5 M ausmacht . 
Im tangentialen Schni t t wurden die Eigenschaften der 
Markstrahlspindeln un te r such t . Ihre Höhe schwankt zwischen 
5 und 55 Zellen, im Durchschn i t t 19 Zellen, ihre Breite zwi-
schen 1 — 4 Zellen, im Durchschni t t 3 Zellen. Im absoluten 
Masse be t r äg t die Höhe 77 — 650 p, durchschnit t l ich 230 p, 
die Breite hingegen 8 — 20 p . Die Markstrahlzellen sind oval, 
5 — 15 P hoch, im Durchschni t t 10 p, 4 — 9 p breit, im Durch-
schnitt 6 p. Die Dicke der Zellwand be t räg t 0,7 — 2 p. 
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Die durchschnit t l iche Breite und H ö h e der homogenen 
Markstrahlen, die Anordnung und einfache Perforation der 
Gefässe, die Anwesenheit der spiraligen und hoftüpfeligen 
Verdickungen weisen unsere Holzkohlenreste dem Ursprung 
nach in das Acer-Genus. Die wichtigeren Angaben der Fach-
l i tera tur , auf deren Grundlage die Best immung erfolgte, 
seien nur kurz angeführ t : Petersen7 8 , Sárkány7 9 , Greguss80. 
Ausserdem erwähnen wir, dass auf Grund des zuerst von 
S. H. Clarke8 1 verwendeten und von S. Sárkány 8 2 in Ungarn 
e ingeführ ten Loi hkar tensys tems, unsere Holzkohlen mi t 
folgender Zahlenkombinat ion zu bes t immen sind : 6, 9, 
21, 28, 30, 34, 45, 46. Schwieriger ist es zu entscheiden, zu 
welcher Art innerhalb des Acer-Genus diese Holzkohlen-
reste gehören. In dieser Hinsicht können folgende Ar ten in 
Frage kommen : A. campestre, A. plalanoides, A. pseudo-
platanus. Bezüglich der zwischen diesen Arten bestehenden 
xylotomischen unterscheidenden Merkmale sind in der 
Li tera tur abweichende und teilweise e inander widersprechende 
Angaben zu f inden. In der Best immungstabel le von Pe tersen 8 3 
sind in bezug auf die Acer folgende Angaben zu f inden : 
«Festigungsgewebe bestellt hauptsächl ich aus Holzfasern.» 
Hier muss bemerkt werden, dass er u n t e r «Holzfasern» die 
Holzfasern und Faser t raeheiden zusammen versteht. In der 
Arbeit von Brehmer kommen folgende Angaben vor : Acer 
campestre84 : «Die feinen Markstrahlen sind nur 2 — 4 Zellen 
breit , o f t auch einschichtig, bis 0,8 m m hoch . . .» Acer plata-
noides85 : «Markstrahlen nicht über 0,60 m m hoch und nur 
bis 5 Zellen breit.» Acer pscudoplatanus86 : «Markstrahlen 
bis 8 Zellen breit , bis 1 m m hoch und höher .» In dem Atlas 
von Müller87 sind auf der unter dem N a m e n A. campestre 
veröffent l ichten tangentialen Pho toau fnahme ungefähr 80 
Markstrahlen zu sehen, von denen die meisten 1 — 2 Zellen brei t 
sind. Nur zwei Markstrahlen weiseneine brei te von 3 Zellen 
auf. In der Bestimmungstabelle von Sárkány kann in bezug 
auf Acer pseudoplatanus folgendes nachgelesen werden 8 8 : 
«Breite von 1,4 — 8 Zellen vorherrschend.» Ausserdem bef inden 
sich in der Grundsubstanz Faser t raeheiden, die keine Spiral-
verdickung aufweisen. Ähnliche Angaben sind auch auf 
S. 68 des genannten Werkes zu f inden . Auf S. 64 derselben 
Arbei t wird zur Erk lärung des Markstrahlspindels mit homo-
gener S t ruktur ein Mikrophotogramm aus dem tangentialen 
Schnit t der Acer pseudoplanatus gezeigt. Hier sind vier 
verhältnismässig kurze Markstrahlen zu sehen, von denen 
jeder 3 Zellen breit ist. In einer anderen Arbei t von Sárkány 8 9  
ist un te r den auf S. 305 publizierten Acer pseudoplatanus-
Pho toau fnahmen der im Tangent ia lschni t t abgebildete Mark-
s t rahl 7-—8 Zellen brei t und ungefähr 55 — 60 Zellen hoch. 
Ausserdem ist noch je ein 4 — 5 Zellen breiterTeil von 2 Mark-
strahlen zu sehen. Schmidt gibt folgende Diagnostik9 0 : «Berga-
horn-Markstrahlen bis achtreihig und of t 1 m m hoch und höher . 
Spitzahorn-Markstrahlen bis fünfreihig (selten sechsreihig)und 
nicht über 600 p hoch. Feldahorn-Markstrahlen zwei- bis 
vierreihig und nicht über 800 p hoch.» Auf den Aufnahmen 
in demselben Werk (S. 79 u. 81) mit der Darstellung von 
gleichförmig vergrösserten und gleich grossen tangentialen 
Schni t ten sind bei Acer campestre zwanzig nur 1 — 3 Zellen 
breite, bei Acer platanoides acht 1 — 3 Zellen breite und drei 
4 — 5 Zellen breite, bei Acer pseudoplatanatus hingegen acht 
1 — 3 Zellen breite und fünf 5 — 6 Zellen brei te Markstrahlen 
zu sehen. Bei der Best immung des Acer-Genus macht Greguss 
folgende Feststellung9 1 : «Grundmasse Holzfasern.» Auf 
S. 139, 141 und 142 ist folgendes zu lesen : «Die Markstrahlen 
der Acer campestre sind 1 — 16 Zellen b re i t . . .» «Radialschni t t 
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unterscheidet sich von dem bei der Acer pseudoplatanus 
hauptsächl ich dadurch, dass diese Holzart kürzere Mark-
strahlzellen hat .» Über Acer platanoides : «Hier kommen 
bereits vierschichtige Markst rahlen vor, nicht selten fünf-
sehichtige Markstrahlen.» Über Acer pseudoplatanus : «Die 
Höhe der Markstrahlen sowie Tangentialschnit t der Zellen 
wie bei Acer platanoides.» (In dem ungarischen Original 
wird noch erwähnt , dass die meisten Markstrahlen 4 — 6 
Zellen brei t sind. S. 123). Auf den Taf . 174, 179 und 180 dessel-
ben Werkes mit der Darstellung von gleichförmig vergrösser-
ten und gleich grossen tangent ia len Schnit ten, sind bei Acer 
campestre ungefähr zwölf 1 — 3 Zellen breite, zwei 3 — 4 Zellen 
breite und neun 4 — 6 Zellen brei te, bei Acer platanoides 
nur (ungefähr achtzen) 1 — 3 Zellen breite und bei der Acer 
pseudoplatanus sechs 1 — 3 Zellen breite und fünf 4 — 6 Zellen 
breite Markstrahlen zu f inden . Huber berichtet9 2 : «Acer : 
Die drei mitteleuropäischen H a u p t a r t e n unterscheiden sich 
in Breite und Höhe der Markstrahlen, worüber Schmidt und 
Holdheide folgende Angaben machen : A. campestre — durch-
schnittlich 0,32 mm, nicht über 0,8 m m hoch ; durchschni t t -
lich 0,03 m m breit , 2 —4reihig. A. platanoides = durchschni t t -
lich 0,47 m m , nicht über 0,6 m m hoch ; durchschnit t l ich 
0,053 mm breit , 4 —5-(selten 6)reihig. A. pseudoplanatus — 
= durchschnit t l ich 0,48 m m , o f t über 1 mm hoch ; durch-
schnittlich 0,056 mm breit , 5 — 8reihig.» Metcalfe u n d Chalk 
berichten folgendermassen9 3 : «Rays 2 — 10, mostly 5 — 7 cells 
wide, with a tendency to be of 2 dist inct sizes in some species 
or specimens, e. g. A. nigrum Michx., A. saccharum Marsh, 
and A. pseudoplatanus L.» Der auf S. 434 desselben Werkes 
dargestellte A. pseudoplanatus-Markstrahl ist 6 — 7 Zellen 
breit. 
Die literarischen Angaben zusammenfassend, 
kann festgestellt werden : die Grundsubstanz 
im Holzkörper des Meer-Genus bes teht nach 
Petersen aus Holzfasern (worunter er sowohl 
Holzfasern als auch Faser t racheiden versteht) . 
Nach Sárkány wird diese Grundsubs tanz von 
Fasertracheiden, nach Greguss von Holzfasern 
gebildet. Nach der P h o t o a u f n a h m e von Müller 
sind die Markstrahlen der Acer campestre nur 
2 Zellen, selten (in 80 Fällen einmal) 3 Zellen breit. 
Nach Brehmer sind sie 2—4 Zellen, nach der 
Pho toaufnahme von Schmidt 1 — 3 Zellen, nach 
Schmidt und Holdheide 2—4 Zellen und nach 
Greguss 1 — 6 Zellen brei t . Nach der Photoauf-
nahme von Greguss ist ein Grossteil der Mark-
strahlen (in 23 P'ällen neunmal) 4—6 Zellen breit . 
Die Markstrahlen der Acer platanoides sind nach 
Brehmer 5 Zellen, nach der P h o t o a u f n a h m e von 
Schmidt 1 — 5 Zellen, nach Greguss 4 Zellen, nur 
selten 5 Zellen, nach der P h o t o a u f n a h m e von 
Greguss nu r 1 — 3 Zellen, nach Schmidt und Hold-
heide 4—5 Zellen, selten 6 Zellen breit . Die Mark-
strahlen der Acer pseudoplatanus sind nach Brehmer 
— 8 Zellen, nach der P h o t o a u f n a h m e von Schmidt 
zum Grossteil 5—6 Zellen, nach Greguss 4—6 
Zellen, nach der P h o t o a u f n a h m e von Greguss zum 
Grossteil 4—6 Zellen, nach einer Pho toau fnahme 
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von Sárkány 3 Zellen, nach einer anderen 8 Zellen, 
nach Schmidt und Holdheide 5—8 Zellen und 
nach der Zeichnung von Metcalfe u n d Chalk 6—7 
Zellen brei t . Die in bezug auf die absolute Breite 
und Höhe gegebenen Vergleichsmasse in den 
Arbei ten von Brehmer , Schmidt und H u b e r stim-
men — mit geringfügigen Abweichungen — überein. 
Un te r solchen Umständen wird es erst dann 
möglich sein, die genaue Bes t immung der ar t-
gemässen Zugehörigkeit unserer Holzkohlenreste 
zu versuchen, wenn uns auch bei dem Meer-Genus 
die sich aus den ähnlich wie hei Larix-Picea geplan-
ten und in Durchführung befindlichen ökologischen, 
sys temat ischen, xylotomischen Untersuchungen er-
gebenden ausführl iehen Resul ta te und Bewertungen 
zur Verfügung s tehen werden. Dennoch darf auf 
Grund der bei den übrigen Holzkohlen festgestell ten 
Ar ten die Schlussfolgerung gezogen werden, dass 
die hier besprochenen Holzkohlen aller Wahr-
scheinlichkeit nach darum von der Acer pseudo-
platanus s t ammen, weil die ökologischen Bedürf-
nisse dieser Holzar t am nächsten zu den Bedürf-
nissen der in der Höhle von Istál lóskő gefundenen 
Pinus cembra- und Larix-Picea- Res ten stehen. 
4. Quercus sp. 
(Taf. L X I X . , 28.) 
In diese Kategorie können — auf Grund eigener Unter-
suchungen — vier Kohlenstücke gereiht werden. Gemein-
same Charakterzüge : die Breite der Jahresr inge be t räg t 
380 — 570 //, durchschnit t l ich 475 Ii. In der f rühen Jahres-
r i rgzone ist entlang der Jahresringgrenze ein aus weit lumigen 
Tracheen bestehender, ein oder zweireihiger Porenring 
anzutreffen. Der durchschnit t l iche Durchmesser der f rühen 
Tracheen beträgt 200 — 300 /t. Sie zeigen die F o r m eines 
Kreises oder eher die eines dem Kreis ähnl ichen Polygons 
mit abges tumpf ten Ecken. In der vermut l ich hauptsächl ich 
aus Holzfasern bestehenden Grundsubstanz ziehen sieb in 
radialer f lammenzungenart iger Anordnung brei te, aus Faser-
t racheiden und Parenchymzellen gebildete Streifen of tmals 
bis an die nächste Jahresringgrenze. In den Zonen vers t reu t 
sind die späten Tracheen zu f inden , die gleichfalls kreis-
förmig oder vieleckig sind. Ihr Durchmesser be t räg t 20 — 30 / ' , 
ist also wesentlich (ungefähr zehnmal) kleiner als der der 
f r ü h e n Tracheen. Zwischen den f rühen und späten Tracheen 
ist meistens kein Grössenunterschied festzustellen. Die Zell-
wand ist bei beiden 2 — 3 /« dick, die Gefässe sind also dünn-
wandig. Sehr o f t ist innerhalb des Jahresringes, zwischen 
der Gruppe der späten Gefässe und dem Porenring, eine 
brei te , tangentiale, im grossen und ganzen t racheenfrcie 
Zone anzutreffen. Sowohl im Früh- als auch im Spätholz 
k o m m t ein metat racheales einreihiges Pa renchym vor. Der 
Durchmesser der Parenchymzellen und der Faser t racheiden 
be t r äg t 10—15 / ' , die Dicke der Zellwand 0,5 — 2 p.. Die Holz-
fasern haben einen Durehmesser von 8 — 10 pt, ihre Zellwand 
ist 4 — 6 p diek. Die Markstrahlen sind homogen, zweiartig : 
einreihige und sehr breite. Die Höhe der le tzteren k a n n auch 
mehrere mm betragen. Die Gefässe haben eine einfache 
Perfora t ion. 
Auf Grund dieser Eigenschaften ist festzustellen, dass die 
fraglichen Kohlenstücke in die Gruppe der sog. «Weisseichen» 
des Çucrri.s-Genus gehören. Diesbezüglich sei auf folgende 
a n t h r a k o t o m i s c h e b e a r b e i t u n g d e r i n n e u e s t e h z e i t i n d e r h o h l e v o n i s t á l l ó s k ő f r e i g e l e g t e n h o l z - 2 2 7 
k o h l e n r e s t e 
Litera tur hingewiesen : Sárkány 9 4 , Greguss95. Es können hier> 
in erster Reihe drei Arten in Frage kommen : Qu. pubescens 
Qu. sessilis und Qu. robur. Das Vorkommen der ersten Ar t 
unter unseren Holzkohlen ist da rum nicht wahrscheinlich, 
weil die ökologischen Bedürfnisse dieser Art sehr verschieden 
von den Bedürfnissen jener Ar ten sind, deren Reste zusammen 
mit den Quercusresten gefunden wurden. Bezüglich der 
anatomischen Unterschiede und Merkmale zwischen Qu. robur 
und Qu. sessilis sind in der Fachl i te ra tur verschiedene Angaben 
und Ansichten zu f inden. In der Best immung von Petersen 
ist in bezug auf beide Arten folgendes gültig99 : «Die Gefässe 
des Frühholzes sehr gross, nach aussen plötzlich an Weite 
abnehmend. Die Holzparenchymzellen stark hervor t re tend. 
Die kleinen Gefässe zu radialer Ordnung neigend, jedenfalls 
in den brei teren Jahresringen.» Brehmer stellt im Zusammen-
hang mi t der Qu. pedunculata (= Qu. robur) folgendes fest9 7 : 
«Holz deut l ich ringporig, mi t gef lammter Zeichnung der 
durch Re ihen von Holzparenchym fein querstreif igen Jahres-
ringe. Gefässe zahlreich, im Frühholz eines jeden Jahres-
ringes eine ununterbrochene Querzone bildend. In helleren 
Radials treifen sind die Gefässe unkenntl ich. Ers tere schliessen 
sich en tweder unmit te lbar an die Gefässzonen an oder beginnen 
in einiger Ent fe rnung von ihnen. Sie ver laufen meist etwas 
geschlängelt, verbrei ten sich nach aussen, gabeln sich nicht 
selten und verschmelzen auch mit benachbar ten Zonen.» 
Über die Qu. sessilis sagt er9 8 : «Die grossen Gefässe des 
Frühholzes gehen unmi t te lbar in das Holzparenchym über.» 
In der Tabelle von Sárkány99 ist sowohl über die Qu. sessilis 
wie Qu. robur folgendes zu f inden : « . . . Poren im Spätholz 
in grosser Anzahl, ihr Querschni t t einen al lmählichen Über-
gang aufweisend, Fasertracheiden-Gewebe gegen die äussere 
Jahresringgrenze zu im Querschni t t einem Y ähnlich angeord-
net, Jahresringgrenze nur an einigen Stellen scharf.» Die 
Unterscheidung von Schmidt laute t 1 0 0 : «Während bei der 
Stieleiche die Spätholzgefässe sich unmit te lbar an die Früh-
jahrsporen anschliessen und allmählich an Grösse abneh-
men und schmale, radiale Streifen bilden, sind bei der Trauben-
eiche die beiden Porenar ten durch eine gefässlose Zone 
getrennt, u n d die Spätholzgefässe sind von einheitlicherer 
Kleinheit und bilden brei tere radiale Bänder .» Auf den 
Abbildungen von Schmidt 1 0 1 werden die Gefässe der Qu. 
pedunculata in den späten Zonen allmählich kleiner, ordnen 
sich in f la inmenzungenart igen radialen Reihen, die sich 
unmit te lbar an die einreihige f rühe Zone anschliessen. Die 
frühen Gefässe der Quercus sessilis bef inden sich in einem 
mehrreihigen Porenring, nach welchem, der späten Zone zu, 
eine gefässlose tangentiale Zone folgt, danach sind die späten 
Gefässe in brei ten, sich verzweigenden pinienförmigen helleren 
Zonen anzut re f fen . Der Grösse nach besteht zwischen den 
späten u n d f rühen Gefässen ein scharfer Unterschied. Auf 
Grund der Untersuchung von 93 B a u m s t a m m - und Zweig-
resten k o m m e n Huber — Holdheide — R a a c k 1 0 2 - 1 0 3 zu fol-
gendem Resu l ta t : « . . . die Stieleiche neigt zur Ausbildung 
eines mehrreihigen (oft 4 —5reihigen) und daher verhältnis-
mässig bre i teren Frühholzporenkreises mit s tärker elliptischen 
Gefässen u n d einem mehr al lmählichen Übergang zur Grösse 
der Spätholzgefässe, deren Anordnung stark s t reu t : in der 
Grundmasse überwiegen gegenüber den echten Holzfasern 
(Libriform) behöf t getüpfel te 'Faser t rache iden ' ; diese 
bilden zusammen mit den Spätholzgefässen f ü r das freie 
Auge u n d die Lupenvergrösserung auf der dunklen Grund-
masse der echten Fasern breitfl iessende (oft 'p inienförmige ' ) 
oder völlig verwaschene Figuren. Demgegenüber neigt die 
Traubeneiche zur Ausbildung eines wenigreihigen (meist nur 
ein- bis zweireihigen), verhältnismässig schmalen Frühholz-
porenkreises mit kleineren, runderen Gefässen und zu einer 
deutlich radialen Anordnung der Spätholzgefässe auf einem 
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vorwiegend von echten Fasern gebildeten (im Auflicht dunk-
len) Grunde ; der Übergang von den Frühholzporen zu den 
Spätholzgefässen ist viel schroffer, d. h. auf die grossen 
Frühholzporen folgen — öf ter nach einer gefässfreien Zwischen-
zone — unvermi t te l t die in ihrer Grösse ziemlich gleich-
bleibenden Spätholzgefässe.» Über die in der Arbeit letzt-
genannter Autoren veröffent l ichten Pho toaufnahmen kann 
folgendes festgestellt werden : In den Aufnahmen Nr. 7 — 9 
und Nr. 14 — 15 der Qu. robur und in der Aufnahme Nr. 12 
der Qu. sessilis (S. 376) sind die f rühen Tracheiden ein- oder 
vierreihig angeordnet , denen eine mehr oder weniger aus -
gebildete gefässlose tangentiale Zone folgt. Die späten T ra -
cheen unterscheiden sich in der Grösse scharf von den f r ü h e n 
und sind bedeutend kleiner. Im übrigen bef inden sie sich in 
einer breiten, of tmals pinienförmigen radialen Zone. Auf den 
Qu. sessilis-Abbildungen Nr. 11 und 12 (S. 376) sind die 
f rühen Tracheen in 1—2 Reihen angeordnet, eine gefässfreie 
tangentiale Zone ist nicht vorhanden, die Spätgefässe werden 
allmählich kleiner und der Grössenübergang zu den f rühen 
Tracheen ist gleichfalls ein allmählicher. Im übrigen be f inden 
sich die Spätgefässe in schmalen f lammenznngenar t igen 
Zonen. Dasselbe kann auch über die in der Arbei t von Huber1"4 
veröffent l ichte Abbildung mit einer mikroskopischen Photo-
au fnahme der Qu. sessilis und Qu. robur gesagt werden. 
Daraus ergibt sich, dass die Feststellungen der zuletzt er-
wähnten Verfasser (in bezug auf die Anordnung der Gefässe 
und der Längselemente) durch die von ihnen publizierten 
Pho toaufnahmen nicht nur nicht bestätigt , sondern geradezu 
widerlegt werden. Greguss berichtet über die Qu. petraea 
( = Qu. sessilis) folgendes105 : «Gefässe in mehrere tangen-
tiale oder eher radiale Reihen geordnet. Diese werden in den 
mit t leren Teilen der jüngeren und brei teren Jahresringe 
plötzlich enger und verzweigen sich gabelartig gegen 
die Grenze des Sommerholzes zu. In den schmaleren 
Jahresr ingen keine Verzweigungen.» Üb er Quercus robur 
(S. 44) : «Gefässe sehr gross, im Frühholz, unmit te lbar an 
der Jahresringgrenze, nur in einer Reihe und in verschiedenen 
Abs tänden angeordnet . Zahl der Gefässe bedeutend kleiner 
als bei den vorigen. Iii der Sommerzone tangentiale Paren-
ehymreihen. Auch die radialen Zonen engerlumiger Gefässe 
vorhanden, und zwar von weitlumigen Fasertracheiden und 
Holzparenchymzellen umgeben.» In den Photoaufnahmen 
Nr. 23 und 24 von Greguss sind die f rühen Gefässe der Qu. 
petraea ein- bis vierreihig angeordnet und gehen der Grösse 
nach allmählich in die schmalen radialen f la inmenzungen-
artigen Reihen der immer schmaler werdenden Gefässe über. 
Die f rühen Gefässe der Qu. robur sind nur einreihig, dann 
folgt zuerst eine gefässfreie Zone, nachher die kleinen späten 
Tracheen, die in brei ten radialen Streifen angeordnet sind. 
In der Qu. robur-Zeichnung von Metcalfe u n d Chalk106 folgt 
nach den weitlumigen f rühen Tracheen eine gefässlose Zone, 
ausserhalb welcher sich die späten Tracheen zeigen, die 
bedeutend kleiner sind als die f rühen . Zu erwähnen ist noch 
die Qu. robur-Photoaufnahme von Müller107, wo dieselben 
Erscheinungen festzustellen sind wie in der Zeichnung von 
Metcalfe. 
In Zusammenfassung der li terarischen Angaben 
kann festgestellt werden, dass von den erwähnten 
Autoren Petersen und Sárkány die beiden Arten 
nicht voneinander t rennen . Nach Brehmer sowie 
nach den meisten Pho toaufnahmen von Huber 
— Holdheide — Raack , nach der Pho toau fnahme 
von Greguss, der Zeichnung von Metcalfe und der 
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Pho toau fnahme von Müller sind die spä ten Gefässe 
der Qu. robur meistens durch eine gefässlose Zone 
von den f rühen ge t renn t . Die e rwähnten Photo-
au fnahmen deuten auch darauf hin, dass zwischen 
den f rühen und späten Gefässen kein allmählicher 
Grössenübergang bes teh t . Demgegenüber wird von 
Sárkány, Schmidt, Hube r—Holdhe ide—Raack so-
wie durch eine Pho toau fnahme von Schmidt fest-
gestellt, dass die gefässlose Zone fehlt und zwischen 
den f rühen und spä ten Tracheen ein allmählicher 
Grössenübergang bes t eh t . Nach Ansicht von 
Brehmer und Sárkány sowie nach den Photo-
au fnahmen von Greguss und Huber—Holdheide— 
Raack schliessen sich die späten Gefässe der Qu. 
sessilis unmit te lbar an die f rühen an, ausserdem 
bes teht ein allmählicher Grössenübergang. Im 
Gegensatz zu diesen Autoren bef indet sich nach 
Schmidt , Huber—Holdhe ide—Raack sowie nach 
einer Pho toau fnahme von Schmidt zwischen den 
f rühen und späten Tracheen eine gefässfreie Zone. 
Auch der Grössenübergang ist ihrer Ansicht nach 
ein scharfer . 
Aus all dem geht hervor, dass die Frage der 
Artzugehörigkeit unserer Holzkohlen ein Problem 
ist, dessen Lösung auf grosse Schwierigkeiten stösst. 
Vorläufig sind wir auf Grund der publizierten 
Pho toau fnahmen und der Angaben von Brehmer 
geneigt, in unseren Holzkohlen Reste der Qu. robur 
zu sehen. 
5. Fagus silvatica. 
(Taf. L X I X . 2 2 - 2 7 ) 
Trotz der grossen Zahl der untersuchten Holzkohlen-
stücke erwies sich nur ein einziges Stück als der Rest von 
dieser Holzart . In diesem sind die Jahresr inge ungefähr von 
gleicher Breite, der Durchmesser schwankt zwischen 600 — 800 
fx, durchschnit t l ich 650 u . I n tangentialer R ich tung zieht 
sich auf der einen Seite eines 4 mm brei ten Querschnit ts 
ein sehr brei ter Markstrahl. Seine Breite be t räg t 160 — 170 p. 
Die übrigen Markstrahlen sind bedeutend schmaler und 
werden nur an der Jahresringgrenze ein wenig breiter. Die 
Breite schwankt zwischen 12 — 33 >', durchschni t t l ich 22 p. 
Im Querschni t t beträgt ihre gegenseitige tangent ia le Ent-
fernung 120 — 330 /«, im Durchschni t t 180 p. Mehr als Drei-
viertel des Jahresringgebietes sind von den Querschnit ten 
der Gefässe ausgefüllt. Die Form der Gefässe ist eine mehr 
oder weniger regelmässige Ellipse. Die Rich tung der grossen 
Achse ist nicht ganz paral lel mit der radialen Richtung. 
Hingegen ist die Richtung aller Gefässquerschnit te untereinan-
der parallel. Auch die Zwillingsporen sind sehr zahlreich. Der 
radiale Durchmesser der Gefässe beträgt 40 — 100 p, durch-
schnitt l ich 75 /i, der tangent ia le Durchmesser hingegen 
12 — 60 p, durchschnit t l ich 25 p. Die Dicke der Zellwand 
macht überal l ungefähr 4 p aus. Die durchschnit t l ichen 
Grössenmasse der Gefässe sind sowohl im Frühholz als auch 
im Spätholz gleich. Die Zellen der Grundsubstanz sind schwer 
zu erkennen und im allgemeinen isodiametrisch, ihre Ver-
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tei lung ist sowohl im Frühholz als auch im Spätholz die gleiche. 
Ih r Durchmesser be t räg t durchschnit t l ich 8 p, die Dicke 
der Zellwand 4 p. Die Gefässe sind überall im Jahres r ing 
gleich häufig anzutref fen , die Häuf igkei t be t rägt pro 285 — 328 
m m 2 durchschnit t l ich 310. Die Jahresr inggrenze ist scharf, 
denn am Ende der spä ten Zone sind in einem gefässlosen 
Streifen 4 — 5 Reihen Grundsubstanzzel len. 
Im radialen Schnit t ist festzustellen, dass die Gefässe 
hauptsächl ich eine einfache Durchbrechung zeigen, doch 
nicht selten auch eine lei terförmige. Letzteres kommt vor 
allem in Gefässen mi t engerem Durchmesser häuf ig vor. 
Die Zahl der Leitersprossen schwankt zwischen 4 — 6, doch 
sind machmal auch nur 1—2 Sprossen anzut ref fen . In einigen 
Fällen verzweigen sich die Leitersprossen, deren Dicke 
1 — 3 p ausmacht , während die En t f e rnung zwischen ihnen 
4 — 12 p be t rägt . Auf den Gefässwänden sind die Hof tüpfe l 
meistens opponiert . Sie sind kreis- oder ellipsenförmig. 
Letzteres ist hauptsächl ich a m Ende der Gefässglieder häufig. 
Die grosse Achse der Ellipse fällt senkrecht auf die Längsachse 
des Gefässes. Die Form der Hof tüpfe lö f fnung s t immt stets 
mi t der des Hof tüpfe ls überein. Die Hof tüpfe lö f fnung ist 
immer sehr gross und ringsum bef inde t sich nur ein schmaler 
Hof . Die Hof tüpfe l sind von verschiedener Grösse, z. B. 
4 x 8 p, 4 X 12 p, 4 x 4 p, 4 x 1 6 p, 4 x 2 0 p, 8 x 1 2 p usw. 
Zwischen den Gefässen sind Faser t racheiden mit Hof tüpfe ln 
zu f inden. Die Hof tüpfe l sind vers t reut , kreisförmig, ihr 
Durchmesser be t rägt nur 4 p, ihre Öf fnung ist sehr klein, 
misst 1 — 2 p. Die Markstrahlzellen sind 12 — 16 p brei t , 
im Kreuzungsfeld bef inden sich in 2 — 3 Reihen kleinere 
einfache Tüpfel , deren Durehmesser 4 p ausmacht . 
Im tangentialen Schnit t ist die Spindel des sehr brei ten 
Markstrahls gut zu sehen. Die Breite be t rägt 25 — 30 Zellen, 
im absoluten Mass 200 — 240 p. Die Höhe misst ungefähr 
350 Zellen, im absoluten Mass unge fäh r 3600 p. Die Mark-
strahlzellen sind kreis- oder schwach ellipsenförmig, im 
letzten Fall ver läuf t die grosse Achse parallel mit der Längs-
achse der Markstrahlspindel . Der Durchmesser be t räg t 
4 — 12 p, ist überall gleich, der Marks t rahl ist also homogen. 
Die übrigen Markst rahlen sind nur 1 — 3—8 Zellen brei t . 
Die Zahl der le tz teren be t räg t 16 pro mm 2 . 
Aus obigen Ausführungen ist klar zu ersehen, 
dass es sich um ein völlig zerstreutporiges Holz 
handel t , das zum Teil auch Zwillingsporen auf-
weist. In diesem Holz bef inden sich sehr brei te 
2 — 3reihige und einreihige Markst rahlen . Die Durch-
brechung der Gefässe ist eine einfache oder leiter-
förmige, die Tüpfe l sind opponier t . Auf Grund 
dieser und der übrigen beschriebenen Eigenschaf ten 
bes t immen wir unsere Holzkohle in Ubereinst im-
mung mit den entsprechenden Angaben der Fach-
l i te ra tur als einen Rest des Fagus-Genus und 
— mit aller Wahrscheinl ichkei t — als einen der 
Fagus silvatica-Art. Die Markst rahlen der xyloto-
misch ihr nahs tehenden Platanus sind 15 Zellen 
bre i t , das Verhäl tnis der schmalen, nur 1 — 3 
Zellen brei ten Markst rahlen be t räg t auf der tangen-
tialen Fläche 1 — 2 pro mm 2 . Aus der in Anspruch 
genommenen Fach l i t e ra tu r sei die Tabelle von 
Sárkány hervorgehoben 1 0 8 , ausserdem genüge noch 
ein Hinweis auf die Angaben und Bilder von 
Brehmer1 0 9 , Schmidt 1 1 0 , Müller1 1 1 , Greguss1 1 2 und 
Hube r 1 1 3 . 
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IV. D I E STATISTISCHE A U S W E R T U N G D E R A N T H R A K O T O M I S C H E N E R G E B N I S S E . F L O R I S T I S C H E , 
V E G E T A T I O N S G E S C H I C H T L I C H E U N D KLIMATOLOGISCHE B E Z I E H U N G E N 
In Zusammenfassung der sys temat ischen Deter-
minationsschlüsse, die aus den Resu l t a t en der 
an thrakotomischen Untersuchungen gezogen wer-
den können , ist also festzustel len, dass in den 
aufgearbe i te ten Holzkohlen die Holzres te von 
folgenden 6 Systemkategor ien bes t immt wurden : 
Larix (cf. decidua), Picea (cf. excelsa), Pinus 
cembra, Acer (cf. pseudoplatanus), Quercus (cf. 
robur), Fagus silvatica. Mit Ausnahme der Pinus 
cembra und der Fagus silvatica waren alle übrigen 
Arten auch schon bisher aus der Höhle v o n Istállós-
kő b e k a n n t 1 1 4 - 1 1 5 . Die beiden l e t z tgenann ten 
Arten sind neue Angaben in bezug auf die Höhle 
von Istál lóskő (vgl. Zólyomi1 1 6) . Die Fagus silvatica 
bedeute t j edoch nicht nur ört l ich eine n e u e Angabe, 
sondern auch im ganzen ungarischen Jungple is tozän 
das erste Vorkommen. Die Bedeutung de r Fagus 
silvatica wird nicht nur v o m floristischen, sondern 
auch vom vegetationsgeschichtlichen S t a n d p u n k t 
aus dadurch betont , dass der Fund aus einer 
Zeitperiode des Würms s t a m m t . In diesem Fall 
s tehen wir übrigens einer, n ich t nur in ungarischer , 
sondern vermut l ich auch in europäischer Relat ion 
einzig das tehenden florist ischen und vegetat ions-
geschichtlichen Angabe gegenüber. 
Tabelle 3 
Reihennummer der Bearbeitung 
* 
ec -H 01 en m ю t- CO Ol о Я Ol en i in l e 
ю ю 1Л 1Л in in m in in m in in in in in in Jin in M 1 
Zahl der Holzkohlenstücke 
Larix-Picea . . 3 _ _ 25 3 87 70 — 1 1 2 18 5 88 6 
! 
90 40 23 462 
Pinus cembra 12 1 3 75 23 15 27 37 40 6 6 17 4 57 7 10 3 5 348 
Nadelbäume . 
— — 6 — 2 2 — 4 — — 1 — 8 1 10. 2 6 42 
Acer pseudo-
platanus . . . — — 1 1 1 1 — 4 
Quercus robur 2 2 4 
Fagus silvatica 1 1 
Insgesamt . . . 15 1 3 106 29 105 101 37 46 7 9 37 9 153 14 
1 
110 45 34 861 
In Tabelle 3 wird die Vertei lung der Systemkategor ien 
innerhalb der 18 numerierten Materialgruppen veranschau-
licht. 
Aus obiger Tabelle ist zu ersehen, dass insgesamt 9 Reste 
von Laubhölzern s tammten, von den Nadelhölzern konnte 
i n 42 Fällen keine genaue Zugehörigkeit festgestellt werden. 
Die erkennbaren anatomischen Eigenschaften de r Nadel-
hölzer s t immen zwar mit den verschiedenen Eigenschaf ten 
der im Zusammenhang mit Larix —Picea und Pinus cembra 
besprochenen Holzkohlen überein, doch konn te bei den 
einzelnen Stücken kein einziges derartiges Merkmal oder 
eine derart ige Kombinat ion der Merkmale en tdeck t werden, 
auf deren Grundlage das be t ref fende Kohlenstück in die 
eine oder andere Kategorie eingeteilt hä t t e werden können. 
Bet rachten wir die Verteilung der Kategorien innerhalb der 
einzelnen Materialgruppen, so ist klar zu sehen, dass in drei 
Materialgruppen (50/2, 50/3, 51/5) von den bes t immbaren 
Nadelhölzern nur Pinus cembra zu f inden ist, in sechs Material-
gruppen (50/1, 51/1, 51/2, 51/6, 51/7, 51/8) bildet Pinus cembra 
die überwiegende Mehrheit unter den Nadelhölzern ; in sechs 
Materialgruppen (51/3, 51/4, 51/11, 51/13, 51/14, 51/15) ist 
unter den Nadelhölzern Larix—Picea in der Mehrheit und 
in drei Materialgruppen (51/9, 51/10, 51/12) ist das quant i ta-
tive Verhältnis zwischen Larix —Picea und Pinus cembra 
gleich. Übrigens sind in allen Materialgruppen die Nadel-
hölzer in der Mehrheit . Die neun Reste von Laubhölzern 
verteilen sich auf sechs Materialgruppen (51/2, 51/3, 51/4, 
51/6, 51/8, 51/9). 
Wenn wir die s t rat igraphische Lage der einzelnen 
Materialgruppen bet rachten (den Anfang vorliegender Arbeit), 
so ist klar ersichtlich, dass diejenigen Materialgruppen, 
in denen Pinus cembra quan t i t a t iv vorherrscht , entweder 
«im graubraunen Lehm» ( = «obere Kulturschicht») oder 
«in der hel lbraunen Schicht mit kleinen Kieselsteinen» 
( = «untere Kulturschicht») zu f inden waren, diejenigen 
Materialgruppen hingegen, in denen Larix — Picea quan t i t a t iv 
vorherrscht , s tammen entweder von der Grenze der beiden 
erwähnten Kul turschichten oder aus deren N ä h e oder aus der 
dazwischen gekeilten, sog. «grauen Geröllablagerung». Auf 
Grund dieser allgemeinen Gesetzmässigkeit war es möglich, 
auch die strat igraphische Lage von drei ungewiss gelagerten 
Materialgruppen zu best immen, und zwar : die Lagerung 
der Materialgruppe 51/5 ist nach der Bezeichnung von Vértes 
«obere Kul turschicht , doch ungewiss». Da die anatomische 
Untersuchung ausschliesslich die Anwesenheit der Pinus 
cembra innerhalb einer Gruppe feststellte, muss die Zugehörig-
keit dieser Materialgruppe zur oberen Kul turschicht als 
sicher angenommen werden. Die mit 51/11 bezeichnete 
Materialgruppe befand sich in der Nähe der Grenze der oberen 
und unteren Kulturschicht . Vértes ist der Ansicht , dass sie 
zur oberen Kul turschicht gehört . Die anatomische Unter-
suchung erbrachte den Nachweis, dass die Larix —Picea-
Quant i tä t in dieser Gruppe grösser ist als die der Pinus cembra, 
und deshalb die Lagerung dieser Gruppe zwischen der unteren 
und oberen Kul turschicht zu suchen ist. Ähnlich verhält es 
sich auch bei der mit 51/15 bezeichneten Materialgruppe, 
von der Vértes berichtete, dass sie aus dem u n t e r e n Teil der 
oberen Kulturschicht s tamme. Da auch hier die Larix — 
Picea-Menge vorherrschend ist, muss diese Materialgruppe 
ebenfalls zwischen die obere und untere Kul turschicht verlegt 
werden. In dem derart ig modifizierten s t rat igraphischen 
Lagerungsplan bleibt nur ein einziger ungeklär ter Punkt : 
die mit 51/7 bezeichnete Materialgruppe, welche aus dem 
obersten Teil der grauen Geröllschicht s t a m m t . Von den 
7 Kohlenstücken dieser Gruppe sind sechs Stücke Reste 
der Pinus cembra und nur ein Stück s tammt von Larix — Picea. 
Hingegen ist in dem aus dem obersten Teil der grauen Geröll-
schicht gesammelten Material mit dem Zeichen 51/13, wie 
auch in den übrigen Materialgruppen der grauen Geröllschicht 
die Larix—Picea quan t i t a t iv vorherrschend. Diese Erschei-
nung kann vom S tandpunk t des aufgestell ten s trat igraphi-
schen Systems so erklär t werden, dass das aus 110 Stücken 
bestehende Material mi t dem Zeichen 51/13 zusammen mit 
dem aus 7 Stücken bestehenden, mit 51/7 bezeichneten 
Material gesammelt wurde. Nur h a t t e n die zuletzt gesammel-
ten 7 Stück in der Phiole mit dem Zeichen 51/13 keinen Platz 
mehr . In diesen beiden Materialgruppen bef inden sich zusam-
men 16 Reste der Pinus cembra und 91 Stück der Larix — Picea. 
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Es kann also angenommen werden, dass bei der Verteilung 
in die Phiole 51/7 zufällig 6 Pinus cemfera-Stücke und nur 
ein Larix —Picea-Stück gelangten. 
Auf diese Weise zeigt die Lagerungsschicht 
unserer Holzkohlen auf Grund der quant i ta t iven 
Verteilung der Holzarten eine dreifache Gliederung. 
Selbst wenn die oben erwähnten Modifikationen 
nicht zur Anwendung gelangen, ändert sich in 
den einzelnen Komponenten der dreifachen Gliede-
rung die obenerwähnte Verteilungsquote nicht. 
Die Exzentrizi tätsindexe und die Tapetumzellen-
durchschnit te für Larix—Picea sind folgende : Der 
durchschnittliche Exzentr izi täts index in der un te -
ren Schicht beträgt 1,6 (Durchschnitt der einzelnen 
Materialgruppen : 1, 1,5, 9), in der mi t t leren 
Schicht 1,6 (1,3, 1,4, 2,4, 1,6), in der oberen Schicht 
1,6 (1,4, 1,2, 1,8). Der Durchschnit t der Tape tum-
zellen bet rägt in der unteren Schicht 8,5 (Durch-
schnitt der einzelnen Materialgruppen : 7,8, 8, 8,2), 
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Abb. 4. Die Verteilung der bes t immten Holzkohlen nach Art und Lage. Zweierlei Darstellungen 
Die Teile der dreifachen Gliederung sind : untere 
Kulturschicht (hellbraune Schicht mit kleinen 
Kieselsteinen), mit t lere Kulturschicht (Grenze der 
oberen und unteren Kulturschicht und die graue 
Geröllschicht), obere Kulturschicht (graubrauner 
Lehm). Die Verteilung der Laubhölzer in den drei 
Schichten ist folgende : in der unteren Schicht 
Fagus, Quercus und Acer (insgesamt vier Stück), 
in der mittleren nur Quercus und Acer (insgesamt 
drei Stück), in der oberen nur Acer (insgesamt 
zwei Stück). Zur Veranschaulichung der quant i ta-
tiven und prozentualen Verteilung sämtlicher 
Holzkohlen dienen T a b . 4 und Abb. 4. 
Aus Tabelle und Abbildung geht hervor, dass 
Larix—Picea in allen drei Schichten anzutreffen ist. 
in der oberen Schicht 8,6 (9, 8,3, 8,5). Das prozen-
tuale Verhältnis fü r den Index 1,0 beträgt in allen 
drei Schichten 30%, das Verhältnis der den I n d e x 
1,0 enthal tenden Kohlenstücke bewegt sich in 
allen drei Schichten um 50%. Sowohl aus diesen 
als auch aus den übrigen diesbezüglichen Angaben 
ist zu schliessen, dass innerhalb der Larix—Picea-
Kategorie die quant i ta t ive Verteilung der Larix 
und der Picea in allen drei Schichten vermutl ich 
gleich war. 
Aus der Zusammenfassung nach Arten der 
uns zur Verfügung stehenden Kohlenreste k a n n , 
ähnlich wie im Falle der pollenanalytischenMethode, 
auf die prozentuale Zusammensetzung der damali-
gen Holzvegetation geschlossen werden. 
ANTHRAKOTOMISCHE BEARBEITUNG DER IN NEUESTER ZEIT IN DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKŐ FREIGELEGTEN HOLZ- 231 
KOHLENRESTE 
Tabelle 4 











Obere  191 53 12 2 258 
123 399 30 3 555 
Untere  34 10 
-
48 
Insgesamt  348 462 42 9 861 
Die Verteilung der Holzkohlen nach Arten und Schichten. 













Obere  73,9 20,4 4 6 0,7 99,6 
Mittlere  22,1 71,7 5.4 0,4 99,6 
Untere  70,8 20,7 
— 8,1 99,6 
Prozentuale Verteilung der Arten in den Schichten. 







Obere  54,8 11,4 28,5 22,2 
Mittlere  35,3 86,3 71,4 33,3 
Untere  9,8 2,1 — 44,4 
Insgesamt  99,9 99,8 99,9 99,9 


















Mittlere } zusammen . . . . 
Obere ] 
40,4 53,6 4,8 1,0 99.8 
Prozentuale Verteilung des gesamten Fuudmaterials. 
Auf Grund der s tat is t ischen Auswertung der 
Kohlenres te können in bezug auf die Höhle von 
Istál lóskő folgende Feststel lungen gemacht werden. 
Am Anfang der En t s t ehung der die Holzkohlen 
en tha l t enden Schichtenreihe dü r f t en die Wälder 
in der Umgebung der Höhle aus Pinus cembra, 
Larix und Picea bes tanden haben , wobei Pinus 
cembra vorherrschend war (71%) und Larix und 
Picea nur eine untergeordnete Rolle spielten (21%). 
I m Laufe der Vegetat ionsentwicklung änder te 
sich dieses Verhältnis völlig und Larix und Picea 
werden vorherrschend (72%), während Pinus cembra 
in den Hin te rgrund gerät (22%). Der weitere Ver-
lauf bringt neuerdings einen Umschwung und 
stellt die erste Lage wieder her ; Pinus cembra 
ist vorherrschend (73%) und Larix und Picea 
werden zurückgedrängt (20%). Die Laubbäume 
spielen im ganzen Verlauf der hier skizzierten 
Vegetat ionsentwicklung eine ganz unbedeutende 
Rolle (1%). Am Anfang der Vegetat ionsentwicklung 
sind vielleicht noch mehrere, vielleicht drei Arten 
(8%) vorhanden , doch später n immt die Zahl der 
Arten unun te rb rochen ab (0,4—0,7%). In der 
mit t leren Schicht werden noch zwei Ar ten , in der 
oberen jedoch nur noch eine angetroffen . Von den 
drei vorhandenen Arten kommt Acer durchgehende 
vor, Quercus nur in den ers ten zwei Per ioden, 
Fagus hingegen nur in der ersten. Infolge der 
Dürf t igkei t des zur Verfügung stehenden Materials 
(insgesamt nu r 9 Kohlenstücke) ist die prozentuale 
Auswertung der quan t i t a t iven Veränderungen unter 
den L a u b b ä u m e n nur eine sehr ungewisse und 
führ t zu Resu l ta ten von zweifelhaftem W e r t . 
Sowohl Pinus cembra als auch Larix und Picea 
weisen durch ihr Vorkommen auf ein — vom 
S t a n d p u n k t der Flora — rauheres Kl ima mit 
einer bedeu tend kürzeren Vegetat ionsperiode und 
mit einer niedrigeren Jahresdurchschni t t s tempera-
tur im Vergleich zu heute hin . 
Die Ursache der nachgewiesenen Vegetat ions-
veränderung muss in einer chronologischen Ver-
änderung der klimatischen Fak to ren gesucht wer-
den. Wir gehen also in unseren diesbezüglichen 
Untersuchungen dann richtig vor, wenn wir die 
ökologischen Bedürfnisse der nachgewiesenen Nadel-
hölzer in Be t rach t ziehen. Auf Grund der Angaben 
in der Fachl i te ra tur 1 1 7 ist da rüber folgendes zu 
sagen : 
Picea gedeiht im allgemeinen in solchen Gebie-
ten, wo die Jahressumme der Tagesdurchschni t ts-
t empera tu ren über 0°C nicht niedriger, als 1450, 
die der durchschnit t l ichen Ju l i t empera tu r nicht 
weniger als 10°C, nicht mehr jedoch als 18,75°C 
ist und die Durchschni t t s tempera tur im J a n u a r 
nicht un te r — 12,5°C fäl l t . Picea gedeiht also recht 
gut auch in einem Klima mit kurzem, mässig 
warmem Sommer und längerem kal tem Winte r . 
Ihre Höhengrenzen ändern sich in unseren Breite-
graden so, dass von Westen nach Osten ein An-
steigen der unteren und ein Sinken der oberen 
Grenze zu beobachten ist. Ebenen mit t rockenem 
Sommer sowie das Innere des Kont inents sind für 
das Gedeihen der Fichte nicht günstig. Die Trocken-
heit ist ihr besonders im Sommer sehr schädlich. 
Für Larix sind die Vegetat ionsverhäl tnisse 
dort am günst igsten, wo die jährl iche Durch-
schn i t t s t empera tur nicht u n t e r 1°C fä l l t und 
nicht über 10°C steigt , der Frühl ing kurz und 
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feucht , der Sommer gleichmässig warm ist und 
wenigstens drei Monate lang dauer t . Sehr schädlich 
fü r Larix ist der t rockene Sommer, während sie 
die Winterkä l te ziemlich gut e r t r äg t . 
Demgegenüber gedeiht Pinus cembra selbst 
noch dort , wo die Vegetationszeit nu r 2 % Monate 
dauer t und die Wärmesumme innerhalb dieser 
Zeit 800°C übersteigt . Deshalb bildet Pinus, 
cembra im Hochgebirge, an der oberen Waldgrenze 
heute im allgemeinen eine selbständige Zone, 
die sich über der Fichten- bzw. Lärchengrenze 
bef indet . 
In Anbet rach t dieser L m s t ä n d e kann gesagt 
werden, dass die F ichte und die Lärche auf ein 
milderes, an Niederschlägen reicheres, gemässigtes 
Klima mit ziemlich warmem, doch nicht t rockenem 
Sommer deuten, während die Zirbelkiefer auf ein 
verhältnismässig kälteres und vielleicht t rockeneres 
Klima weist, das durch einen kürzeren und kühleren 
Sommer charakteris ier t ist. Wenn es sich nun t a t -
sächlich so verhäl t , dass die quan t i t a t iven Ver-
hältnisse der Holzkohlenreste die Veränderungen 
in der Vegetation der Holzpflanzen während der 
in Frage kommenden Zeit der Wirklichkeit ent-
sprechend widerspiegeln, könnte m a n auf dieser 
Grundlage auf folgende klimatische Veränderungen 
schliessen. 
1. Kaltes, vielleicht t rockenes Klima mit kurzem 
kühlem Sommer (Pinus cembra vorherrschend). 
2. Milderes, an Niederschlägen reicheres Klima 
(doch kühleres, als das heutige) mit längerem und 
wärmerem, aber nicht übe raus t rockenem Sommer 
(Larix—Picea vorherrschend). 
3. Kaltes , vielleicht t rockenes Kl ima, mit kur-
zem kühlem Sommer (Pinus cembra vorherrschend). 
I m Laufe dieser Kl imaveränderungen konnten 
die Laubbäume nur an Orten mit günst igerem 
Mikroklima (oder Lokalklima) gedeihen. Vermutl ich 
bi ldeten sie in kleineren Gruppen, mi t s ta rk 
verminder ter Vi ta l i tä t , die Überreste eines wär-
meren Klimas und wurden ebendeshalb allmäh-
lich Zurückgedrängt . 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Verfasser gehen in der Einlei tung eine kurze 
Beschreibung der Geschichte der Freilegung der 
Höhle von Istál lóskő und im Zusammenhang 
auch eine Zusammenfassung der diesbezüglichen 
f rüheren anthrakotomischen Besul ta te , um sich 
dann mit den Ums tänden der le tz ten Grabung 
(1950—1951) zu beschäft igen. Diese Grabung wurde 
von L. Vértes durchgeführ t . I m Laufe der sehr 
gründlichen und umfassenden Arbei t wurden von 
ihm, aus einer zusammenhängenden Schichten-
reihe, nahezu 1000 Holzkohlenreste gesammelt 
u n d zwecks Aufarbe i tung den Autoren übergeben. 
Aufgabe vorliegender Arbeit war, die Methoden 
der Aufarbei tung und die Besul ta te im Zusammen-
hang mit den untersuchten Holzkohlenresten zu 
beschreiben. Gegenüber den f rüheren an thrakoto-
mischen Untersuchungen muss der Ums tand be-
sonders hervorgehoben werden, dass sich diesmal 
die Möglichkeit bo t , infolge der modifizier ten 
Arbei tsmethoden, ein das f iühere in quan t i t a t ive r 
Hinsicht mehrfach über t reffendes Untersuchungs-
mater ia l zu bearbei ten . Nach einer von mehreren 
S tandpunk ten aus erfolgten Besprechung des Ver-
fahrens und des Untersuchungsmater ia ls geben die 
Autoren die Beschreibung der Besul ta te der an th ra -
kotomischen Untersuchungen. Im Endresu l ta t wur-
den die Beste von sechs Holzarten gefunden, und 
zwar nament l ich die der Larix, der Picea, der 
Pinus cembra, der Quercus sp., der Acer sp. 
und der Fagus silvatica. 
Bei den meisten Holzkohlen (ungefähr 462 
Stück) erwies es sich, dass es sich u m Beste der 
Larix oder der Picea hande l t . Die xylotomische 
Unterscheidung der beiden Hölzer erweist sich 
selbst im Falle von rezentem Material als äussert 
schwierig. Die Verfasser geben — mehr als 100 
Jahre zurückgehend — die diesbezügliche Fach-
l i tera tur bekann t . In dieser Li teratur sind — in 
bezug auf die xylotomische Unterscheidung der 
Larix und der Picea — die verschiedensten und 
sich grösstenteils widersprechenden Angaben und 
Meinungen zu f inden. Um einer Lösung des Problems 
näherzukommen, werden von den Autoren an 
rezentem Material eigene Untersuchungen durch-
geführ t . Aus den bisherigen Besul ta ten kann u. a. 
festgestellt werden, dass weder die Kreuzungs-
felder, noch der Phillipssche Exzentr iz i tä ts index, 
noch die Zahl der Tapetumzel len, noch die Hof tüpfe l 
der Längstracheiden, noch die anderweitigen Eigen-
schaf ten geeignet sind, die Zugehörigkeit irgend-
eines Holzkohlenstückes zum Larix-oder zum. 
Picea-Genus zu entscheiden. 
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348 Holzkohlenstücke konnten als Reste der 
Pinus cembra bes t immt werden. Bei 42 Stück 
war n u r soviel festzustellen, dass es sich um Res te 
von Nadelhölzern handel t , doch konnte n ich t 
entschieden werden, ob es Res te der Larix, der 
Picea oder der Pinus cembra sind. Es waren nu r 
wenige Reste von Laubhölzern — insgesamt 
9 S tück — anzut ref fen . Vier Stück erwiesen sich 
als R e s t e der Quercus, vier als solche der Acer und 
ein S tück gehörte zur Fagus silvatica. 
Inne rha lb des Acer- und des Quercus-Genus 
war keine genaue Ar tbes t immung durchzuführen , 
da in bezug auf die gegenseitigen xylotomischen 
Unterschiede sowohl bei den Acer- als auch bei 
den Quercus-Arten, in der Fachl i te ra tur dieselben 
e inander widersprechenden Angaben zu f inden 
sind, wie in bezug auf die xylotomische Unte r -
scheidung der Larix und Picea. Auf Grund ver-
schiedenartiger Erwägungen werden die Acer-
Reste von den Autoren als A. cf. pseudoplatanus, 
die Quercits-Reste als A. cf. robur bes t immt . 
Der Fagus silvatica-Rest ist floristisch d a r u m 
beachtenswer t und sehr wichtig, da wir in ihm 
nicht n u r die ers te ungarische Angabe aus dem 
Jungpleis tozän zu sehen haben , sondern weil es 
sich wahrscheinlich — in bezug auf diese Ar t — 
um die erste europäische würmzeitl iche Holz-
kohlen-Angabe handeln dür f te . 
Auf Grund der s tat is t ischen Auswertung der 
Kohlen können drei übereinanderl iegende Holz-
kohlenlagen unterschieden werden. In der unteren 
und oberen Lage sind Pinus cembra-, in der mitt le-
ren Larix—Picea-Reste vorherrschend. Übrigens sind 
Pinus cembra und Larix—Picea in allen drei Lagen 
anzut ref fen . Von den Laubhölzern kam Acer 
in allen drei Lagen vor, Quercus in der unteren und 
mit t leren, Fagus hingegen nur in der un te ren . 
Auf Gruud der quan t i t a t iven Verteilung der 
Holzkohlen schliessen die Autoren auf eine solche 
Zeitperiode der eiszeitlichen Vegetat ionsverände-
rung, in deren ers tem Abschni t t in den Wäldern 
um die Höhle von ís tál lóskő Pinus cembra, im mit t -
leren Larix und Picea, im le tz ten Abschnit t wiede-
rum Pinus cembra vorherrschend waren. 
Aus den ökologischen Verhältnissen der er-
wähnten Nade lbäume schliessen die Autoren in 
bezug auf die in Frage kommende Zeitperiode auf 
folgende Kl imaveränderungen : 
1. Kal tes , vielleicht t rockenes Klima mit kurzem 
kühlem Sommer (Pinus cembra vorherrschend) . 
2. Milderes, an Niederschlägen reicheres Kl ima 
(doch kühleres, als das heutige) mit längerem und 
wärmerem, aber nicht überaus t rockenem Sommer 
(Larix—Picea vorherrschend). 
3. Kal tes , vielleicht t rockenes Klima mit kurzem 
kühlem Sommer (Pinus cembra vorherrschend). 
ÜJ. Ш А Р К А Н Ь - И . Ш Т И Б Е Р 
А Н Т Р А К О Т О М И Ч Е С К О Е О Б С Л Е Д О В А Н И Е О С Т А Т К О В ОЧАГА, О Т К Р Ы Т Ы Х В П О С Л Е Д Н Е Е 
ВРЕМЯ В П Е Щ Е Р Е НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё 
(Резюме) 
I . Прежде всего вкратце описывается история вскры-
тия пещеры с рекапитуляцией результатов п р е ж н и х 
исследований по антракотомии. Начиная с первого 
вскрытия, имевшего место в 1912 году, исследователи 
(Гиллебранд, Кадич, Моттль и Вертеш) собирали куски 
древесного угля, сохранившиеся с первобытных времен. 
Куски , собранные Кадичем, были подвергнуты изучению 
Голлендонером, но последний, не закончив работы, 
скончался. Полученные им результаты были опублико-
ваны профессором Шарканем совместно с установления-
ми, относящимися к кускам древесного угля, собранным 
Моттль. Угли, поступившие в 1947 году из первой раскоп-
ки Вертеша, были проанализированы Штибером. Данные 
всех этих исследований по антракотомии были внесены 
в таблицу. 
Описываются и раскопки, произведенные Вертешем 
в 1950 51 гг. Работая прилежно и тщательно, он извлек 
почти 1000 кусков из соответствующих слоев отложений, 
находящихся в пещере. В настоящей статье опубликованы 
методы и результаты антракотомических исследований, 
относящихся к этому материалу. В отличие от п р е ж н и х 
исследований, этот раз было обработано несравненно 
больше материала, нежели когда-либо раньше, и приме-
нен метод, подвергавшийся ранее нескольким модифи-
кациям. 
II. Одна часть древесных углей (65 кусков) была 
положена по смыслу многократно модифицированного 
метода Ш а р к а н я в смесь коллолита с парафином, 
имевшую температуру 70—80° по Цельсию. После осты-
вания были сделаны отрезки, большинство которых 
(прибл. 800) было обследовано по методу Штибера при 
помощи комплексного освещения сверху. 
III . При применении антракотомии было констати-
ровано присутствие приблизительно 6 различных кате-
горий систематики. Перечисляя их в порядке количеств, 
содержащихся в слоях отложения , они суть следую-
щие : 
1 .Larix Picea (см. Рис. 3. микрофото № № I - 12). К. 
этой категории было отнесено 462 куска угля . Что ка-
сается антракотомической характеристики, продольные 
элементы состоят из трахеидов, среди которых нахо-
дятся и трабекульные трахеиды, но иногда, повидимому, 
и паренхимы. Окаймленные норы в продольных трахеи-
дах расположены в один ряд или иногда в два. Норы 
довольно часто двойные. Продольные смоляные ходы 
сложны, клетки же эпителия имеют толстые стенки 
Сердцевинные лучи разнородны и имеют ширину 1 2, 
изредко же 3 ряда. Стенки поперечных трахеидов гладки 
или волнисты, на их внутренних сторонах иногда имеются 
весьма небольшие, шилообразные утолщения. В местах 
9 3 4 ш . ш а р к а н ь - и . ш ' г и б е р : а н т р а к о т о м и ч е с к о е о б с л е д о в а н и е о с т а т к о в о ч а г а , о т к р ы т ы х в 
п о с л е д н е е в р е м я в п е щ е р е н а и ш т а л л о ш к ё 
скрещения сердцевинных лучей с продольными трахеи-
дами имеется 1 до 8 ям, расположенных в I 3 ряда. 
Число их составляет в среднем 4 4,4. Поперечные смо-
ляные ходы медианны или эксцентричны, показатель 
эксцентричности колеблется между 1 и 7,5, составляя в 
среднем 1,6. Число клеток эпителия : 4 - 15, в среднем 9. 
Поздний пояс в годичных кольцах почти всегда легко 
определяем, гак как он резко отличается от раннего. 
Из вышеназванных анатомических признаков видно, 
что проанализированные куски у г л я принадлежат к 
представителям рода Larix или Picea. Ксилотомное 
отделение этих родов является очень трудным и в рецент-
ном материале. По этому вопросу в литературе встреча-
ются самые разнообразные и противоречащие между 
собой мнения. Чтобы рассеять эти противоречия и выяс-
нить проблему, авторы произвели исследования и по 
рецентному материалу. На основании полученных до 
сих пор результатов можно установить только то, что ни 
площадки скрещения продольных трахеидов с серце-
винными лучами, ни показатель эксцентричности по 
Филипсу, ни число клеток эпителия, ни норы продоль-
ных трахеидов, ни другие признаки не пригодны для 
точного определения принадлежности кусков углей к 
одному из родов Larix и Picea. Но на базе некоторых 
соображений и статистической оценки анатомических 
признаков допустимо предположение, что среди находок 
имеются угли как и рода Larix, так и рода Picea. 
2. Pinus ccmbra (см. микрофото № № 13 — 19). К этой 
категории было отнесено 348 кусков угля . Д л я этой части 
материала оказалось характерным, что в нем имелись 
широкие продольные и поперечные смоляные ходы, 
далее, что серцевинные лучи разнородны и состоят из 
поперечных трахеидов и паренхимы. Стенки поперечных 
трахеидов гладки. В местах скрещения сердцевинных 
лучей с продольными трахеидами находится 1 яма, но 
иногда и 2 3. Продольные трахеиды имеют гладкие 
стенки с окаймленными норами, расположенными в 
1 ряд. 
3. Acer cf. pseudoplatanus (см. микрофото № № 
20 21). Эта категория представлена 4 пористыми кус-
ками угля. Поры разбросаны поодиночно или же по-
парно и только редко образуют лучи. Основной мате-
риал состоит из волокнистых трахеидов. Между ними 
и трахеями нет никакого перехода в отношении вели-
чины клеток. Сердцевинные лучи - шириной в 1—4 
клетки, высотой же в 5—55 клеток гомогенны. Абсо-
лютная высота их составляет 77 - 6 5 0 р. На трахеях 
имеются простые перфорации, спиральные и окаймленные 
норы. Эти признаки указывают на то, что эти куски пред-
ставляют собой род Acer. Ввиду противоречащих дан-
ных соответствующей литературы, определение вида не-
возможно. На основании некоторых предположений яв-
ляется самым вероятным, что эти угли представляют 
собой Acer cf. pseudoplatanus. 
4. Querciis sp. (см. микрофото № 28). В материале 
находились 4 куска дуба. Годичные кольца на н и х ока-
зались пористыми. Является весьма характерным, что 
помимо сердцевинных лучей шириной в одну клетку 
имеются и очень широкие (шириной в 20 40 клеток). 
Основной материал состоит из древесины, волокнистых 
трахеидов и паренхимы. Тонкостенные поздние сосуды 
вместе с волокнистыми трахеидами и однорядной мета-
трахеальной паренхимой образуют особые радиальные 
зоны, промежутки которых заполнены древесиной. Пер-
форации сосудов просты. Из этих признаков ясно, что эти 
куски представляют род Quercus, в частности группу 
«белых дубов». Д л я определения вида литература ксило-
томии не дает точных указаний : в ней господствует та-
к а я же неразбериха, как и у родов Larix, Picea и Acer. 
5. Fagus silvatica (см. микрофото № № 2 2 - 2 7 ) . 
Этот род представлен только лишь одним куском у г л я . 
В его материале имеются разбросанные поры, местами 
даже двойные. Сердцевинные лучи очень широки (доходя 
до ширины в 1 5 - 2 5 клеток) и расположены в 1 - 3 ряда . 
Перфорации сосудов просты или лестничны, ямы же 
оппонируют одна другой. 
IV. Обращает на себя внимание остаток вида Fagus 
silvatica. Он является первым плейстоценным пред-
ставителем вида, который был найден на территории 
Венгрии. Он представляет собой, по всей вероятности, 
первый кусок древесного угля , который дошел до нас из 
вюрмского периода Европы. 
Оценивая остатки углей с точки зрения статистики, 
можно различать три горизонта в отношении и х располо-
жения. В нижнем и верхнем горизонтах преобладают 
представители Pinus cembra а в среднем - остатки 
родов Larix и Picea. Впрочем названные роды пред-
ставлены во всех горизонтах. Из лиственных пород Acer 
присутствовал во всех трех горизонтах, Quercus в 
нижнем и среднем, a Fagus только в нижнем. 
Из количественного отношения древесных углей в 
слоях допустимо предположение, что они сохранились от 
такого периода ледниковой эпохи, в начале которого 
преобладала кедровая сосна (Pinus cembra), затем господ-
ствовали роды Larix и Picea, а в конце периода вновь 
появилась кедровая сосна в лесах, о к р у ж а в ш и х пещеру 
на Ишталлошкё. 
Из экологических условий упомянутых родов сосны 
авторы делают следующий вывод относительно климати-
ческих изменений, наступивших в трактуемый период : 
1. Холодный, может быть, сухой климат с корот-
ким прохладным летом (господство Pinns cembra). 
2. Более умеренный, изобилующий атмосферными 
осадками (но более прохладный, чем наш) климат с 
длинным, теплым и не слишком сухим летом (господство 
Larix —Picea). 
3. Холодный, может быть, сухой климат с коротким, 
прохладным летом (господство Pinus cembra). 
M. HERRMANN 
DIE SCHW ERMINERALIEN ALS DEN PLEISTOZÄNSCHICHTEN 
DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKŐ 
Die F a c h l i t e r a t u r g a b in den l e t z t en J a h r e n 
überaus in t e re s san te N a c h r i c h t e n ü b e r die Höhle 
von I s tá l lóskő , die in de r südwes t l ichen , steilen 
F lanke des Is tá l lóskőberges (Bükkgehi rge , NO-
Ungarn) in der Nähe der Gemeinde Szi lvásvárad 
l iegt .1 
Verfasser h a t un längs t von L. Vér t e s aus den 
Ablagerungen der Höhle Mater ia l fü r mikrominera lo-
gische Un te r suchungen e rha l t en . Die Mus te r s t amm-
ten aus d e n folgenden Schich ten : 
1. Gelblich-brauner Löss, die gegenwärtige oberste 
Schicht. (Sie gehört nach der Feststellung von. L. Vértes in die 
Schlussphase der Interstadiale Würm-i—2, und enthäl t Über-
reste der Aurignac-II-Kultur .) (Bezeichnung des Musters 
I. 51/3). 
2. Obere Kulturschicht . Farbe der Schicht : graubraun 
(zweiter Teil der Interstadiale Würm-i—2, Kul tur : Aurignac-Ii, 
Bezeichnung : I 51/6). 
3. LTnterster Teil der oberen Kulturschicht . Zweiter Teil 
der Inters tadiale Würm-i—2. Kul tur : Aurignac-Ii . Bezeich-
nung des Musters I. 51/10. 
4. Untere Kulturschicht. Farbe : braun. Alter : Beginn 
der Interstadiale Würm-i—2. K u l t u r : Aurignac-I. Bezeich-
nung des Musters : I. 51/16. 
5. Unters te Schicht der Höhle von Istállóskő, dereinst 
vermutlich Quellenbett. Bezeichnung des Musters : I. 51/20. 
Verfasser ha t die Schwermineralien der Muster mittels 
Bromoform separiert. Die Ergebnisse sind in der unten-
stehenden Tabelle Nr. 1. zusammengefasst . 
Es ist ersichtlich, dass die Mineralien Magneti t , Limonit, 
Granat, Epidot und Zirkon (in der angegebenen quant i ta t iven 
Reihenfolge) in allen Mustern zugegen sind. Hornblende fand 
sich dagegen nur in der unters ten Schicht, Biotit nur in der 
unteren Kulturschicht . Die untere und obere Kulturschicht 
sowie die oberste Schicht haben 1 bis 3 % Turmalin geführt , 
Cyanit war dagegen nur in der obersten Schicht (1%) ver-
treten. Staurol i th, Rutil, Korund und Amphibol waren nur in 
Spuren nachweisbar. (S. beigelegtes Diagramm.) 
Die Granatkörner sind im allgemeinen farblose, seltener 
hellgrüne, kantige, stellenweise etwas abgerundete isotrope 
Kristalle mi t muscheligem Bruch. 
Die Epidotkörner sind von der kennzeichnenden zitronen-
gelben Farbe mi t grünlichem Pleochroismus und kommen in 
der Gestalt von kantigen Bruchstücken bzw. gerollten Kör-
nern vor. 
Die Zirkonkristalle mit. s tarker Reflexion und Doppel-
brechung sind meistens gerundet , jedoch gibt es auch einige 
automorphe Körner. 
Tabelle 1 
Schwermineralien der Pleistozänsehichten der Höhle 
von Istállóskő 
j tu % angegeben 
Musters 1.51/3 1.51/6 1.51/10 1.51/13 I.51/20 
Magnetit  36,5 36,5 59,2 41,8 75,9 
Limonitisierter Magne-
7,5 37,8 29,6 23,0 
— 
21,3 13,5 4,2 11,3 5,6 
Epidot  15,6 9,5 2,8 6,5 7,4 
15,6 2,7 1,4 1,7 3,7 
Turmalin  1,5 





Staurolith  0,5 
- - - -
Ruti l  0,5 - - 1,7 1,9 










Biotit  - — — 11,3 -
Hornblende  — - — - 5,5 
Summe  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Die opaken, schwarzen Magnetitkörner mit Metallglanz 
sind teils automorph, teils gerundet. 
Der opake Limonit ist ohne Metallglanz und kommt in 
gerollten Körnern von erdiger Konsistenz vor ; in dem dri t ten 
Muster (I. 51/10, aus dem untersten Teil der oberen Kul tur-
schicht) waren auf der Peripherie der einzelnen Limonitkörner 
epigenetische Wachstumsformen zu beobachten. 
Die Turmalinkristalle sind von charakteristischer Gestalt , 
durchwegs automorph, mit gelb-grünlichbraun-braunem Pleo-
chroismus : sie enthal ten schwarze (verkohlte?) Einschlüsse. 
Sie gehören zu einem Typ metamorpher Herkunf t . 
Der Cyanit der ersten Muster — der obersten 
Sehieht — zeigt die vollkommene Kristallform, ohne Run-
dung, mit starker Reflexion und zwei fast normalen Spalt-
r ichtungen. 
Die in Spuren anwesenden übrigen Schwermineralien, 
die wegen ihrer Spärlichkeit für die Schichten nicht kennzeich-
nend sind, können an Hand ihrer optischen und morphologi-
schen Eigenschaften sofort erkannt werden. 
1
 A. Saád : Die Ergebnisse der Ausgrabungen in der nordwestlichen Bükkgebirges), Barlangkutatás (Ilöhlenfor-
Istállóskőer Höhle im Jahre 1927. Eiszeit, IV. (1927) S. schung), 17 (1944); JI. В е р т е ш : Новые разкопки в 
97 — 98 ; О. Kadic : A magyar bar langkuta tás állása az 1929. пещере на Ишталлошкё. Acta Arch. Hung. 1 (1951)S. 15. ff.; 
évben (Der Stand der ungarischen Höhlenforschung im D. Jánossy : Az istállóskői barlang aurignaci fauná ja . (Auri-
Jahre 1929). Barlangvilág (Höhlenwelt), Nr. 3 — 4 ; О. Kadic— gnacienfauna aus der Istállóskőer Höhle). Földtani Közlöny 
M. Mottl : Az északnyugati Bükk barlangjai (Die Höhlen des 1952. 









Abb. 1. Schwerminera l i en der Sch ich ten der Höhle von Is tál lóskő. P r o z e n t u a l e Ver te i lung 
Die Ergebnisse unserer Untersuchung geben 
Antwor t auf die folgenden Probleme : 
1. Welches war das Muttergestein im Abt ra -
gungsgebiet? War es magmat isch , sedimentär oder 
m e t a m o r p h ? — Von unseren Scliwermineralien sind 
die Körner des Magnet i ts , Zirkons und Bioti ts mag-
mat ischer Abs t ammung . Unser Turma l in typ rüh r t 
mit den schwarzen Einschlüssen aus einem von kris-
auch in der obersten Schicht zugegen sind, und mit 
ihrer hohen Beflexion und Doppelbrechung auf-
fallen, besitzen einen kant igen Habi tus : die 
scharf-spli t tr igen, kant igen Bruchstücke gewährleis-
ten gewisse Schlüsse über die Wi t te rungszus tände . 
Nach den Feststel lungen von Böhmers2 sind die 
scharfen, kantigen Spli t ter P roduk te von intensiver 
Fros twirkung. Auch nach der Meinung von Vértes 
tallinen Schiefern bedeckten Gebiet her. Gleichfalls 
me tamorpher A b s t a m m u n g sind Ep ido t , Cyanit und 
Grana t (?) sowie der in Spuren anwesende Stauro-
lith. (Der Granat k a n n aber auch magmat ischen 
Ursprungs sein.) Die gerollten Zirkonkörner sind 
allem Anschein nach der Verwi t te rungsrücks tand 
von umgehäuf ten Sedimentgeste inen. Die Karbo-
natkörner , die unter den leichten Mineralien der 
oberen Kulturschicht (Muster Nr. 3.) recht häuf ig 
sind, sind ebenfalls sedimentogen. 
I m allgemeinen beweisen die s tärker gerollten 
Körnchen ein weitergelegenes, die kant igen, auto-
morphen Körner dagegen ein näheres Abtragungs-
gebiet. 
2. K a n n man im gegebenen Falle aus den 
Schwermineralien übe r die klimatischen Verhäl t -
nisse ur tei len? — Die Karbona tkörne r , die in der 
obersten Kul turschicht (Muster Nr . 3.) und spärlich 
sind die bet ref fenden Schichten im kal ten Stadium 
der Inters tadiale W ü r m j ^ en t s tanden . 
3. Gibt es in unseren Mustern epigenetische 
Mineralien? Epigenetische Wachs tumsformen sind 
ausschliesslich an den Limonitkörnern des Musters 
3. aus der oberen Kul turschicht beobachte t wor-
den, folglich können nur diese als epigenetisch an-
gesehen werden. Die übrigen Mineralien sind alle 
allotigener Abs tammung . 
Merkwürdigerweise blieb in der unters ten 
Schicht, die nach der Meinung von L. Vértes ein 
einstiges Quellenbett gewesen sein mag, nur der 
Magnet i t liegen, die Menge von Grana t , Zirkon und 
Epido t nahm jedoch in Vergleich zu den anderen 
Schichten wesentlich ab. Diese prozentmässige Ver-
2
 A. Böhmers : Die H ö h l e n von Mauern . Pa laeohis tor ia 1 
(1951). 
m. х е р р м а н н : т я ж е л ы е и с к о п а е м ы е в п л е й с т о ц е н о в ы х о т л о ж е н и я х н а и ш т а л л о ш к ё 2 3 / 
te i lung der Schwermineralien un te r s tü tz t auch die 
Vorstel lung von L. Vertes. Das Quellenwasser ha t 
näml ich auch die Schwermineral ienkörner ausge-
waschen u n d n u r die schwers ten Magnet i tkörner 
blieben vor der Turbulenz desselben ve rwahr t . 
Selbstverstä ndlich wären die vorgeführ ten mik-
romineralogischen Angaben viel aufschlussreicher, 
wenn man sie an H a n d von analogen Unte r -
suchungsverfahren auch mit den Sedimenten aus 
der Umgebung der Höhle parallelisieren könn te . 
M. Х Е Р Р М А Н Н 
Т Я Ж Е Л Ы Е ИСКОПАЕМЫЕ В П Л Е Й С Т О Ц Е Н О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Я Х П Е Щ Е Р Ы НА ИШТАЛЛОШКЁ 
(Резюме) 
Статья содержит данные исследований, произведен-
ных на следующих пробах, взятых научным сотрудником 
Венгерского национального музея Л. Вергеш из плейсто-
ценных изложений пещеры на Ишталлошкё : 1. лессовая 
глина из самого верхнего слоя, содержавшего памятники 
ориньякской культуры II, образовавшегося в интерста-
диальный период Вюрма I I I ; 2. серовато-бурое отло-
жение из верхнего слоя очага, содержащего предметы 
ориньякской культуры II, представляющего собой вто-
рую половину названного интерстадиального периода ; 
3. низшая часть верхнего культурного слоя, содержащего 
объекты ориньякской культуры II из второй половины 
Вюрма I II ; 4. бурое отложение из нижнего слоя очага 
(начало Вюрма I II ; культура : ориньякская II) ; 
5. низший слой пещеры, служивший когда-то руслом 
для вод источника. Процентное отношение тяжелых 
ископаемых в отложениях отмечено в таблице I. Из нее 
видно, что некоторые из тяжелых ископаемых, а именно 
(следуя от больших к меньшим количествам) магнетит, 
лимонит, гранат, эпидот и циркон, встречались в каждой 
пробе. Бурый амфибол был обнаружен только в низшем 
слое, а биотит только в нижней части очажного слоя. 
Турмалин (1 3%) поступил из нижнего и верхнего 
слоев очага, равно как и из самого верхнего культурного 
слоя, а цианит (1%) только из последнего. Что же каса-
ется ставролита, рутила, корунда и зеленого амфибола, 
были обнаружены только их следы. 
Исследования привели к следующим результатам : 
1. магнетит, циркон и биотит берут свое начало из маг-
матической зоны. Турмалин, эпидот, гранат, цианит и 
следы ставролита имеют кристаллическо-сланцевое про-
исхождение. (Гранат может быть и магматического проис-
хождения.) Названные ископаемые в более значитель-
ных количествах встречались главным образом в верх-
ней и низшей части ряда слоев и имели, по всей вероят-
ности, связь с образованием лесса в данных эпохах. 
Округленные зерна циркона поступили уже из отложе-
ний. Подобное происхождение имели и карбонатные 
зерна. 2. Карбонатные зерна имеют осколочный характер. 
По этим резко отколотым, угловатым осколкам - по мне-
нию Бомерса - можно судить о климате, так как они 
создавались под влиянием сильных морозов. 3. Только 
у лимонита допустимо предположение об эпигенном 
происхождении, а остальные являются аллотигенными. 
Лимонит эпигенного происхождения оказался только в 
пробе № 3. Его наличие освещает осадковые условия, 
господствовавшие во время образования данного слоя. 
4. В низшем слое, служившем по предположению 
Вертеша когда-то руслом для вод источника, сохра-
нился только магнетит, а количество граната, циркона и 
эпидота значительно сократилось по отношению к дру-
гим слоям. Предположение Вертеша является весьма 
правдоподобным. Вода, протекавшая по руслу, с тече-
нием времени уносила большинство тяжелых ископае-
мых, и только самый тяжелый из них, т. е. магнетит, про-
тивоустоял ее течению. 

281 L. VÉRTES 
UNTERSUCHUNG DER AUSFÜLLUNG DER HÖHLE VON ISTÁLLÓSKŐ. 
ZEITBESTIMMUNG 
Die archäologischen F u n d e der H ö h l e von 
I s tá l lóskő k ö n n e n an H a n d v o n reichlichen u n d ver-
hä l tn ismäss ig sorgfäl t ig ge sammel t en faun i s t i schen 
u n d a n t h r a k o t o m i s c h e n Beg le i t funden in die abso-
lu te Chronologie des P le i s tozäns eingereiht werden . 
W i r sind übe rzeug t , dass die pa läol i th ischen 
K u l t u r e n n u r d u r c h die A n w e n d u n g aller mögl ichen 
fe ineren U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n mi t Sicherhei t 
m i t e inande r u n d mi t ihrer pa läogeographischen und 
pa läok l imat i schen U m g e b u n g paral lel is iert werden 
k ö n n e n . Nur so wird die Gesamthe i t der g e n a n n t e n 
E i g e n s c h a f t e n zu einem überzeugenden al ters-
b e s t i m m e n d e n F a k t o r . Wi r be ru fen uns diesbezüg-
lich auf einen bemerkenswer t en Gedanken von 
Fe lgenhaue r , 1 E r sagt in b e z u g auf die D a u e r der 
einzelnen Vereisungszyklen, dass m a n sich bei der 
B e k o n s t r u k t i o n der pa läol i th ischen Geschichte kei-
neswegs mi t d e m Einre ihen der F u n d e in die n ä c h s t e 
S tad ia le oder In te r s t ad ia le , d . h . mi t einer P ü n k t -
l ichkei t v o n ± 10 000—20 000 J a h r e n begnügen k a n n . 
Wi r wurden in erster Linie durch diesen Gedan-
ken angeregt , die A n w e n d u n g von e ingehenden 
sed imentpe t rograph i schen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n 
zum e r s t enmal in Ungarn e inzuführen . 2 E s w a r nahe-
l iegend, die f ü r uns völlig neuen Methoden a m 
Mater ia l der Höh le von I s tá l lóskő zu e rproben , da 
hier die sichere A l t e r sbes t immung durch wohlbe-
a rbe i t e t e faunis t i sche u n d bo tan i sche F u n d e ge-
währ le is te t wurde . Durch unse re Arbei t k o n n t e ein 
zuverlässiger A u s g a n g s p u n k t f ü r die Bevis ion von 
weniger sicher da t i e r t en F u n d e n aus anderen unga-
r ischen Höhlen geschaffen werden . 
Schliesslich s ind wir v o m Gedanken g e f ü h r t 
worden , dass be i den Ausgrabungen — das gilt auch 
1
 F. Felgenhauer : Aggsbach, ein Fundpla tz des spä ten 
Paläol i thikums in Niederösterreich. Mit t . d. P räh . K o m m . d. 
Akad . d. Wiss. Wien, V/6 (1951) S. 249. 
2
 Die Untersuchung der einheimischen Höhlenfül lungen 
ist a m Material der Höhle von Istállóskő begonnen worden, 
jedocli wurden die gleichfalls v o m Verfasser ausgeführ ten 
Untersuchungen in Zusammenhang mi t den Pramoust ié re-
Funden der Lambrech t Ká lmán-Höhle von Varbó aus tech-
nischen Gründen vorher publiziert , obwohl sie erst nach der 
vorliegenden Arbei t beendet worden sind (vgl. L. Vértes : 
f ü r die E r fo r schung der Höhle v o n Is tá l lóskő — 
die Schich ten der F u n d s t ä t t e n n icht m i t der erforder-
l ichen Sorgfal t g e t r e n n t worden s ind, en tweder weil 
sie makroskopisch n i ch t zu un te r sche iden waren , 
oder weil die Di f fe renzen in Tex tu r u n d F a r b e n ich t 
genügend b e a c h t e t w u r d e n . Desha lb waren wir 
b e m ü h t , e infache physikal ische u n d chemische 
M e t h o d e n auszua rbe i t en u n d e inzu füh ren , die die 
T r e n n u n g der Fül lungsschich ten an Or t und Stelle 
in e in facher Weise e r l auben . Desha lb h a b e n wir bei 
dem Aufschluss von P ro f i l V I I I . auch einen Chemi-
ker be i der Ausgrabung hinangezogen, der mi t ver-
schiedenen Mit te ln , j e d o c h leider vergeblich das 
ges teckte Ziel zu er re ichen such te . Obgleich die 
V e r ä n d e r u n g e n der F ü l l u n g diesmal an der Ausgra-
b u n g s s t ä t t e n icht e inwandf re i b e s t i m m t werden 
k o n n t e n , so k o n n t e n die spä te ren labora tor i schen 
Unte r such t ingen schon wesentl iche Unterschiede 
aufze igen, die wicht ige Hinweise ü b e r die kl ima-
t i schen Verhäl tnisse de r jeweiligen Ablagerungs-
per ioden e rb rach t h a b e n . 
B e v o r wir zur e ingehenden Dars t e l lung unserer 
Ergebnisse übergehen , wollen wir u n s ku rz mi t der 
a l lgemeinen Al t e r sbes t immung der europäischen 
Aur ignac i en -Ku l tu r en befassen sowie mi t der 
Zei tper iode, in der der Aur ignacien-Mensch in Mit-
t e l eu ropa heimisch w a r . 
Die allgemein angenommene s t ra t igraphische Gliederung 
wird aus einer Mitteilung von Nar r 3 ersichtlich. Er stellt 
dar in die Zeit des mit teleuropäischen «Olschewien» und der 
darauffo lgenden Aurignacien-Kultur in das In ters tadia l W ü r m 
I / I I fest . I n Westeuropa war zu gleicher Zeit die Chatelperron-
K u l t u r verbre i te t . Das westeuropäische Aurignacien und das 
mit te leuropäische Gravet t ien haben sich in der Stadiale 
W ü r m I I entwickelt . Dieser Auffassung en tspr ich t die Göt t -
weiger Lehmzone des «Aurignac-Interstadials», d. h. dem 
W ü r m l / I I . 4 
Az alsópaleolit ikum emberének első biztos eszközlelete Magyar-
országon [Erster bewiesener F u n d des al tpaiäoli thischen 
Mensehen in Ungarn], Archeológiai Ér tes í tő , 80 [1953] S. 
1 7 - 2 6 . ) 
3
 К. J. Narr : Terrassen, Lösse u n d paläolithische 
Kul tu ren , Germania 29 (1951) S. 2 4 5 - 2 5 0 . 
4
 K. J. Narr : Zum S tand der quar tärs t ra t igraphischen 
Forschungen, Germania, 29 (1951) S. 6 7 - 6 9 ; derse lbe : 
Zur St ra t igraphie jungpaläoli thischer Typen u n d Typengrup-
pen, Eiszeital ter und Gegenwart (1952) S. 50 — 62. 
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Die von Brandtner vorgenommene feinere Subdivision 
und Deutung der Lehmzonen im österreichischen W ü r m I / I I 
haben zu der Erkenntnis ge führ t , dass die charakterist ischen 
Schichten dieses Inters tadials (z. B. in den Lössprofilen von 
Stillfried, Ulrichskirchen-Schieinbach usw.) un ten mit einer 
Lehrnzone aus einer t rocken warmen Zeit beginnen, und von 
einer Schwarzerdenschicht mi t eingelagerten Lössschichten 
überdeckt werden, die ein kühleres Kl ima deute t . Zwischen 
den beiden gab es eine kurzfr is t ige kalte Oszillation, die zur 
Ablagerung von Löss mi t Feinsand geführ t hat . 5 Dieses Inter-
stadial dauerte laut B rand tne r 35 000 Jah re . Andererseits 
war nach Zeuners Meinung6 die LG1 die dem fraglichen 
In ters tadia l entspricht, 43 000 Jahre lang. Ihr Klima war 
anfangs kühl , gab jedoch nach einer kurzen kal ten Periode 
einer milderen Wit terung Pla tz . 
Bacsák hat die Dauer der Inters tadiale in seinem auf 
den Berechnungen von Milankovic begründeten Klimatypen-
kalender auf 33 000 J a h r e festgesetzt.7 Die Periode fängt 
nach ihm mit einer 10 200jährigen subarkt ischen Phase an, 
u m nach einer 700jährigen antiglazialen Übergangsperiode 
und einer 11 500 J a h r e dauernden subtropischen Phase in 
eine 7400jährige antiglaziale Phase überzugehen. Diese anti-
glaziale Phase mündet wieder in eine 8100jährige Übergangs-
periode (3100 subarktische Jahre , gefolgt von der Anfangs-
phase des Glazials W ü r m I I ) , die ihrerseits in die Stadiale 
Würm I I hinüberführ t . Eine eigentliche eisfreie Periode konnte 
sich dementsprechend nur in den le tz ten 10 100 J a h r e n des 
In ters tadia ls entwickeln.8 
Ein sehr interessanter u n d fü r die Erör te rung der realen 
Klimaphasen sehr lehrreicher Fragenkomplex wird in den 
Arbei ten von P. Kr iván umfass t . E r analysiert u. a. mit 
Erfolg die Wirkung der zyklisch veränderl ichen Windsysteme 
mit konstanter Haup t r i ch tung auf das Pleistozänklima.9 
Auch er betont , dass die Periode der glazialen Schwankung auf 
keinen Fall mit der Dauer der s t aubführenden und löss-
bi ldenden Ostwinde zusammenfal len kann , da letztere auf 
unserem damals pseudoperiglazialen Gebiet nur seit der 
maximalen Evolution der Eisdecke gewirkt haben. Anderer-
seits dauer te ihre Her r schaf t eine Weile in der interstadialen 
Zeit for t , und wurde erst nach zeitweiligen Kämpfen von den 
Westzyklonen verdrängt . In diesem Sinne kann man die 
vereisten klimatischen R h y t h m e n auch als die Periode der 
zonalen oder östlichen u n d die eisfreien Phasen entsprechend 
als die der westlichen oder meridionalen Winde auffassen. 
Die Pleistozänforscher haben ihre chronologi-
schen Tabellen ausnahmslos auf der bekannten 
Strahlungskurve von Milankovic begründet , die 
5
 F. Brandtner : Über die relative Chronologie des jün-
geren Pleistocäns Niederösterreichs, Arch. Austr . 5 (1950) 
S. 111. 
6
 F. Zeuner : Dat ing the Past , London 1946. S. 134 und 
Abb. 48. 
7
 Gy. Bacsák: A di luvium utolsó szakaszának kronológiája 
(Die Chronologie der le tz ten Phase des Diluvium). Barlang-
világ, 10 (1940) S. 3 1 - 4 3 . 
8
 Man muss hierbei aufmerksam machen, dass zwischen 
den berechneten und ef fekt iven einzelnen quar t ä ren Verei-
sungsperioden und kl imatischen Zyklen gewisse Abweichun-
gen bestehen. So s t immen u. a. die beiden Werte auch im 
Falle des Interstadials W ü r m I / I I nicht überein. Das Verhältnis 
der berechneten und ef fekt iven Zeitspannen ist auch von 
Bacsák in seiner Arbei t «A skandináv eljegesedés hatása a 
periglaciális övön» (Die Wirkung der skandinavischen Ver-
eisung auf die Perioglazialzone), Meteor, és Földmágn. In t . 
Kiadv. Ü j sorozat, 13 [1942] S. 18. ermit te l t worden. In sei-
nem neuesten, im Druck befindlichen Werk («Die Verteidigung 
der Milankovic-Theorie») gibt er sogar nur die 10 100 effekt iv 
eisfreien Jahre als wirkliche Dauer der Interstadiale an. 
Gy. Bacsák ha t seine Tabellen über die Chronologie des 
Pleistozäns in mehreren Aufsätzen noch erheblich verbessert. 
Die daraus folgenden unwesentl ichen Abänderungen haben 
jedoch die Reihenfolge der einzelnen Phasen in keinem Falle 
be rühr t . Wir haben uns bei den absoluten Zeitangaben auf die 
zwar — wie u. a. von W u n d t be ton t wird — nur 
einige Fak toren aus der Mannigfalt igkeit der Ver-
eisungsursachen in Be t rach t zieht , aber doch die 
einzige exakte Basis für die zeitliche Gliederung des 
P.eistozäns darstel l t .1 0 Andererseits wirken eben die 
heu te schier unlösbare Vielseitigkeit und häuf igen 
Widerspräche der genannten Fak to ren dahin, dass 
die klimatologischen Rekonst rukt ionen, obwohl so 
fes t wie möglich auf exakte naturwissenschaft l iche 
Grundlagen gebaut , kaum den Verlauf der In ter -
stadialen in unserem pseudoperiglazialen Gebiet 
wiedergeben können . 1 1 Bacsák stell te fü r die pseudo-
periglazialen Gebiete des Karpa tenbeckens die 
hypothet ische Liste der insolationsbedingten Klima-
phasen für die letzten zwei Vereisungsperioden auf . 
Diese Arbeit ist da rum wichtig, weil sie k la rmacht , 
dass man die Eiszeit — in Gegensatz zu der f rüheren 
Auffassung — nicht als eine Sequenz von ka l ten 
u n d warmen klimatischen Ex t r emi t ä t en auffassen 
darf . Die f rühere Auffassung ist vor allem durch die 
paläozoologischen und paläobotanischen Funde 
widerlegt worden, die sich in keiner Weise in die 
solcherart def inier ten kl imatischen Ant i thesenpaare 
hineinzwängen Hessen. 
Die Bacsákschcn K l ima typen sind folgende1 2 : 
1. Glaziale, gekennzeichnet du rch zyklonalen Winte r und 
kühlen Sommer, 
2. Anliglaziale, mit durchschni t t l ichem Winter und 
warmen Sommer, 
3. Subtropische, mit durchschni t t l ichem Sommer, jedoch 
mildem Winter u n d endlich 
4. Subarktische, mit der Vorher rschaf t von kalten Wintern 
neben durchschni t t l ichen Sommern. 
Die vier obengenannten Kl imatypen genügen 
jedoch keineswegs zur Beschreibung aller klimati-
zusammenfassende Tabelle des Artikels «Die Verteidigung 
der Milankovic-Theorie» gestützt . 
Im weiteren werden die be rechne ten R h y t h m e n , die so-
genannten Schwankungs typen mi t den Bezeichnungen «Gla-
ziale» usw versehen, und die e f fek t iven klimatischen Zyklen 
mi t dem N a m e n «vereist» bzw. «eisfrei», in den anderen 
Kapi te ln jedoch wird die übliche Terminologie beibehal ten, 
da diese den Archäologen geläufiger ist . 
Wir ergreifen die Gelegenheit, u m an dieser Stelle Gy. 
Bacsák, der uns bei unserer Arbei t mi t vielen wertvol len 
Ratschlägen u n d Anweisungen half u n d seine unveröf fen t -
lichte Arbeit uns zu Verfügung stellte unseren ergebenen 
D a n k auszusprechen. 
9
 P. Kriván : Die erdgeschichtlichen R h y t h m e n des 
Pleistozänzeital ters. Acta Geol. H u n g . 2 (1953) 3. 79 — 90. 
to q Wundt : Die Eisbi lanzkurve und die Gliederung 
der Eiszeit, Qua r t ä r , 5. (1951) S. 3. 
1 1
 Unter anderen täuschenden Erscheinungen sei herausge-
hoben, dass das Stadial Würm I in Ungarn , wie se.ne tierischen 
u n d pflanzlichen Überreste (oberste Schicht der Subalyuk-
I löhle) beweisen, nur schwach entwickel t war : dieser Um-
s tand mag sowohl auf den Anfang wie auf den Ablauf des 
darauffolgenden Interstadials eine Wirkung ausgeübt haben. 
12
 Gy. Bacsák : Az interglaciális korszakok értelmezése 
(Die Deutung der interglazialen Perioden). Az időjárás 16 
(1940) S. 8 - 1 6 , 6 2 - 6 9 u . 1 0 5 - 1 0 8 . 
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sehen Möglichkeiten des Pleistozäns, und haben den 
wesentlichen Fehler, dass sie, auf mathemat i sch 
berechneten Fundamen ta l t ypen der Insolat ion be-
ruhend, ihren Effekt ivwer t je nach dem jeweiligen 
Zustand der Vereisung verändern . 
Wir haben im vorangehenden die neuen Berich-
t igungsversuche von P . Kr iván erwähnt , die mit 
Rücksicht auf die vortreff l ichen meteorologischen 
Beobachtungen von Floliti13 die klimatischen Typen 
des Pleistozäns auf Grund der beiden herrschenden 
Windsys teme revidieren. 
Verfasser ha t P. Kr iván gebeten, an H a n d der 
Untersuchungsergebnisse von Istállóskő bei dem 
Festsetzen der realen würmzeit l ichen klimatischen 
Einhei ten auf brei tester Grundlage mitzuwirken. 
Die untens tehenden Ausführungen sind mit seiner 
wirksamen Mitarbeit entwickelt worden. Im übrigen 
war er bei dem Entwur f des vorliegenden Kapitels 
und bei der Korrelat ion der Windsysteme und 
Klimaschwankungen auch persönlich tä t ig . 
Die Verteilung der Niederschläge sowie die 
Sedimentat ion des Eiszeitalters ist vielfach von den 
allgemeinen (planetaren) Windsystemen beeinflusst , 
ja sogar bes t immt worden, der in Entwicklung, wie 
e rwähnt , in engem Zusammenhang mit der Sonnen-
st rahlung s teh t . Durch die Korrelat ion der Bacsák-
schen Kl imatypen mit den Typen der a tmosphäri-
schen Zirkulat ion erha l ten wir das folgende Bild : 
Fiel die glaziale Schwankung in eine eisfreie 
Periode, so brachte sie die Herrschaf t von meridio-
nalen Luf t s t römungen im ganzen J a h r mit . Diese 
haben meistens reiche Niederschläge mi tgeführ t , 
und die Anhäufung von Schnee sowie die Entwick-
lung einer Eisdecke zur Folge gehabt . Der ein-
s t rahlungsbedingte gemässigte Charakter der gla-
zialen Schwankung ist durch ihre Tätigkei t weiter-
gehend be ton t worden, indem die Tempera tur -
unterschiede zwischen sommerlicher und winter-
licher Jahreshä l f te durch die über grosse Breiten-
unterschiede t ranspor t ie r ten Luf tmassen ausgegli-
chen worden sind. (Diese Periode wird von Kr iván 
als die Phase der «westlichen Klimarevolut ion» 
bezeichnet.) 
Die vereiste Periode wurde, ungeachtet der 
jeweilig wirkenden Kl imaschwankung, über das 
ganze J a h r von zonalen Zirkulat ionstypen be-
herrscht , die infolge des Wandels der Kl imatvpen 
lediglich In tens i tä t sänderungen erli t ten haben. Die 
Entwicklung der westlichen Luf t s t römungen ist 
nämlich durch die Wirkung der Eisdecke in den 
sommerlichen Jahreshä l f ten verhinder t worden, 
daher konnten die östlichen Strömungen der zonalen 
Zirkulation nur im Winte r ihre deflat ive Tätigkeit 
ausüben, und waren im Sommer lediglich auf eine 
passive, s t aubführende und -ablagernde Rolle 
beschränkt . Der ex t rem aride Charakter des Klimas 
ist von den zonalen östlichen Winden nur noch 
hervorgehoben worden. (Kriván bezeichnet diesen 
Fall mit dem Namen «Östliche Klimarevolution».) 
Wenn die subarktische oder antiglaziale Schwan-
kung auf eine eisfreie Periode entfiel , ha t sich wie-
derum eine zonale Zirkulat ion mit östlicher winter-
licher u n d westlicher sommerlicher Luftbewegung 
entwickelt . Das ha t das vers tärkte Hervor t re ten der 
sowieso s tarken einst rah ungsbedingten Tempera-
turunterschiede zwischen sommerlicher und winter-
licher Jahreshäl f te verursacht . Die Winter waren 
verhältnismässig t rocken, die Sommer dagegen nie-
derschlagreicher und von extremalem Charakter . 
Es ist also ein typisch kontinentales Klima ent-
s tanden. 
Endlich herrschte in der eisfreien Zeit während 
der sommerlichen Jahreshä l f ten der subtropischen 
Schwankungen ein westlich-zonales Windsystem, 
dagegen kamen im Winte r neben den zonalen Ost-
winden auch Einbrüche von meridionalen Strömun-
gen vor, die die Entwicklung allzu к Iter, arider 
Winter verhindern konnten . Die winterliche zonale 
Zirkulat ion wurde eventuell — im Falle der drei 
akt iven subtropischen Phasen in den Glazialen 
Mindéi I , Riss I bzw. W ü r m I ganz gewiss — voll-
kommen von der meridionalen abgelöst. 
Wir haben, den obigen vorausgeschickten Aus-
führungen folgend, mi t der Anwendung aller logisch 
vorstellbaren Möglichkeiten ein System von rein 
theoretischen Klimaphasen aufzustellen versucht , das 
— einstweilen unabhängig von der Er fahrung — 
alle klimatischen Variationsmöglichkeiten enthäl t , 
um dieses System, wenn nötig, als Erwei terung bzw. 
Kontrolle der bisher aufgestellten Typen hinzustel-
len. Es kommen mithin die folgenden sechs Möglich-
keiten in Betracht : 
1. Kühler , feuchter Sommer — kalter , t rockener Winter ; 
2. kühler , feuchter Sommer — milder , feuchter Winter ; 
3. warmer , feuchter Sommer — kal ter , t rockener Winter ; 
4. warmer , feuchter Sommer — milder, feuchter Winter ; 
5. warmer , t rockener Sommer — kalter , t rockener 
Winter ; 
6. warmer , trockener Sommer — milder, feuchter Winter . 
13
 H. Flohn : Allgemeine atmosphärische Zirkulation und Paläoklimatologie, Geol. Rundschau 40 (1952) S. 153 — 178. 
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Wir h a b e n die heissert, trockenen Sommer und 
warmen, trockenen Win te r des Wiistenklimas, das 
auf unserer geographischen Breite in der Eiszeit 
sowieso nicht in die Frage kam, nicht aufgenommen 
und haben desgleichen auch das Klima der Tropen, 
das mit unserer Möglichkeit Nr. 6 die nächs te Verwan-
dschaft zeigt, ausser Acht gelassen. Die t rockenkühlen 
Sommer u n d trocken-milden Winter sind auf unseren 
geographischen Breiten ebenfalls ohne Bedeutung. 
Wir wollen nun die Korrelation der als möglich 
erkannten Typen vornehmen : Die Periode der öst-
lichen Klimarevolut ion entspricht , wenn die im 
Sinne Bacsáks genommene glaziale Schwankung 
ein gewisses Amplitúdó überschri t t , unserer Mög-
lichkeit Nr . 2., bei kleineren Ampli tuden wird sie 
dagegen ein andersartiges Klima hervorrufen. Das 
Antiglazial entspricht unserem theoret ischen Typ 
Nr. 5, die subtropische Schwankung der Nr. 4. 
Endlich k a n n unser T y p Nr. 1. mit dem zweiten, 
Übergangs artigen Teil des Interglazials, und Nr. 3. 
mit der Phase der St rahlungszunahme am Ende der 













Nachdem wir hiermit den «Bestimmungsschlüs-
sel» der einheimischen Höhlenfüllungen auf empi-
rischer Basis zusammengestellt haben •— wir müssen 
unsere Bet rachtung auf die einheimischen be-
schränken, da die Ablagerungsverhältnisse der ver-
schiedenen geographischen Breiten sowie die wesent-
licheren Abweichungen in der Na tu r des Mutter-
gesteins diese Eigenschaften grundlegend beeinflus-
sen können —, wollen wir kurz begründen, warum 
wir die feinere Gliederung der einzelnen eiszeitlichen 
Phasen gerade an H a n d der physikalischen, chemi-
schen u n d morphologischen Eigenschaften der 
Höhlenfüllungen zu verfolgen als angebracht be-
t rachtet haben. 
Es wurde bereits be ton t , wie kompliziert und 
vielseitig sich die bes t immenden und beeinflussen-
den F a k t o r e n der pleistozänen Klimaphasen gestal-
Aus all dem wird klar, dass unser theoretisches 
Typensystem mit seinen sechs Gliedern die grösst-
mögliche Zahl der Variationen angibt und anderer-
seits auch die effektiven Kl imatypen enthäl t . 
Dagegen konnten wir auf Grund der bisherigen 
Untersuchungen an einheimischen Höhlen ein empi-
risch begründetes Bild über die verschiedenen 
Eigenschaften der untersuchten Fül lung (wie Poro-
si tä t des Kalksteinmater ia ls , Gehalt an Karbona t 
und organischen Resten in der Frak t ion unter 0,5 
m m , Korngrössenvertei lung, Farbe der Schichten 
und schliesslich Beschaffenheit des Kalkstein-
detri tus) in den einzelnen grösseren klimatischen 
Einhei ten — d. h. in den ext rem lössbildenden ver-
eisten und in den vollkommen eisfreien, mit Meri-
dicnalzirkulation gekennzeichneten Phasen zeich-
nen. Wir wollen nun die Korrelat ion der diesbezüg-
lichen Er fahrungen mit dem soeben aufgestellten 
klimatischen System vornehmen. Wir werden dabei 
der Einfachheit halber jede untersuchte Eigen-
schaf t in drei In tens i tä t ss tufen (schwach : -}-, mit-
telmässig : -f--f-, s t a r k : -}- + + ) einteilen. 
t e t haben. U m diese Fak toren so eingehend wie 
möglich kennenzulernen, werden Sedimentreihen 
benöt igt , die möglichst viel von den Ums tänden 
und Faktoren ihrer En t s t ehung beibehal ten haben. 
Es stehen unseren Lössmorphologen für den ganzen Ab-
lauf der In te rs tad ia le bloss Lehmzonen von nicht mehr als 
etl ichen Dezimetern Mächtigkeit zur Ver fügung ,d ie i .berdies 
n icht einmal die P roduk t e der eigentlichen Sedimentation,son-
dern lediglich durch klimatische Einflüsse modifizierte, verwit-
te r te Lössar tens ind. Gleichzeitig gibt es in den Höhlen — wie es 
auch bei der Höhle von Istállóskő der Fall ist —Ausfüllungen von 
annähernd 3 m Mächtigkeit , die schon makroskopisch recht 
gut unter te i lbar sind. Ihre Schichten bilden in Hinsicht auf 
Farbe und Beschaffenhei t des enthal tenen Kalks te indetr i tus 
sowie Mannigfalt der Einschlüsse ein neues, reiches Beweis-
mater ia l über die Gestal tung der kl imatischen Umstände , das 
unvergleichlich mehr besagen kann als die un te r freiem Him-
mel abgelagerten Lössarten. Wenn es ein Sedimentprofi l gibt , 
wo die Inters tadiale gut gegliedert werden kann, so ist es 
die Ausfüllung der Höhle von Istállóskő : eben dadurch sind 
wir zum eingehenden Studium der chemischen und physi-






r Sommer, kalt-trockener 
X Sommer, mild-feuchter 
Poro-




(0,002—0,5 mm) Farbe 
+ + + + + Wenig, mittelgross, kantig wenig, etwas lösshaltig gräulich gelb, orangegelb 
+ + + + + + + mittelgross u. klein, kantig 
u. korrodiert 
wenig, tonig grau, braun 
+ + + + + + wenig, kaum korrodiert lösslialtiger Ton in mitt-
lerer Menge 
hellbraun, gelblichbraun 
+ + + + + + + + + wenig, gross od. mittel-
gross, korrodiert 
viel, tonig dunkelrötlich, schwärzlich 
+ + + sehr wenig, kantig od. 
korrodiert 
lösshaltig gelb 
+ + + + wenig, gross, korrodiert wenig, tonig grau, bräunlich 
u n t e r s u c h u n g d e r a u s f ü l l u n g d e r h ö h l e v o n i s t ä l l ö s k ö 2 4 3 
bere i t s e r w ä h n t , w a r e n diese U n t e r s u c h u n g e n in U n g a r n die 
e r s t en ihrer A r t ; wi r wissen auch aus d e m Ausland n u r übe r 
sporadische u n d unvol l s t änd ige Arbe i t en , deren Method ik u n d 
Ergebnisse n i c h t u n m i t t e l b a r , sonde rn n u r den Bed ingungen 
unserer Aufgabe angepass t , ü b e r n o m m e n werden k o n n t e n . 
D a h e r k ö n n e n die Me tboden u n d Ergebnisse unserer vorlie-
genden Arbe i t a u c h n ich t als endgü l t ig u n d abgeschlossen 
angesehen w e r d e n . 
Eben dieser exper imente l le C h a r a k t e r unsere r U n t e r -
suchungen h a t d ie we i tgehende R ü c k s i c h t n a h m e auf die zuver -
lässigen Ergebnisse andere r Wissenschaf t szweige u n v e r m e i d -
l ich gemach t . I n dieser Hins ich t k a m e n vor allem die E r g e b -
nisse von J á n o s s y s faunis t i schen , S á r k á n y s u n d St iebers an-
t h r a k o t o m i s c h e n u n d M. H e r r m a n n s mikrominera log ischen 
h a t u n t e r den f aun i s t i s chen B e f u n d e n folgendes als wich-
tig u n d a n w e n d b a r e rgeben : 
1. Alle Schichten h a b e n die gleiche Artenzal i l u n d zahlen-
mäss igen Verhäl tnisse f ü r die grösseren Säuge t i e r a r t en 
gezei t igt , foglich h a t s ich das Kl ima w ä h r e n d der Deposi t ion 
der ganzen Ausfü l lung — a u c h die obers te gelbe Schicht mi t -
v e r s t a n d e n nicht grundlegend geändert. 
2. Die verhä l tn i smäss ige S tab i l i t ä t des K l i m a s wird 
— i m Sinne der Bergmannschen Regel — a u c h d u r c h die 
g le ichble ibenden Ausmasse der H ö h l e n b ä r e n z ä h n e — beson-
ders de r M j — u n t e r s t ü t z t : andere rse i t s w u r d e n d u r c h die 
va r i a t ionss ta t i s t i schen U n t e r s u c h u n g e n a m Zahn M t von 
Microtus arvalis-agrestisurrd an den Gl iedmassen von Microtina, 
bei d iesen kleineren A r t e n , die infolge ih re r kle ineren K ö r p e r . 
b.) 
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U n t e r s u c h u n g e n in B e t r a c h t . Wi r h a b e n diese als s ichere 
L e i t f ä d e n b e t r a c h t e t , u n d bei der Lösung der e twaigen p e t r o -
g raph i schen P r o b l e m e als en t sche idend angesehen. E s m u s s 
j edoch be ton t w e r d e n , dass wir u n s d u r c h diese Ergebn i s se 
keineswegs zu e i n e m sub jek t iven Urte i l , d . h . zur Ver fä l schung 
d e r s t r a t ig raph i sch u n t e r s t ü t z t e n Fo lge rungen v e r f ü h r e n Hes-
sen ; wir h a b e n sie v ie lmehr n u r z u m E n t s c h e i d e n der Wide r -
sp rüche sowie zur Aushi l fe bei u n b e d e u t e n d e n Ergebn i s sen 
u n d vor allem als ver lässl iches K o n t r o l l m i t t e l b e n u t z t . 
I n den m i t grosser Ums ich t a u s g e f ü h r t e n , in der M e h r z a h l 
au f neuar t igen u n d b a h n b r e c h e n d e n M e t h o d e n b e r u h e n d e n 
pali iobiologischen u n d mikrominera log i schen U n t e r s u c h u n g e n 
me ine r Mi ta rbe i t e r w u r d e der Ver lauf des In te r s tad ia le in drei 
Teile zerlegt. Die Übers ich t der wich t igeren Fes t s t e l lungen 
masse u n d häuf igere r R e p r o d u k t i o n selbst z u m Regis t r ie ren 
von k le ineren K l i m a s c h w a n k u n g e n geeignet sind, Grössen-
s c h w a n k u n g e n nachgewiesen. Demgemäss war die j ähr l i che 
D u r c h s c h n i t t s t e m p e r a t u r zur Zeit der Ablagerung der oberen 
K u l t u r s c h i c h t niedriger als bei der Depos i t ion der u n t e r e n — 
oder die Sommer waren z u m i n d e s t küh le r , wo j a die k le inen 
Nage t i e re a m bewegl ichsten s ind . 1 4 
3. D a s zahlenmässige Verhä l tn i s de r einzelnen Klein-
säuge t i e ra r t en gibt zu sehr in t e re s san ten Vergleichen Anlass : 
so s t eh t die Ve rmehrung u n d das Ausble iben der S t e p p e n f o r m 
M. gregalis15 u n d der w a s s e r g e b u n d e n e n Arvicola in umge-
k e h r t e m Verhä l tn i s : i h re Ver te i lung d e u t e t an , dass zur Zeit 
der Ab lage rung der u n t e r e n K u l t u r s c h i c h t u n d der he l lb rau -
nen lösshal t igen Schicht ein t rockenes , s t eppena r t iges K l i m a 
1 4
 Es s tel l te sich bei der A u s w e r t u n g dieser Ergebnisse 
h e r a u s , dass u n s e r e Ausgrabungs - u n d S a m m e l m e t h o d e n t r o t z 
al len B e m ü h e n s n i c h t sehr ge lungen wa ren . Wir bes i t zen 
wede r bezüglich de r H ö h l e n b ä r e n z ä h n e n o c h über die Mikro-
f a u n a genaue mik ros t r a t i g r aph i s che A n g a b e n und d a d u r c h 
s ind viele wer tvol le Vergle ichsmögl ichkei ten ver lorengegangen. 
Dieser U m s t a n d w i r d , neben den v ie len u n d v e r w i r r e n d e n 
nach t r äg l i chen A n g r a b u n g e n des Arbei tsgebie tes , d u r c h die 
Unzu läng l i chke i t unse re r A u s g r a b u n g s t e c h n i k e rk lä r t . Wi r 
k o n n t e n ü b e r die Mik ro fauna der oberen K u l t u r s c h i c h t nach-
t räg l ich n u r so viel fes t s te l len , dass diese in der Mehrzah l aus 
dem u n t e r e n Teil der Sch ich t , aus de r n ä c h s t e n N a c h b a r -
scha f t der Schichtgrenze h e r k o m m t . 
15
 Die Verbre i tung v o n M. oeconomus, der als f euch t ig -
ke i t s l iebend angesehen w i r d , s t i m m t h e u t e z. T . m i t de r von 
M. gregalis übere in : a u c h in unserer F a u n a geht seine Ver-
m e h r u n g bzw. ihr Ausble iben H a n d in H a n d , 
2 4 4 l . v é r t e s 
anwesend war, während der untere Teil der oberen Kul tu r -
schicht in einer überaus niederschlagsreichen Periode gebildet 
wurde . Diese Beobachtung wird auch durch das Verhal ten 
von Talpa in unserer F a u n a un te r s tü t z t (s. Abb. 1). 
Das Verhältnis der Auerhahnar ten bleibt durch das ganze 
Schichtkomplex kons tan t , mit. Ausnahme der obersten gelben 
Schicht , aus der noch während der Ausgrabung von 1948 
gewisse mikrofaunist ischen Funde gesammelt worden sind. 
Hier ist das Schneehuhn der feuchten Tundren in der Uber-
zahl gegenüber des alpinen Schneehuhns, wenn die spärliche 
F a u n a dieser Schicht übe rhaup t zu einer Auswertung berech-
t igt . Das gleichbleibende Verhältnis der vier Auerhahnar ten 
in der unteren und oberen Kul turschicht und in der hell-
b raunen lösshaltigen Schicht kann höchstens als eine Kontrol le 
der Sammel- und Untersuchungsmethoden bewertet werden. 
Das zahlcnmässige Verhältnis der Ar ten ergibt u . a. auch 
in der Höhle von ístál lóskő nicht das getreue zünotische Bild 
der betreffenden Periode, da das un te rsuch te Material auch 
hier aus den Gewöllen von Rauhvögeln (Sperbereule?)besteht . 
Es ist jedoch angebracht , die Verteilung der Arten u n d die 
ver t ikalen Änderungen ihrer Verhältnisse, wie sie in dem von 
Raubvögeln aufgesammelten Material erhal ten ist, als ur-
sprünglich zu bet rachten. 
Die anthrakotomischen Untersuchungen umfassen zum 
ersteninale in Ungarn — und meines Wissens auch im Welt-
masss tab — ein dermassen reiches Material , das getrost als 
überzeugendes statistisches Bild der Kl imaveränderungen 
be t rach te t werden kann . Die Ergebnisse der an thrakotomi-
schen Studien stehen in vollem Einklang mit den faunist ischen 
Befunden . Der mehr steppeartige Charakter der un te ren 
Kul turschieht und der hel lbraunen Schicht bzw. die feuchtere, 
zyklonale Beschaffenhei t des un te r s ten Horizontes in der 
oberen Kulturschicht wird durch Verbrei tung und Rückzug 
von Pinus cembra und der Picea-Larix-Gruppe schwerwiegend 
un te r s tü tz t . Das Übergewicht der bisher als f ü r die vereisten 
Perioden extrem typisch angesehenen P. cembra in der 
eisfreien Phase ist besonders aufschlussreich. Eine andere 
wichtige Erfahrung zeigt, dass die prozentmässigen Verhäl t-
nisse hei einzelnen Pf lanzenar ten schon von kleineren Klima-
schwankungen viel empfindl icher verschoben werden als bei 
den Tieren. Endlich kann festgestellt werden, dass auch die 
fü r zwei gegensätzliche Klimaperioden kennzeichnenden 
Ar ten nebeneinander existieren können, wie z. B. die Laub-
hölzer in der unteren Kul turschicht , besonders Tilia neben 
Pinus cembra, wobei die wesentlich schwächer ver t re tene 
Gruppe als Relikt be t rach te t werden muss. In dieser Auf-
fassung werden die verkohl ten Reste der genannten Laub-
hölzer als Überreste einer betont eisfreien Epoche unmi t te lbar 
vor der Bildungszeit der unteren Kul turschicht gedeutet 
(1. Abb. , b). 
Die durch M. H e r r m a n n ausgeführ ten mikromineralogi-
schen Untersuchungen sind von grossem Interesse u n d haben 
in allem die obigen Befunde un te r s tü tz t . 1 6 Besonders auf-
fal lend sind hier die beiden Maxima des Magneti ts in den 
Mustern Nr. 10 u n d 20. Der Magneti t ist in Muster Nr . 20 
neben den übrigen Mineralien am s tärks ten ver t re ten , da 
— wie wir auch an H a n d von anderen Erscheinungen bemer-
ken werden — die Höhle damals eine Quelle beherbergte , 
die einen Teil des Materials auswusch und die verhäl tnis-
mässig schwersten Magneti tkörner anreicherte. Das zweite 
Max imum des Musters Nr. 10 ist auch infolge von Auswa-
schung ents tanden ; das Material ist nämlich in einer nieder-
schlagsreichen Periode abgelagert worden, in der die Risse im 
Dach der Höhle reichlich Wasser gespendet haben. Bei 
grösseren Regenfällen bildet das herabt ropfende Wasser noch 
heute Ffä tzen , die auf dem sanf t sinkenden Terrain der 
Öf fnung zusickern. E s ist anzunehmen, dass ein Teil der 
Fül lung in einer niederschlagsreicheren Periode durch ähnliche 
Vorgänge ausgewaschen worden ist. Übrigens besagen auch 
Zeichen anderer N a t u r , dass zwischen der unteren und oberen 
Kul turschicht eine Sedimentlücke existiert , die durch die 
teilweise Denuda t ion der Füllung en ts tanden ist und nur an 
etlichen Stellen einige rotgefärbte Schichtenreste von geringer 
Mächtigkeit zuriickliess. 
Granat , Ep ido t , Biotit , Zirkon, Turmalin usw. sind allo-
tigener H e r k u n f t . Sie gehören of fenbar zum eingelagerten 
Lössmaterial , u n d diese Annahme wird auch durch ihre 
Korngrössenverte i lung bewiesen. Der Anteil des Limonits ist 
in Muster Nr. 6. a m grössten. Auf den ersten Blick ist das 
auffa l lend, da dieses Mineral doch meistens aut igenet i s ih 
gebildet wird, und eigentlich in den feuchten , warmen Perioden 
maximal angereichert sein sollte. Man darf jedoch nicht ver-
gessen, dass unsere Angaben sich auf die Zahl und nicht auf 
die Menge der Schwermineralien beziehen. M. H e r r m a n n 
erklär t diesbezüglich, dass nur in Muster Nr. 10 Limonitkörner 
mit epigenetischen Wachs tumsformen vorzufinden waren : 
folglich ist der Limonitgehal t des Musters Nr. 10 als eigent-
liches Maximum gegenüber dem des Musters Nr. 6. zu be-
wer ten . 
Die Beobachtungen in den verschiedenen Natur -
wissenschaftszweigen weisen mi t voller Eindeut ig-
keit darauf hin, dass während der Ablagerung der 
unteren Kul turschicht ein trocken-kühles Steppen-
klima herrschte, das bis zur Ablagerung der oberen 
Kul turschicht in ein s ta rk niederschlagreiches 
Klima überging. Die Sedimentat ion der hel lbraunen 
Schicht ist dann ven neuem durch Steppenklima 
beeinflusst worden. Wir wollen nun diesen Prozess, 
der den Verlauf des Interstadiale für archäologische 
Zwecke noch viel zu grob und ungeschlacht wieder-
gibt , mittels petrographischer Untersuchungen noch 
erlieblich feiner und eingehender zerteilen, u n d die 
festgestellten Glieder in das absolut-chronologische 
System einzureihen suchen. 
Man darf jedoch bei petrographischen Unter-
suchungen nicht ausser Acht lassen, dass die allge-
meinen Gesetzmässigkeiten der Fül lungsverände-
rungen nur in einem kleineren Teil der Eigenschaf ten 
zur Geltung kommen, tmd dass sie folglich nicht 
allzu leicht verfolgt werden können. Die meisten 
kennzeichnenden Eigenschaften sind von Höhle zu 
Höhle verschieden, sie hängen vom Material des 
Muttergesteines, von der Orientierung der Höhlen-
öf fnung, von der Mächtigkeit der hangenden 
Schichten, von den wasserabführenden Eigenschaf-
ten des Terrains oberhalb der Höhle, von den tekto-
nisclien Verhältnissen und noch weiteren Fak to ren 
ab. Man kann nach Berücksichtigung all dieser 
Ums tände einen Teil der Füllungseigenschaften nur 
als lokale Pa rame te r auffassen, die unmi t te lbar nur 
zum Vergleich der einzelnen Scliichtglieder unter-
e inander a r g e w a n d t werden können. Andererseits 
können die Zusammenhänge zwischen Schichten 
verschiedener Funds t ä t t en sowie ihre Gesetzmässig-
16
 Es war uns infolge von technischen Schwierigkeiten 
nicht möglich, die ganze Schichtfolge aus diesem Gesichts-
p u n k t untersuchen zu lassen. Wir konnten jedoch die verfüg-
baren Muster so auslesen, dass sie wenigstens die wichtigeren 
Punk te der Schichtreihe repräsent ier ten. Wir verweisen 
betreffs der graphischen B e w e r t u r g der Schwermineralien-
vertei lung auf den Aufsatz von M. Herrmann, 
u n t e r s u c h u n g d e r a u s f ü l l u n g d e r h ö h l e v o n i s t ä l l ö s k ö 2 4 5 
kei ten nur dann aufgeklär t werden, wenn sorgfält ig 
bearbei te te Material ien mit genauer Altersbestim-
m u n g bei einer hinreichenden Zahl von F u n d s t ä t t e n 
zur Verfügung s tehen werden. Eine derartige Unter-
suchung der einheimischen Höhlen ist im Gang : 
wir wollen uns jedoch m i t dieser Frage an einer 
anderen Stelle befassen. 
Im folgenden werden wir die Ergebnisse der 
Untersuchungen am Istál lóskőer Material der Reihe 
nach beschreiben. 
A) KORNVERTEILUNGSUNTERSUCHUNGEN 
Wir haben von einem bes t immten Vertikalen des 
Profi ls Nr. VI I I (In Abb. 2., Seite 113. dieses Bandes 
mi t X bezeichnet) 17 Muster aus der 1,7 m mächt igen 
Schichtfolge gesammel t . Muster Nr. 18—20 s tam-
m e n vom la tera len Teil des Profi ls her, da an dem 
ers ten Sammelor t das liegende Gestein bis zum 
P u n k t e 0 angestiegen war. (Auf derselben Abb. 
mi t Kreis bezeichnet.) 
Belehrt durch die negat iven Ergebnisse der 
e rwähnten chemischen Untersuchur gen, waren wir 
genöt igt , die auch von ausländischen Fach leu ten 
angewandte Methode der granulometrischen Analyse 
zur Trennung der Schichten einzuführen.1 7 Diese 
Methode ist von zwei verschiedenen Gesichtspunk-
t e n auf zwei verschiedenen Wegeil ausgeführ t wor-
den . Einerseits waren wir durch die Liebenswürdig-
kei t des Staat l ichen Geologischen Ins t i tu ts imstan-
de, die Fe inkornf rakt ion im dortigen Labora tor ium 
durch densimetrische Analyse best immen zu lassen, 
anderersei ts h a b e n wir die gröbere Frakt ion (von 
0,1 bis ungefähr 40 mm) der gleichen Muster mi t 
unserer eigenen Siebreihe, deren Auss ta t tung und 
Lochdurchmesser nach den bisherigen Er fah rungen 
a m besten unseren Zwecken entsprechen, un te r -
such t . 1 8 
Bei der Auswer tung der sedimentpetrographi-
schen Untersuchungen haben uns die Er fah rungen 
von Lais19 zur Grundlage gedient. Wir haben unsere 
Ergebnisse in der bei i hm üblichen Weise graphisch 
dargestellt , u n d haben dadurch die Kornvertei lungs-
kurven (Histogramme) in Diagramm a) der Abb. 2. 
erhalten. Die erste K u r v e bezieht sich hier wie in 
den folgenden Abbildungen auf Muster Nr. 3., die 
zweite auf Muster Nr. 8. aus der Höhle von Istál-
lóskő. Die d r i t t e Kurve en thä l t zum Vergleich die 
Korngrössenverte i lurg der postglazialen hellgelben 
Schicht aus der Peskőhöhle, und endlich die vierte 
die der röt l ichbraunen Schicht aus der K. Lamb-
recht-Höhle, die vom E n d e der eisfreien Periode 
der Riss—Würm-Interglaziale he r s t ammt . Wir ha-
ben die obigen Ergebnisse in Diagramm b) der Abb. 
2 auch mit te ls kumula t iver Kurven dargestell t , die 
in gewissen Beziehungen bessere Ubersicht ge-
währen. 
Das Material der hel lbraunen lösshaltigen Schicht aus der 
Höhle von Istállóskő (Nr. 3.) u n d der gelben Schicht aus der 
Peskőhöhle h a b e n sich beide in antizyklonalcn Perioden abge-
lagert : die erstere vor dem Beginn der Glaziale Würm I I , die 
leztere nach dem Ende der W ü r m II I . Beide f ü h r e n äolischen 
Staub,2 0 was im Falle der Peskőer «postglazialen» Schicht ganz 
natürl ich erscheint , da diese noch vor der «westlichen» Periode 
ents tanden ist . Dagegen würde diese Erscheinung im zweiten 
Teil des Interstadiale , der schon unter der Herrschaf t der 
«westlichen» Winde gestanden haben soll, viel weniger selbst-
verständlich anmuten . Unsere folgenden Bet rachtungen 
bezwecken, wie es im weiteren klar wird, eben das Auflösen 
von derart igen Widersprüchen. 
Die eigentümliche Korngrössenfrakt ion des Losses be-
t räg t also laut unseren K u r v e n in den beiden, während der 
Herrschaf t der Ostwinde gebildeten Schichten 50%, in der 
Schicht der K . Lambrech t -Hühle und in der inters tadial ent-
17
 Chavaillon-Dutrevioz — Chavaillon : Essai de Granulo-
métr ie appliquée au gisement préhistorique d 'Arcy-sur-Cure, 
B S P F , 49 (1952) S. 5 0 9 - 5 2 2 . A. Cailleux : Application de la 
Pét rographie sédimenta i re aux recherches préhistoriques, 
B S P F , 43 (1946) Nos 5 — 6. Vergleiche noch die zahlreichen 
ande ren Arbeiten von demselben Verfasser usw. 
18
 Die Siehserie bes teht aus in aluminiumüberzogenen 
Har tho lz rahmen eingefassten Metallgeweben. Die Durch-
messer der Öffnungen sind der Reihe nach 0,1 — 0,3 — 0,5 — 
1,0 — 3,0 — 5,0 m m . — Sie ist nur nach der Beendigung der 
Ausgrabung fer t iggeworden, und konn te nur bei der laborato-
r ischen Arbeit in Dienst gestellt werden. Muster Nr. 1, 2 und 19 
sind aus den e rwähn ten technischen Gründen für die Un te r -
suchung mit der eigenen Siebreihe, sowie f ü r die Unte r suchun-
gen über Porosi tä t , Gehalt an K a r b o n a t und organischem 
Mater ial verlorengegangen. 
19
 R. Lais : Über Höhlensedimente, Quartär , 3. (1940) 
S. 5 6 - 1 0 8 . 
20
 Die Frak t ion zwischen 0,2 — 0,02 m m bet rägt in den 
ungarischen Lössbildungen ungefähr 5 0 % (vergl. A. Vendl : 
Geológia. Budapes t 1951. S. 328 — 329). Diese Korngrösse 
kommt natür l ich auch in den lössfreien Höhlenausfül lungen 
vor, wo sie auf die zermürbende Wirkung von chemischen 
und physikalischen Agenzien zurückzuführen ist, kommt 
jedoch nur dann zur Übermach t , wenn der Löss bei der Bil-
dung der Ausfül lung wirklieh eine Rolle gespielt ha t . Auslän-
dische Studien haben bewiesen, dass das nicht äolisch gebildete 
Material eben du rch die mechanische Wit terungstä t igkei t der 
kryophilen Phasen in grösserer Merge zu dieser Korngrösse 
abgebaut wird. (S. A. Diicker : Über S t ruk tu rböden im 
Riesengebirge. E in Beitrag zum Bodenfrost u n d Lössproblem. 
Ztschr. Dt . Geol. Ges. 1937.) Es sei h er erwähnt , dass nach den 
neuesten Untersuchungen die obere Grenze des noch schwe-
bend t ranspor t ie r ten Lössmaterials 0,1 m m bet räg t . Die 
grösseren Körnchen müssen als Akzessorien f remder Herkunf t 
angesehen werden. (S. I. Lányi — Mihályi: A magyarországi 
löszváltozatok és egyéb hullóporos képződmények osztályo-
zása [Die Klassifikation der ungar ischen Lössar ten und ande-
rer äolischer Bildungen. ] Alföld-Kongress der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. Budapes t . 1952, 1953. S. 5 — 15.) 
2 4 6 L. v é r t e s 
s t a n d e n e n Schicht de r H ö h l e von I s tá l lóskő jedoch n u r 
25 — 3 5 % . E s wird andere rse i t s aus D i a g r a m m a) k lar , dass de r 
Antei l de r F r a k t i o n zwischen 0,2 — 0,5 m m in der zyklonal-
h u m i d e n Per iode grösser w a r (vergl. Mus te r N r . 2,4) als in den 
<0.005 0.005-0.01 0,01-0.02 0.02-0.05 0,05-0.1 0.1-0.2 
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kon t inen t a l en Per ioden m i t öst l ichen W i n d s y s t e m e n (Muster 
Nr . 1,3), da das K a l k s t e i n d e t r i t u s v o n chemischen E inwi r -
k u n g e n zu Teilchen v o n eben dieser Grösse v e r w i t t e r t w u r d e . 
D a s Bild wird d u r c h die D i a g r a m m e a ) u n d b) der Abb . 3. 
e rgänz t . Diese d ienen zur Veranschau l i chung des gesamten 
Fü l lungsmate r i a l s . Man s ieht , das s die F r a k t i o n u n t e r 0,5 m m 
in der in te rg laz ia len Schicht (d. h. in der eisfreien Pe r iode ) 
u n g e f ä h r 6 5 % des ganzen Mate r i a l s be t rug , in Gegensa tz zu 
d e m 20 —30prozent igen Gesamtan t e i i aller übr igen F r a k t i o -
nen . W ä h r e n d also die U n t e r s u c h u n g der F e i n k o r n f r a k t i o n 
keine U n t e r s c h i e d e zwischen in t e r s t ad i a l en u n d in te rg laz ia len 
Sedimenten aufze igen k o n n t e , w u r d e n solche du rch die Ana lyse 
de r gröberen F r a k t i o n e n h e r a u s g e h o b e n : Mus te r N r . 4. 
e n t h ä l t f as t g a r ke ine K ö r n e r zwischen 0,5 u n d 5,0 m m u n d 
n u r eine ger inge Menge ü b e r 5 m m . Es is t von de r U n t e r -
suchung des Ma te r i a l s aus d e r K . L a m b r e c h t - H ö h l e b e k a n n t , 
dass dor t die F r a k t i o n übe r 5 m m aus m ä c h t i g e n Ee lsb löcken 
v o n mehre r en Zen tne rn G e w i c h t be s t e h t , die b e r e i t s die 
Grenzen de r K o r n g r ö s s e n b e s t i m m u n g ü b e r s c h r i t t e n h a b e n . 
Die K u r v e des Muste rs N r . 8. u n d der in te rg laz ia len 
Schicht der H ö h l e von I s t á l lóskő sind e inander n u r da r in 
0,5-1 1-2 5-10 mm 
HO 10-3,0 3.0-5.0 >5 mm 
Kumulative Kurve 
Jntergloziole:07 
Glazialere (nach Lais) 
Abb. 4 
gleich, dass k e i n e von i hnen K ö r n c h e n der F r a k t i o n 0,5 — 5,0 
m m en thä l t . D a g e g e n e r re i ch t diese F r a k t i o n in d e n be ide -
«glazialen» S c h i c h t e n 15 — 2 0 % u n d auch die grösseren K a t e n 
gorien sind i n e n t s p r e c h e n d e r Weise v e r t r e t e n . 
Die K u r v e n der be iden «glazialen» Schich ten s t i m m e n 
bezüglich de r Ver te i lung sowohl der fe ineren , wie a u c h der 
gröberen K ö r n e r übere in . Be i d e n be iden « w a r m e n » S c h i c h t e n 
i s t die P r o p o r t i o n der e inze lnen Ka tegor i en a n n ä h e r n d die 
gleiche, i h re abso lu ten B e t r ä g e weisen jedoch a u f f a l l e n d e 
Abweichungen au f . 
Lais m a c h t u n s in Z u s a m m e n h a n g m i t der U n t e r s u c h u n g 
der K a r t s t e i n h ö h l e n f ü l l u n g 3 1 d a r au f a u f m e r k s a m , d a s s die 
chemische W i t t e r u n g in d e n interglazia len Pe r ioden fe inere 
Korngrössen e rg ib t , als die sp rengenden-spa l t enden m e c h a n i -
schen Prozesse der ve re i s ten Per ioden . Die wich t ig s t en 
Sch ich tp roben de r Höhle v o n Is tá l lóskő ergeben, a u s d iesem 
Ges ich t spunk te u n t e r s u c h t , d ie folgende Ver te i lung de r K o r n -
grössenklassen ü b e r u n d u n t e r 5 m m : 
Übe r U n t e r 
0,5 m m 0,5 m m 
H u m u s 1 4 % 8 6 % 
Gelbe S c h i c h t 2 0 % 8 0 % 
Lösshal t ige Schicht 3 0 % 7 0 % 
Obere K u l t u r s c h i c h t 2 0 % 8 0 % 
Hie Anre i che rung der Klasse u n t e r 0,5 m m weist i m m e r auf 
A n s a m m l u n g v o n Lössmater ia l h in , w ä h r e n d die A n r e i c h e r u n g 
der gröberen Klasse die W i r k u n g von p luvia len , wes t l i chen 
Phasen v e r r ä t . 
E in ige D i a g r a m m e v o n ä h n l i c h e m I n h a l t s ind v o n Lais 
aus der K a r t s t e i n h ö h l e mi tge te i l t worden , deren zwei k e n n -
zeichnendste zwecks D e m o n s t r a t i o n in Abb . 4 nachgeb i lde t 
worden sind. D , beudeu te t d o r t interglaziales Mater ia l , dessen 
überwiegender Teil von der chemischen W i t t e r u n g in Tei lchen 
un te r 1 m m zerkleiner t w u r d e , in Gegensatz zu D 2 , wo die 
chemische E i n w i r k u n g weniger in tens iv war , u n d die phys ika -
21
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lische gröbere Körnchen hintcrliess. Es muss jedoch b e t o n t 
werden, dass diese Erscheinung nur in seltenen Fällen in so 
klarer Entwicklung beobachte t werden kann : in den meis ten 
Fällen t ragen die lössbildenden Winde konstanter H a u p t -
r ichtung auch das Ihrige zur Sedimentat ion bei, und bewirken 
auch die Anreicherung der feineren Frakt ionen. Überdies 
bedarf es der Bemerkung, dass aus irgendeinem Grunde der 
Löss aus der Karts te inhöhle vollkommen fehlt was auch mi t 
der auffallend kleinen Mächtigkeit der Ausfül lung in E ink lang 
steht : diese be t räg t an der dicksten Stelle nicht mehr als 2,7 
m, und h a t dabei Funde vom Acheuléen bis zur Gegenwart 
geliefert.22 
Trotzdem lassen sich bei Vergleich unserer Kurven mi t 
denen von Lais gewisse Analogien feststellen, so z. B. der 
Umstand , dass die Fe inkornfrakt ion (unter 0,5 mm) in der 
von uns untersuchten interglazialen Schicht ungefähr 6 5 % 
des Gesamtmaterials be t räg t (Kurve 4. der Abb. 3.), und dass 
in Zusammenhang damit die Menge der gröberen Körner (über 
3 mm) entsprechend zurück t r i t t . Dagegen n immt die Menge 
der Feinkornfrakt ion in den eisfreien interstadialen u n d in 
den noch von Ostwinden beherrschten postglazialen Schichten 
ab, und die groben Körner gewinnen mehr R a u m . Die plötzli-
che Zunahme der Frakt ion über 5 m m in der Kurve des 
Musters Nr. 8 von Istállóskő scheint ein Klima mit üppigen 
Niederschlägen für die be t ref fende Periode anzudeuten, die 
mit der Hilfe von vers tä rk ten Korrosionsprozessen das reich-
liche Loslösen von Kalks te in t rümmern vom Dach der Höh le 
bewirkt ha t . 
Wir wollen demnächst auf Grund der obigen Aus führun-
gen die Kornver te i lungskurven a) und b ) der Abb. 5 zu 
erklären suchen. Die K u r v e n wurden ermit te l t , inden die 
Serialnummcrn der einzelnen Schichten in der ursprünglichen 
Reihenfolge auf die Ordinatenachse und den Prozentsatz der 
fraglichen Korngrössenfrakt ion als dazugehörige Abszisse 
aufgetragen wurde. Die Kornvertei lung der einzelnen Schich-
ten kann so auf einer einzigen Linie dargestell t werden, u n d 
jede Kurve gibt den Verlauf einer gewissen Korngrössenfrak-
tion über den ganzen Schichtkomplex an. Kurve a) ve ran -
schaulicht die Verteilung der Feinkornfrakt ion, K u r v e b) 
die der gröberen Körner (Kalksteindetr i tus) . Die be iden 
Kurven sind einander annähernd parallel, mi t der Ausnahme 
der Stellen bei Mustern Nr. 15, 19 bzw. 20. Dieser Verlauf 
un ters tü tz t die Feststellung von Lais, laut der die Vcrtei lurgs-
kurve einer beliebig gewählten Korngrössenklasse i m m e r 
annähernd den gleichen Verlauf zeigt.2 3 
Hinsichtlich der Möglichkeiten der makroskopischen 
Untertei lung lassen sich die Schichten folgenderweise grup-
pieren : Muster Nr. 1 bis 3 ver t re ten die gelblichbraune, löss-
haltige Schicht, Muster Nr. 4 bis 10 den dunkelbraunen Ton 
mit Kall s teindetri tus, Nr . 12 bis 17 das hellbraune, mit 
kleinen Steinchen besäte Material der un te ren Kul turschicht , 
und endlich Nr 18 bis 20 das an Stellen von kleineren Löss-
linsen durchzogene sterile Material von hellbrauner Fa rbe u n d 
manchmal violettem Stich, das die Klüf t e des anstehend ver-
wit ter ten Muttergesteins ausfül l t . Die Eigenschaften der grös-
seren Gesteinstrümmer in den Schichten sind auf der l inken 
Seite der Kurve a) schematisch dargestellt worden. Diese 
grossen bis mittelgrossen Kalks te inf ragmente können m a n c h -
mal überwiegend scharfkant ig sein, in welchem Falle sie eine 
spaltende Frostwirkung vei ra ten , — andersmal sind sie 
wieder kantengerundet , eventuell mit E inbuchtungen (wie bei 
Mustern Nr 2 — 3 und 8 — 10). Man muss bei der Auswer tung 
der Korngrössenvertei lungskurven auch die Eigenschaf ten 
dieses Materials in Auge behal ten . 
J . Kerekes kommt hei dem Studium der Höhlenfül lungen 
auf den Schluss, dass diese in bedeutendem Teil von alloch-
thoner H e r k u n f t sind, u n d während der Würmvereisungen 
mittels Solifluktionsprozessen in die Höhle «gekrochen» waren. 2 4  
Die Annahme einer al lochthonen H e r k u n f t steht in e inem 
gewissen Einklang mit unseren Beobachtungen, die wir an 
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 C. Rademacher : Der Kar ts te in bei Eiserfry in der Eifel , 
PZ 3 (1911) S. 7 - 8 . 
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 J. Kerekes : Az esrerkörnyéki barlangvidék kialakulása 
(Die Entwicklung des Höhlergebietes von Eger), Bar lang-
ku ta tá s 16 (1938) S. 9 0 - 1 3 0 . Vergl. auch von demselben 
Hand von mikromineralogischen Untersuchungen an gewissen 
ungarischen Höhlen angestell t haben. Weiterhin s t immt diese 
Annahme zu der Beobachtung, dass diese Elemente in den 
einzelnen Schichten der Fül lungen durch Körner von merk-
würdig übereins t immender Grösse ver t re ten sind, und anderer-
seits eine gewisse Zwiefalt aufweisen, indem kantengerundete 
«Kieseln» mi t verwit ter ter Oberfläche aus Kalkstein zusam-
men mi t scharfkant igen Bruchstücken von fas t frischen 
Bruehf lächen auftreten. Diese Kombinat ion kann vermutlich 
die Mischung von al lochthonen und au tochthonen Kompo-
nenten andeuten . Die genannten zwei Gruppen können in 
gewissen Fällen wenigstens zum Teil ge t renn t werden, wenn 
nämlich das Material T r ü m m e r aus f r e m d e m Gestein ent-
hält. So war — abgesehen von den Quarz-, Sandstein- und 
anderen Kieseln ohne menschlicher Bearbei tung aus einigen 
ungarischen Höhlen — z. B. in der Furti i ishöhle2 6 die Unter-
scheidung der zwei Komponen ten durch die Trennung der 
Rauracien- und Sinemurienkalke möglich ; ähnlicherweise 
liegen in der Höhle von Istállóskő die von den Höhlenbären 
angewetzten, mit «Bärenschl i f f» versehenen Bruchstücke des 
einstigen Höhlenbodens als scharfkant ige Stücke im übrigens 
gerundeten Detri tus. So bes teh t z. B. das D i t r i t u s in den 
Mustern Nr . 16 und 17 aus einem derart igen Gemisch aus 
scharfen u n d gerundeten Stücken. 
Das Kalkste indetr i tus der Höhlenfül lungen ist wegen 
seiner morphologischen Eigenschaf ten ausgezeichnet als Basis 
für Folgerungen über das K l ima der Ablagerungszeit geeignet, 
auch dann , wenn es z. T. mi t te ls Solifluktion (als allochthones 
Material) oder durch bis zur Oberfläche durchgehende Klüf te 
und K a m i n e auf gravi ta t ivem Wege in die Höhle geraten war. 
Verfolgen wir also in Abb. 5 die Eigenschaften 
des Kalks te indet r i tus in der zur Kornver te i lurgs-
kurve parallel aufgetragenen Bildkurve, von unten 
nach oben durch das ganze Schiclitkoniplex : 
Das Material des Musters Nr. 20 ist eine Einhei t 
für sich. Das enthal tene Kalks te indet r i tus besteht 
aus kleinen, abwechselnd gerundeten und kantigen 
Stücken. Die kleineren Körner fehlen fas t ganz, die 
Klasse zwischen 0,2 — 0,05 mm ist desto reicher 
ver t re ten , ebenso wie die grösseren Kategorien bis 
1 mm. Die Kategorie 1—5 mm ist ebenfalls reichlich 
besetzt . Das En t s t ehen dieser Schicht kann im 
Lichte des auffallend geringen, k a u m 40prozentigen 
Karbonatgehal tes (Kurve d) und der sehr grossen 
Porosi tä t (Kurve e) erklär t werden.2 6 Wie schon 
erwähnt , war in diesem Muster das Magneti t beson-
ders s t a r k argereicher t , samt T r ü m m e r n aus dem 
Serizitscliiefer, der im Muttergestein der Höhle in 
der F o r m von blä t t r igen Einlagerur gen vorzufinden 
ist. All diese Tatsachen weisen darauf hin, dass 
damals eine Quelle durch die Höhle geflossen ist, 
die ers tens die Felsen korrodierte, zweitens die 
kleineren Korn grossen auswusch und die unbeweg-
lichen grösseren Fremdkörper ansammeln liess. Die 
Quelle m a g allem Anschein nach in der ersten, mit 
Verfasser : Zur periglazialen Sedimentbi ldung in mittel-
europäischen Höhlen. Q u a r t ä r 5 (1951) S. 41 — 50. 
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 Der Karbonatgeha l t ist jeweils an der Frak t ion un te r 
0,5 m m festgestellt worden. 
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westlichem W i n d g a r g gekennzeichneten Phase des 
Glazials W ü r m I tä t ig gewesen sein. 
Die folgende Phase der Sedimentat ion ist von 
den Mustern Nr . 19 bis 13 ver t re ten. Die Kalkstein-
t r ümmer sind hier überal l ziemlich klein, abwech-
selnd kant ig und gerundet . Der Verlauf der Fein-
kornkurve ist unstet ig. Der sehr niedrige Feinkorn-
gehalt in Muster Nr. 17 muss besonders herausge-
hoben werden. Die Wicht igkei t dieser Ta tsache t r i t t 
hervor, wenn wir die zwei Kurven vergleichen : 
zwar be t räg t die Frak t ion 0,2—0,05 der Kurve 
a) mehr als 80%, erreicht jedoch in Vergleich zu 
Kurve b) — d. h. im gesamten Material •— kaum 
1 — 2 % . Umso grösser ist der Anteil der Fragmente 
zwischen 3—40 mm in dem Muster. Diese sind stark 
kantig, und es muss in dieser Hinsicht be ton t wer-
den, dass das Muttergestein ein an manchen Stellen 
fas t geschieferter Kalkste in mit plat t iger Absonde-
r u n g i s t . Man erhält durch Vergleich mi t den Kurven 
der Humus- und Karbona tbes t immung die Bestäti-
gung, dass Muster Nr. 17 aus anstehend verwitter-
t em Muttergestein bes teh t , und diese Annahme 
wird durch die bei der E insammlung angestellten 
Beobachtungen bewiesen, denn das Muster wurde 
aus der Nähe eines grossen herabgefal lenen Felsen 
gesammelt , und ist folglich aus klimatischem 
Gesichtspunkte unbewer tbar . 
Der sprungart ige Unterschied zwischen Mustern 
Nr. 15 und 16 bleibt jedoch auch nach der Elimina-
tion von Muster Nr. 17 bestehen, kann jedoch nicht 
durch derar t ige Ursachen erklärt werden. Die 
Steinchen in der Ausfül lung sind auch hier klein 
und gemischt. Die Grössenkategorie des Losses 
k o m m t im Verhältnis von 15—30% vor. Eine 
Periode mi t stetigem Klimaverlauf h ä t t e jedoch 
viel weniger Kalks te indet r i tus bei der gleichen 
Menge von Fösspart ikeln produziert . Die Unstetig-
keit des Kl imas kommt auch im Diagramm selbst 
zum Ausdruck, so dass wir feststellen können , dass 
dieses Material unter kühlen , abwechselnd lössbil-
denden und pluvialen klimatischen Verhältnissen 
(jedoch mit fo r tdauernder Kälte, Solifluktionser-
scheinungen und Tundrab i ldung unter freiem Him-
mel), zur Zeit der Kämpfe zwischen westlichen und 
östlichen Windsystemen ents tanden ist . 
Muster Nr . 12 bis 5 können in eine weitere 
klimatische Einhei t zusammengefasst werden. Die 
Kalks te inf ragmente sind mittelgross u n d klein, 
gerundet . S tücke mit scharfem Bruch sind nur im 
oberen Teil der Schicht zu f inden. Obwohl die Korn-
grössenkategorie des Losses etwas über dem Durch-
schni t t liegt (35 bis 37%, in der Frakt ion 0,1 — 0,02), 
k a n n man annehmen , dass das Kl ima an der Grenze 
der unteren und oberen Kul turschichten revolutio-
nistisch-westlich, zyklonal gea r t e t war. Der V ider-
spruch zwischen dem westlichen Charakter und dem 
überdurchschni t t l ichen Gehalt an Teilchen von 
Lössgrösse löst sich auf, wenn m a n bedenkt , dass 
die kennzeichnenden Schwermineralien des Losses 
fehlen, und weiterhin, dass ein Teil des Mut ter -
gesteins im Sinne der bereits e rwähnten Prozesse 
durch die feucht -ka l ten Perioden mi t Fros twirkung 
auf die Korrgrösse des Losses abgebaut wird ; end-
lich, dass die Muster von der Umgehung der Schicht-
grenze im Verhäl tnis zur Grobfrakt ion weniger 
Feinmater ia l en tha l ten als das eigentlich lösshaltige 
Muster Nr. 3. 
Es ist bemerkenswert , dass auf der Grenze der 
beiden Schichten erstens das graue Detr i tus , zwei-
tens — auf der südöstlichen Seite der Höhle — 
eine dünne rote Schicht eir gekeilt liegt ; diese las-
sen s ta t t auf ablagernde, auf denudat ive Tät igkei t 
in der Höhle schliessen, und deu ten , wie schon bei 
der Erklärung des zweiten Magnet i t -Maximums be-
sprochen, eine Sedimentlücke an . Diese Erscheinung 
meldet sich auch im Abfallen der Humuskurve bei 
Mustern Nr. 10—12, das übrigens vollkommen un-
begründet sein würde und allein durch Auswaschung 
erk lä r t werden k a n n . Der gleiche Ta tbes tand wird 
auch durch die entsprechend niedrigen Wer te der 
K a r b o n a t k u r v e bewiesen. 
Die Kurve zieht von der Grenze der beiden 
Kul turschichten , die, scharf gegeneinander abge-
grenzt , vermutl ich eine lückenhaf te Sedimentreihe 
darstel len, schwankend, aber im grossen ganzen 
s te t ig in die Schicht mit F ros twi rkurgspuren und 
kant igen Geste ins t iümmern (Muster Nr. 4—5), und 
wei ter in die lösshaltige Phase von Muster Nr . 1 — 3 
hinüber . Die Phase mit zonalen Windsys tcmen war 
doch wahrscheinlich kurz, und die zyklonalen Strö-
mungen brachen schon f iüh wieder ein. Daszeigt sich 
in der Verminderung der Lössfraktion in Muster Nr . 2. 
Die Verfolgung der weiteren Schichten konn te 
leider nicht mi t der erwünschten Präzision vorge-
nommen werden, da bei den f iüheren Ausgrabungen 
eine ungefähr 1 m mächtige Pleistozänschieht von 
der gegenwärtigen Oberfläche en t f e rn t wurde. E s ist 
uns nur an einer einzigen Stelle, in der Nachbar-
scha f t der Höhlenwand gelungen, ein Muster aus 
der gelben, spätes ten Pleistozänschicht zu sam-
meln. Auch der H u m u s ha t aus einer etwas höher 
gelegenen Stelle eine für Bearbei tu i gszwecke hin-
reichende Probe geliefert. Die Ar gaben dieser bei-
den Schichten lau ten : 
2 5 0 l . v é r t e s 
H u m u s Gelbe Schicht 
Poros i tä t 8 ,9% 7 ,6% 
CaCOg 70,0% 60,0% 
Organische Stoffe . 97 m m 60 m m 
(5 — 3 m m : 3 3 % 38,3% 
Grobe Körner 3 - 1 m m : 5 4 % 42,4% 
1 1 - 0 , 5 m m : 14% 19,3% 
Det r i tus gerundet kant ig 
mittelgross mittelgross 
Wir haben die Pa rame te r dieser zwei Muster nicht 
auf die Kurven aufget ragen, da die Kon t inu i t ä t der 
Sedimentat ion zwischen ihnen und den Mustern 
1—20 abgebrochen ist , und auch weil ihre Sammel-
s t ä t t e vom Profi l der anderen Muster en t fern ter 
l iegt. E s wird hinreichen, über die gelbe Schicht 
nu r so viel anzumerken , dass sie von Lössmaterial 
f re i is t und kant ige , zerfrorene Ka lks t e in t rümmer 
en thä l t , also wahrscheinlich aus der anfänglichen, 
von westlichen Winden beherrschten Phase eines 
Stadia is — offenbar des Würm I I — a b s t a m m t , ohne 
jedoch in der F a u n a die extrem arkt ischen Tundra-
fo rmen aufzuweisen. 
W i r müssen hierbei betonen, dass die oben-
s t ehenden Folgerungen nur zusammen mit den 
wei teren Untersuchungen ein Ganzes ergeben. 
B) POROSITÄT 
Wir verstehen un te r Poros i tä t die Wasserauf-
nahmefähigkei t des Kalks te indel r i tus , die innerhalb 
eines gewissen Gesteintyps von der Stufe der Ver-
wi t te rung, also mi t t e lbar von den klimatischen 
Fak to ren abhängt , die bei der Loslösung der Trüm-
mer v o m Muttergestein und bei ihrer E i n b e t t u n g 
gewirkt haben . Die Verwit terungsgeschichte des ein-
gebet te ten Materials häng t auch im weiteren vom 
Klima, z. B. von den Niederschlagsmengen ab, 
jedoch nu r in s tark verminder tem Masse ; anderer-
seits machen die f rühe r e ingebet te ten Schichten 
diese neueren verwi t ternden E f f ek t e auch mi t , und 
zwar mi t stets abnehmender In tens i t ä t . 
Die Poros i tä tsbet immung wurde mi t folgender Methode 
durchgeführ t : wir h a b e n eine gewisse Frakt ion des durch 
Sieben sortierten Materials äusserst sorgfältig ausgewaschen, 
getrocknet und gewogen. Das Material wurde dann f ü r eine 
lange Zeit in einer Proberöhre u n t e r Wasser gehal ten. Das 
Wasser wurde durch ein Stück auf die Mündung der Probe-
röhre angelegtes Fi l terpapier ausgegossen, und die auf den 
Körnchen und der Röhrenwand anha f t enden Tropfen mi t der 
Zentrifuge entfernt . Das nasse Mater ial ist dann von neuem 
gewogen worden.27 Es h a t sich u n t e r den Frak t ionen ver-
schiedener Korngrösse die Frakt ion zwischen 3 — 5 m m fü r 
diesen Zweck am geeignetsten erwiesen. Wir geben ausser der 
Wasserabsorpt ion dieser Grössenklasse in Abb . 5. auch die 
ähnlich verlaufende, j edoch infolge der grösseren Schwankun-
gen der spezifischen Oberf läche weniger zuverlässige K u r v e 
der F r a k t i o n 0,5 — 3,0 m m . Die relative Absorpt ionsfähigkei t 
des Kalks te inmater ia ls schwankt bei den verschiedenen Mu-
stern nach unserer Bes t immung zwischen 5 — 19%. 
E s scheint im Sinne unseres klimatischen 
Bestimmschlüssels, dass Muster Nr . 3, in Anbe-
t r a c h t des spärlichen, mittelgrossen, gerundeten 
Kalks te inde t r i tus feuch te Sommer und trockene, 
ka l te Win te r ve r rä t . Die mit telmässigen Werte der 
Muster Nr. 4 bis 10 melden feuchte und überdies 
noch kühle Sommer, und ebenfalls t rocken-kal te 
Win te r . Zwischen Mustern Nr. 10 bis 12 wäre nach 
allen bisherigen Angaben die k rä f t ige Zunahme der 
Poros i t ä t zu e rwar ten . Der Mangel einer solchen 
beweist auch die e rwähnte Sedimentlücke. Muster 
Nr. 16 zeigt den kräf t igen aber kurzfr is t igen Ein-
b ruch von Westwinden, während Muster 20 — wie 
besprochen — als Ausfül lung der einstigen Quellen-
r inne s ta rke Auslaugung aufweist . Die Porositäts-
angaben werden bei der zusammenfassenden Be-
w e r t u n g noch be rüh r t . 
C) KARBONATGEHALT 
Der Karbona tgeha l t ist durch die Behandlung 
des Materials unter 0,5 m m Korngrösse mit l % i g e r 
Salzsäure ermittel t worden. Der Anteil des CaC0 3 
be t räg t nach den derar t gewonnenen Angaben 
40—80% und ha t sich in Vergleich mit den von 
Lais bes t immten Wer t en im allgemeinen als über-
aus niedrig erwiesen.2 8 Dieser U m s t a n d kann eine 
F u n k t i o n der Eigenschaf ten des Muttergesteins 
sein ; andererseits haben sich die karbonat ischen 
Schichten von Lais möglicherweise im postglazialen 
27
 Selbstverständlich wird hier über der realen Absorp-
t ionsfähigkei t ein gewisser Überschuss in der Fo rm des auf 
die Körnchen anhaf t enden pell ikulären Wasserfi lms mitge-
messen. Diese Wassermenge kann jedoch fü r jedes Mater ial 
als kons t an t be t rach te t werden u n d heeinflusst die Bestim-
mung der relativen Porosi tä tsdifferenzen nicht . 
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 Lais : a. a. O. S. 75 ; er ha t z. B. an den Mustern von 
der Korngrösse un te r 0,5 m m der St. Bra is-Höhle ein CaCO.,-
Gehal t von 52 bis 9 1 % bes t immt . 
u n t e r s u c h u n g d e r a u s f ü l l u n g d e r h ö h l e v o n i s t ä l l ö s k ö 251 
Klimaopt imum abgelagert , in Gegensatz zu unserer 
inters tadialen Schichtenfolge aus wesentlich kühle-
rem Klima.2 9 
Der Karbonatgeha l t der Höhlenfül lung muss — ebenfalls 
nach Lais — aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten bewertet 
werden. Wurde das un te rsuch te Muster aus der Nachbarschaf t 
des weiten Höhleneinganges gesammelt , wo u n t e r normalen 
Ums tänden s tarke Verduns tung herrscht , so zeigt ein hoher 
Karbona tgeha l t die Durchs t römung von reichlichen Wasser-
mengen, u n d schliesst folglich die vereisten Perioden der 
Glazialen aus. Dagegen wird der Kalksinter in den verdun-
stungslosen gewundenen Höhlengängen eben aus den lang-
samer durchsickernden, spärl icheren, jedoch konzentrierteren 
CaCOj-Lösungen ausgefällt . Bei der Höhle von ístállóskő gilt 
der erste Fall . J e reicher also die Schicht an Karbonaten , 
desto feuchter u n d milder — d. h. f ü r die Verduns tung günsti-
ger — muss das Klima gewesen sein, da die Muster aus der 
Nähe der weiten Höhlenöf fnung gesammelt worden sind. 
Unsere Muster enthal ten durchschni t t l ich 6 5 % CaC03 , das 
schon an sich charakteris t isch f ü r die eisfreie Phase ist, beson-
ders in Vergleich mit dem 30,2%igen Karbona tgeha l t der 
W ü r m I l l -Schicl i t aus der Pesköhöhle, die, nicht allzu 
verschieden orientiert , im gleichen Muttergestein liegt. 
Der mittelgrosse W e r t der K u r v e bei Muster 
Nr . 3 beweist mit dem Lössgehalt dieses Musters 
trockene Käl te , der höhere Karbona tgeha l t von 
Muster 4 ein sehr feuchtes Kl ima. Der niedrige 
Karbona tgeha l t der Muster Nr . 6 bis 12 scheint 
in Vergleich mi t den anderen Ergebnissen zu bedeu-
t en , dass der damalige Klimazyklus , wenn auch 
sehr feucht , so doch nicht besonders warm war und 
die reichen Niederschlagsmengen auf dem Boden 
der Höhle abfliessen Hess, ohne die Fäl lung von 
besonderen Karbona tmen gen zu verursachen. Mu-
ster Nr. 13 bis 18 deuten, m i t der Ausnahme des 
schon besprochenen Nr. 17, mi t ihrem mittelgrossen 
und grösseren Karbona tgeha l t mässig feuchte Som-
mer und t rocken-kal te Win te r an . Endlich haben 
wir hei Muster Nr. 20 berei ts erklär t , dass der 
kleinere Karbona tgeha l t durch die auswaschende 
und auslaugende Wirkung des Quellwassers auf 
die kleineren Körnchen en t s tanden ist. 
D) HUMUSGEHALT 
Der Anteil des H u m u s , oder genauer des organischen 
Materials, ist nach der auch von Lais angewandten Methode3 0 
an 15 g der Frakt ion unter 0,5 m m durch Kochen fü r bestimm-
te Dauer mi t 50 ml 20prozentiger Nat ronlauge ermittel t 
worden. Die f i l t r ier te Mut ter lauge hat durch die in Natron-
lauge aufgelösten organischen Stoffe verschiedene Farbtöne 
erhalten. Wir haben die Unterschiede der Farb töne auch 
zahlenmässig auszudrücken versucht , indem wir eine beliebig 
bes t immte Menge jeder Flüssigkeit in Proberöhren zur Far-
bens tärke der hellsten Probe ve rdünn t haben. Dann sind die 
Höhenunterschiede der Flüssigkeitssäulen in Millimetern 
festgestellt worden. Am dunkels ten hat sich die Mutterlauge 
von Muster Nr . 8 erwiesen, die zu 104 m m v e r d ü n n t werden 
musste, bis sie die Farhens tä rke des lichtesten Musters Nr. 10 
erreicht h a t . 3 1 
Wir haben durch diese Methode relative kolorimetrische 
Angaben erhal ten, die innerhalb einer gewissen Schichtfolge 
gut anwendbar sind. 
Der Humusgehal t der Höhlenschichten gibt in 
einem gewissen Grad die Floraverhäl tnisse der frag-
lichen Ablagerungsperiode wieder. Das organische 
Material wird z. T. vom durchsickernden Wasser der 
Klüf te t ranspor t ie r t , zum anderen Teil wander t es 
von aussen durch Wind, Tiere, Mensch, vielleicht 
durch Solifluktion getragen in die Höhle und wird 
dort in den Ton schichten verwahr t . 
Die Angaben des Humusgehal tes werden jedoch 
in Hinsicht auf die Anwendung für Kl imadeu tung 
29
 Der Karbona tgeha l t überschr i t t in den von uns unter-
suchten zahlreichen Höhlenfül lungsmustern nur in den selten-
sten Fällen 60%. 
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 E. Melin — S. Oden: Kolorimetrische Untersuchungen 
über H u m u s u n d I lumif iz ierung, Sver. geol. undersökning 
Ársbok, 10 (1916) Nr. 4. 
3 1
 Nach unserea E r f ah rungen weisen die Mutterlaugen 
einer jeden Höhienfül lung verschiedene charakteris t ische Far-
durch andersar t ige Anhäufungen von organischem 
Material modifiziert , die nicht als Folge der Wit te -
rungsverhältnisse, sondern durch menschliche oder 
tierische Tätigkei t (Herde, etwaige tierische Kada -
verreste, Fekalien) en t s tanden sind. Man darf sich 
ebendeshalb nu r mit Vorsicht und auf andere 
Untersuchungen ges tütz t auf die Humusbes t im-
mungen verlassen. 
Es fäl l t in der Kurve vor allem die s ta rke Spitze 
von Muster Nr. 8 auf, die aus kl imatischem 
Gesichtspunkte , in Anbet rach t der übrigen Anga-
ben , völlig unbegründe t scheint . Aus Profi l b) der 
Abb. 2 in Kapi te l I . wird jedoch klar, dass in der 
dunkelbraunen steinbesäten Schicht , aus der dieses 
Muster s t a m m t , eine Kul turschicht liegt. Ein ande-
rer Kul turhor izont ist um 0,9 m t iefer , in der hell-
b raunen Schicht vorzufinden, der sich in der Humus-
kurve durch die Spitze bei Muster Nr. 15 erkennen 
läss t . Der hohe Humusgehal t der Muster Nr . 3 bis 5, 
der übrigens ein feucht-warmes Klima andeu ten 
würde, kann in Hinsicht auf die vielen zerstreuten 
Kohlenstückchen auch in Mangel einer ausgespro-
chenen Kul turschicht auf menschliche Tät igkei t 
ben auf, die jedoch innerhalb einer Höhle nur u m Stiche 
variieren. Die Muster der Höhle von ís tál lóskő ergaben braune , 
die der Pesköhöhle orangengelbe, die der K . Lambrech t -
Höhle röt l ichbraune Lösungen. Die Farbcnunterschiede zwi-
schen den Mut ter laugen der einzelnen Höhlen kommen offen-
sichtlich von den Kontamina t ionen des Muttergesteins und 
anderen lokalen U m s t ä n d e n her. 
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zurückgeführ t werden. Die fas t vol lkommene Abwe-
senheit organischer Stoffe in den Mustern Nr. 10 bis 13 
zeigt übe r die archäologische Steril i tät dieser 
Schichten hinaus auch die auslaugende Wirkung 
von reichlichen Niederschlägen. Der Humusgehal t 
von Muster Nr. 16 n i m m t in Verhäl tnis zu den vor-
angehenden etwas zu, in Einklang mit der von 
anderen Untersuchungen ebenfalls angedeuteten 
übergangsart igen ozeanischen Kl imaschwankung. 
Man muss betonen, dass unsere ganze Humus-
kurve vom organischen Material der Kulturschich-
ten so weitgehend modifiziert wird, dass sie aus dem 
Gesichtspunkte der Klimaforschung k a u m anwend-
bar is t , und in manchen Fällen sogar Resultate 
l iefert , die allen übrigen Ergebnissen widersprechen. 
Diese Widersprüche werden nebst den schon er-
wähn ten durch die Ta tsache erklärt , dass die Höhle 
in den kälteren Perioden über einem grösseren 
Teil des Jahres bewohnt war und folglieh die 
Spuren von vers tä rk te r menschlicher Tätigkeit 
im Ansammeln von organischem Material 
aufweis t . 
E) ANALYSE DER SCHICHTFARBEN 
Unter anderen Fak to ren gibt auch die Fa rbe der 
ausfül lenden Schichten Auskunf t über ihre Ablage-








der Fül lung in einem gewissen Grade von der Farbe 
der unlöslichen Teile im Muttergestein abhängig. 
Wir ergänzen nun diese Fests tel lung dorthin, dass 
die gleichen klimatischen Verhältnisse in verschie-
denen Höhlen Schichten von gleichem Grundton 
zustandebringen, an denen die Einwirkung des 
Muttergesteins nur in der Form von bräunlichen, 
röt l ichen, grünlichen bzw. gräulichen Stichen 
bemerkbar wird. Der durch die kl imatischen Fak-
toren bes t immte Grundton — gelb, b raun oder 
rot — behäl t in allen Fällen Vorherrschaf t . Die 
gelben Schichten zeigen das Mindestmass an Ver-
f ä rbungen , da im allgemeinen bei ihrer Ablagerung 
die Ze r t rümmerung des Gesteins durch übeiwiegend 
mechanische und nicht chemische Fak to ren ver-
ursacht wurde : folglich konnte das Füllurgs-
mater ia l in dem Kalks te indet r i tus die ursprüng-
liehe F a r b e beibehalten. 
Brooks3 2 teilt nach R. Lang eine Tabelle über den 
Zusammenhang der jährl ichen Durchschnit ts temperatur mit 
der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge mit. 
Wir geben die auch fü r uns wichtige Tabelle in Abb. 6. Die 
Ordinate zeigt hier die jährliche Durchschnit ts temperatur 
in C°, die Abszisse die durchschnittliche jährl iche Nieder-
schlagsmenge in mm. Die aus den beiden Wer ten kalkulierte 
Kennziffer , der sog. 
jährliche durchschnittl iche Niederschlagsmenge 
j ährliche Durchschnit ts temperatur 
steht in enger Verbindung mit der Bodenbildung im fraglichen 
Gebiet. 
Bei einem Regenfaktor unter 40 werden Wüstenböden 
gebildet. Ein Gebiet wird folglich zu Wüste, wenn die jährliche 
Durchschnit ts temperatur 30° übertr i ff t und die jährliche 
Niederschlagsmenge 1200 m m nicht erreicht, oder auch wenn 
sich die jährliche Durchschnit ts temperatur bei Niederschlägen 
unter 200 mm über 5° С erhebt , usw. Liegt der Regenfaktor 
zwischen 40 und 60, so entstehen bei niedrigeren Temperatur-
werten gelbe, bei höheren rote Böden bzw. La ten te usw. 3 3 
Das Gebiet Ungarns fiel im Eiszeitalter in die pseudo-
periglaziale Zone. Die heissen, kurzen Sommer und trockenen, 
harten Winter der vereisten Perioden waren hier wesentlich 
sanfter und humider geartet als in der unmit te lbaren Umge-
bung der Eisdecke. Die Niederschläge haben sich seit dem 
ersten Teil der «Inter»- Phasen — d. h. un te r der Herrschaft 
der meridionalen Winde, die die Bildung der Eisdecke ermög-
licht haben, sowie nach der Herrschaft der nach maximaler 
Entwicklung der Eisdecke auftretenden arid-zonajen Win-
de — wenigstens in den sommerlichen Jahreshäl f ten — ver-
mehrt.3 4 Diese Periode mochte ungefähr der kontinentalen 
Wit terung der heutigen borealen Zone entsprochen haben. 
Andererseits mochte sich in den hesser entwickelten, wahr-
haft ig eisfreien Interstadialen und während den Interglazia-
32
 С. E. P. Brooks : Climate through the Ages.2 London 
1950. S. 167 -173 . 
3 3
 Der Regenfaktor von Lang gibt nicht ganz reale 
Werte, denn er nimmt den variablen Faktor der Verdunstung 
nicht in die Berechnung. (Vergl. E. Scherf : A talajklimatikus és 
légköri klimatikus tényezők versenye a talaj t ípusok keletkezé-
sénél [Der Wettkampf von bodenklimatischen und atmo-
sphärisch-klimatischen Faktoren bei der Bildung von Boden-
typen], Jb . d. Ung. Geol. Inst . , 29 [1932]. S. 1 - 8 7 . ) Da wir 
jedoch einstweilen mit «realen» Werten sowieso nichts anzu-
fangen wüssten, und nur die einzelnen Prozesse kennzeichnen 
wollen, ist seine Pünktl ichkeit für uns vollkommen hin-
reichend. 
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 P. Kriván : Die erdgeschichtlichen Rhythmen des 
Pleistozänzeitalters. Acta Geol. Hung. 2 (1953) S. 79 ff. 
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len — wenn die Ampli tude der Antiglaziale hinreichend gross 
war — das Klima der medi te r ranen Zone mi t feuchten , milden 
Wintern , oder doch wenigstens das durch mehr oder minder 
gleichmässige Niederschlagsverteilung gekennzeichnete Klima 
der heut igen gemässigten Zone ausgebildet haben . 
Das ha t aus dem Gesichtspunkte der Bodenbi ldung zu 
bedeuten, dass in den Glazialen mit zonaler Zirkulat ion gelbe 
Töne oder s taub- und lösshaltige Ausfül lungen en t s tanden 
waren, in den feuchten, kühlen frühglazialen Phasen Tundra-
böden und tonige, degradierte graue Böden, und endlich in 
den eisfreien Perioden der Interglazialen und Inters tadia len 
auch in den Höhlen schwarze oder braune, eventuel l rote, 
la ter i tar t ige Böden zustande kamen . 
Die b r a u n e , gelblich- oder g r a u b r a u n e Fül lung 
der Höh le von I s tá l lóskő scheint j edenfa l l s ein 
kühleres K l ima im Vergleich mi t d e m heut igen 
zu beweisen. I n n e r h a l b dieses R a h m e n s zeigen 
die einzelnen F a r b e n v e r ä n d e r u r gen T e m p e r a t u r -
Schwankungen , die j edoch die kühle , t r ockene Wit -
t e r u n g der vereis ten Pe r ioden an ke iner Stelle der 
Schichtfolge erreicht h a b e n . Die obers te gelbe 
Schicht beweis t die kä l t e s t e , f euch te W i t t e r u n g . 
D a r u n t e r liegt die u n t e r mi lderen , a b e r t rockenen 
k l imat i schen U n s t ä n d e n begonnene lösshal t ige b rau-
ne Schicht . Wei te r u n t e n folgt die obere Ku l tu r -
schicht , die nach unse rem A u s g r a b u n g s t a g e b u c h an 
m a n c h e n Stellen in zwei Teile en t f ä l l t : in eine 
grauere Schicht mi t g röberen Steinen oben und in 
fene b räun l ichere , d u n k l e Schicht m i t f e ine rem 
De t r i t u s u n t e n . Sie s ind be ide Ablagerungen von 
mieridional gear te ten , ozeanisch b e t o n t e n Per ioden . 
Die obere K u l t u r s c h i c h t b e d e c k t an e iner Stelle die 
g raue De t r i t u s sch ich t , die ihre F a r b e von d e m 
d u r c h den K a m i n here ingefa l l enen u n d u n t e n ange-
h ä u f t e n Ser iz i t sch ie fe rde t r i tus e rh ie l t . Auf einer 
a n d e r e n Stelle k o m m t eine k a u m einige Z e n t i m e t e r 
e r re ichende rö t l iche Tonsch ich t z u m Vorschein , 
wahrsche in l ich ein Über re s t des d e n u d i e r t e n Kom-
plexes , die schon auf G r u n d ihrer F a r b e eine ausge-
sprochen f euch te W i t t e r u n g a n d e u t e t . Wir k o n n t e n 
leider aus dieser Schicht ü b e r h a u p t kein archäolo-
gisches oder anderes na tu rh i s to r i s ches Mater ia l 
s ammeln , folglich bl ieben ihre n ä h e r e n Eigenschaf-
t e n u n b e k a n n t . 
Am un te r s t en liegt die he l lb raune , (im speläolo-
gischen Sinne) «lösshalt ige Ton Schicht» der un te ren 
K u l t u r s c h i c h t , deren F a r b e l ich ter ist als die der 
oberen . Das Mater ia l einiger t ie fer l iegenden Mus-
t e r en thä l t einen s ter i len, die K l ü f t e des ans t ehend 
ve rwi t t e r t en Mut te rges te ins aus fü l lenden Stoff . Wir 
e r w ä h n e n von n e u e m , dass hier in den einzelnen 
K l ü f t e n auch homogene Lösseinlagerur .gen vorzu-
f i n d e n waren . 
Die Anwesenhe i t von H e r d e n u n d der Grad der 
B e w o h n t h e i t w u r d e bei der B e w e r t u n g der Schicht-
f a r b e in B e t r a c h t gezogen. Sie h a b e n die F a r b e der 
Schichten , z. B. im Fal le der oberen Kul tursch ich t 
bzw. der lösshal t igen Schicht , bee inf luss t . 
F) THERMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
org. 
Ton Material Pyrit ? СаСОз 
Die Fü l lungen von einigen H ö h l e n sind auf 
unsere B i t t e von M. Vogl -Földvár i the rmisch un-
t e r such t worden . 
Wie wir schon in Zusammenhang mi t den petrographi-
schen Untersuchungen der K. Lambrecht -Höhle mitgeteilt 
haben, war die seit dem Pleistozän verflossene Zeit zu gering, 
u m in der Umwandlung der Tonmineral ien Verschiedenheiten 
zu verursachen, die bei der Altersbest immung oder Klima-
deu tung anwendbar wären . 3 5 Wir geben in Abb. 7 die DTA-
K u r v e n von Muster Nr. 3, 12, 16, 20. Nach M. Vogl-Földvári 
bedeute t die anfängliche endotherme Spitze von Muster Nr. 3 
eine kleinere Menge von Tonmineralien (wahrscheinlich aus 
der Il l i tgruppe). Die exotherme Spitze bei 300 Grad wird 
durch das Verbrennen der organischen Stoffe verursacht . 
Die darauffolgende Spitze s t a m m t wahrscheinlich von Pyri t . 
Die Dissoziation von CaC0 3 zeigt sich in der Spitze bei 800 
Grad. Muster Nr. 12 en thä l t weniger Pyr i t und organisches 
Material und mehr Karbona t . Muster Nr. 16 zeigt mehr 
CaCO, und wenig organisches Material. Endl ich weist Mustee 
Nr. 20 den höchsten Tonmineral iengehal t auf (möglicherweisr 
auch Glieder der Montmori l loni tgruppe). 
Die the rmischen U n t e r s u c h u n g e n k ö n n e n nach 
a l ledem höchs tens als Kont ro l le der anderen Metho-
den a n g e w a n d t werden . 
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eszközlelete Magyarországon (Erster bewiesener F u n d des 
altpaläolithisclien Menschen in Ungarn) A É 80 (1953) S. 32. 
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ZUSAMMENFASSUNG. ALTERSBESTIMMUNG 
Wir haben die Ergebnisse der petrographischen 
Untersuchungen an H a n d der obigen Ausführungen 
in eine tabellare Übersicht zusammengefass t , und 
versuchen nun die kl imat ischen Verhältnisse der 
Höhle von Istállóskő zu verfolgen. Wir haben in 
unserer Tabelle auch die wichtigsten faunist ischen 
und botanischen Be funde aufgearbei te t , um die 
Prozesse zuverlässiger und k la re r dars tel len zu 
können. 
Die zusammenfassende Tabelle en thä l t dieselben 
Bezeichnungen wie der weiter oben gegebene 
«Klimabestimmungsschlüssel» : die Ergebnisse sind 
in drei, annähernd abgegrenzten In tens i t ä t s s tu fen 
angegeben worden. 
Die Zusammenste l lung der Tabelle erforder te aus 
der N a t u r der Sache folgend eine gewisse Typisie-
rung, u n d da die Var ia t ionsmögl ichkei ten der ver-
schiedenen Eigenschaf ten eines Musters die Zahl der 
als möglich erkannten Kl ima typen über t r i f f t , war 
diese Typisierung auf Grund der Zusammenfassung 
von verschiedenen P a r a m e t e r n notwendigerweise 
gewissermassen subjek t iv . Die allzu s tarken Ver-
zerrungen wurden jedoch durch die zehnfachen 
(4 faunist ischen, 3 an th rako tomischen und 3 mikro-
mineralogischen) Kont ro l langaben , die die petro-
graphischen Ergebnisse vol lkommen unters tü tzen , 
verh inder t . 
Wir sind überzeugt , dass m a n die Klimaver-
änderungen der fragl ichen Ablagerungszeiten sozu-
sagen einwandfrei verfolgen k a n n , wenn man die 
E in führungen der R u b r i k «Klyma typen» im folgen-
den zusammenfass t : 
Die Eigenschaf ten des Musters Nr . 20 sind durch 
die einstige Quellentätigkeit bedingt worden. Die 
Quelle war der Vorfahr der heut igen Szalajka-
Quelle, die heute um ungefähr 70 m t iefer aufbr ich t . 
Die damal ige wasserreiche Kars tquel le mag wahr-
scheinlich in den pluvialen Phasen des Interglazials 
und in der ersten niederschlagsreichen kryophilen 
Phase des Würm I Glazials tä t ig gewesen sein. Diese 
Annahme wird durch die kleineren Lösseinlagerun-
gen, die in der Schicht der Muster Nr . 19 bzw. 18 
liegen, unters tü tz t , deren Ablagerung schon in der 
mit zonalen Ostwinden gekennzeichneten Kryon-
phase der Würm I s t a t t f a n d . Muster Nr . 17 bis 13 
entsprechen der d r i t t en Möglichkeit unseres theore-
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 E s sei erwähnt, dass nach Bacsók (Die Wirkung der 
skandinavischen Vereisung auf die Periglazialzone, S. 27 — 28), 
die subarkt ischen u n d antiglazialen Kl imaschwankungen 
warme Sommer und ka l te Winter , also ex t r eme Tempera tur -
t ischen Systems. Wir haben von ihr festgestel l t , 
dass sie am E n d e der Phasen mi t meridionalen 
Luf t s t römungen , zur Zeit der zunehmenden Ein-
s t rahlung en t s tanden war . Die Pflanzenassoziat ion 
zeigt noch Laubhölzer als Relikte des Interglazials. 
Das ist umso plausibler, da das Stadia l W ü r m I 
nach allen bisherigen Beobachtungen nicht s ta rk 
entwickelt war : die arktischen Naget iere sind aus 
den Schichten dieser Zeit (Subalyuk, К . Lambrecht -
Höhle) abwesend. Die Übermacht von Pinus cembra 
im Verhältnis von 70,8% neben den Laubhölzern 
entspr icht auch dem Ende der Vereisungsphase, das 
ext remes Klima und gemischte Windr ich tungen 
besass. Wir betonen hiermit wieder ausdrücklich, 
dass alle kl imatisch bedeutenden Eigenschaf ten der 
ganzen Schichtfolge nur Schwankungen innerhalb 
der eisfreien Phase indizieren, und keine Klima-
phasen mit grösseren Schwankungen andeuten . 
Wenn also von den reichen Niederschlägen der einen 
oder von der Dürre der anderen Phase , von kal ter 
oder milder Wi t t e rung die Rede ist , so dürfen diese 
Eigenschaf ten immer nu r im R a h m e n des inter-
s tadialen Klimas vers tanden werden. 
Der von Muster Nr . 12 ver t re tene , durch west-
lich-meridionale Luf t s t römungen gekennzeichnete 
Übergang f ü h r t zu der «rein» ozeanischen, subtro-
pischen (in der Tabelle von Kr iván semikryophilen) 
Periode über , die zwar in der Schichtfolge von einer 
Lücke repräsent ier t , aber doch durch zahlreiche 
Angaben angedeute t wird.3® 
Die graue detr i ta le Schicht und die Restchen der 
roten Schicht haben keine nennenswer ten faunist i-
schen Funde ergeben. E twas Holzkohle lag jedoch 
im obersten Teil der grauen Schicht . Die Verbrei-
tung von P. cembra be t rug darin 13,6%, die der 
Picea-Larix-Gruppe 77,6%. Muster Nr . 10 ist noch 
ein Relikt dieser Kl imaphase im un te ren Teil der 
oberen Kul turschicht , und gibt mi t einem Picea-
Larix-Gehalt von 64,9% eine sichere Un te r s tü t zung 
fü r die Richtigkeit unserer Vorstellung. Die Mikro-
faunenunte rsuchung durch D. Jánossy , laut der die 
Microtinen dieser Schicht gegenüber denen der lie-
genden Schicht zunehmende Ausmasse aufweisen, 
f ü h r t zu sehr interessanten Gedanken. Diese 
Erscheinung deute t im Sinne der Bergmannschen 
Regel eine Abkühlung des Kl imas an. Wir haben 
unterschiede zwischen sommerlicher und winterlicher Jahres -
hä l f t e aufweisen : dagegen sind die Unterschiede der Jahres-
zeiten in den glazialen und subtropischen Kl imaschwankun-
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Nicht glazial, keine 
extreme Kälte 
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6,2 4,2 16,8 14,8 0 — w 
Kühler, mässig feuchter 
Sommer, kalter, trocke-
ner, zunehmend feuchter 
Winter 














73,9 20,4 0,7 












8. + + + Herd raittelgross, korrodiert 
wenig W — о 
Anfangs milde, feuchte 






20,5 8,9 6,9 10,5 27,9 64,9 
-
Periode mit zunehmender 
Kälte im Winter 




Durchschnitt 13,6 77,6 - wenig viel viel 
kühl-feuchter Sommer, 
mild-feuchter Winter 
S. Lücke lokal rot subtropisch? 




Durchschnitt 20,3 76Д 1,3 w übergangsartig 







0 — w Feuchte gemässigte Som-
mer, kalte, trockene 






16. + + 4 - korrodiert, klein, kantig Durchschnitt 12,6 3,7 11,7 15,0 70,8 20,7 
8,1 
(Relikt?) 
viel mässig mässig w? 
17. Anstehend verwittertes Gestein 0—w 
18. + + + kleiner, korrodiert Durchschnitt gelb, 
0 ? 
Lokale Einlagerungen von 
WI-Löss 






20. + + + + sehr klein, korrodiert wenig gelblich 
mittel-
mässig fehlt viel 
Quellenbett, Anfang von 
W I 


































256 l . v é r t e s 
im obigen abgeleitet, dass die Schicht der Muster 
Nr. 9—10 infolge einer subtropischen Schwankung 
in einer besonders pluvialen Periode en ts tanden 
war, in der die Gegensätze der Jahreszei ten ver-
häl tnismässig verwischt waren. Es stellt sich im 
weiteren in Betracht de r Jánossyschen Untersu-
chungen heraus, dass diese «subtropische» Phase in 
Hinsicht auf die jähr l iche Durchschni t t s t empera tur 
kühler w a r als die vorangehende u n d darauffolgen-
de Phase . Dieser U m s t a n d kann z. B. auf die hohe 
Albedo der im ganzen J a h r e dauernden intensiven 
Wolkenbildung zurückgeführ t werden und muss als 
wertvolle Angabe fü r die Umdeu tung der pleisto-
zänen Kl imatypen in Realkl imate ve rbuch t werden. 
Muster Nr. 9—8 signalisieren den Übergang in 
die P h a s e mit kä l te ren Wintern u n d gemischten 
Windrichtungen, die ih re Kulminat ion bei der Abla-
gerung der Muster Nr . 6—4 erreichte und dann in 
die lössbildende subarkt ische Phase mi t überwie-
genden zonalen Ostwinden (Muster Nr . 3 bis 1) 
überging. Wahrscheinlich geht hier die Lücke in 
der Sedimentreihe n i ch t nur auf infolge f rüherer 
Angrabungen mange lhaf te Sammlungsmöglichkei-
ten, sondern auch auf eine wahrhaf t ige Ablagerur gs-
lücke zurück , die von de r gelben Schicht mit kant i -
gen Gesteinsbruchstücken überlagert wurde. Diese 
Schicht leitet schon d a s Stadial W ü r m II , genauer 
gesprochen seine von meridionalen Winden be-
herrschte Anfa rgsphase ein, die un te r freiem 
Himmel vermutlich Tundrab i ldung mi t führ t e . 
Der dargestellte Prozess entspr icht , auf Löss 
gebiete übertragen, de r folgenden Scliichtreihe : 
Schichten 4 —12 s ind einer Lchmzone analog, 
Schichten 1 — 3 einer lössbildenden Periode (viel-
leicht mi t dazwischengelagerten dünnen Lehmstrei-
fen), während die obers te gelbe Schicht wieder einer 
Schicht mit Waldböden und Kryoturba t ionser -
scheinungen entsprechen würde. 
Diese Voraussetzung zeigt im Vergleich mit den 
lössmorphologischen Beobachtungen mehrerer Ver-
fasser die folgende in teressante Übere ins t immung : 
Wie sich der Leser e r innern wird, h a b e n wir schon 
e rwähnt , dass die In te rs tad ia le nach Zeuner mi t 
einer kühleren Phase anf ing, und d a n n nach einer 
kal ten Übergangsphase in eine warme Periode von 
10 000 J a h r e n münde te . Nach den ebenfalls zitierten 
Feststel lungen von Brand tne r ging das mit einer 
trocken-warmen Anfa rgsphase begonnene Inter-
stadial mit einem kühleren In te rva l l weiter, u n d 
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 J. Pelisek : Kvar té r vychodniho okoli Brna, Anthropo-
zoikum 3 (1953) S. 7 - 2 4 . , Abb. 1. 
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 R. Lais : Über den jüngeren Löss in Niederösterreich, 
die beiden Phasen sind durch eine kal te Oszillation 
get rennt worden. Der derart ige Ablauf des In te r -
stadiale wird nach Brand tne r auch durch pollen-
analytische Unte r suchurgen un te r s tü t z t . Diese, das 
In ters tad ia l unterbrechende ka l te Oszillation, die 
jedoch die Ampl i tude einer Vereisung nicht erreich-
te , wird in den Kl imarekonst rukt ionsversuchen der 
meisten Verfasser registriert , in Einklang mit der 
Strahlungskurve von Milankovic. Wir wünschen nun 
diesbezüglich einige neuere Angaben anzuführen : 
Pelisek7 3 ha t in der Umgebung von Brünn die dem 
In ters tad ia l W ü r m I / I I entsprechenden Bildungen 
im folgenden gegliedert : un t en b rauner Steppen-
boden, darüber Löss, weiter oben Tschernosjom mit 
geringem Humusgeha l t und Solifluktionserschei-
nungen. Das Ganze wird vom Löss des Würm I I ver-
deckt . 
Ein interessantes zusammenfassendes Bild über 
die Lehmzonen der mit teleuropäischen würmischen 
Lössbildui gen f i n d e t sich im pos thumen Werk von 
La is 3 8 wo der Verfasser über seine Beobachtungen 
an 17 mit teleuropäischen Lössprofilen ber ichte t . 
Seine zusammenfassende Tabelle ist zwar einer 
gewissen Vereinfachung und Schematisierung schul-
dig, aber er sieht die Grundzüge des Prozesses rich-
tig. Die In ters tadia le wird nämlich nach ihm durch 
ein niederschlagsreiches, gemässigtes Waldkl ima 
eingeführ t , die von kont inenta lem Steppenklima, 
weiterhin von einer kal ten, kont inentalen Tundra-
periode, wiederum Steppebildung, und endlich von 
erneuer tem Waldkl ima fortgesetzt und beendet wird. 
Unsere Beobachtungen ergeben ein ähnliches 
— wenn auch nicht identisches — Bild, und auch 
betreffs der eingelagerten Lössschicht können wir 
uns auf Bacsák berufen, der feststel l t , dass einer-
seits die subtropische Schwankung in der vereisten 
Periode Wälder m i t f ü h r t , andererseits die subarkt i -
sche Schwankung in einer eisfreien Periode Steppen-
klima verursacht . «Es konnte nämlich — schreibt 
Bacsák — auch in der vereisten Periode vorkom-
men, dass manchmal die periglazialen Gebiete f ü r 
Perioden von 10 —11 000 Jah ren von den West-
winden erobert worden sind. Die Steppe wurde dann 
bewaldet , die Lössbildung ist unterblieben. Und es 
k a m auch umgekehr t vor, dass die Wälder in der 
periglazialen Zone fü r 10—11 000 Jahren aus-
s tarben und der Steppe Pla tz gaben.» 
Vergleichen wir j e tz t im Besitz dieser E rkenn t -
nisse unsere Untersuchungen mit dem klimatischen 
Mähren und Böhmen, Ber. d. Na tur f . Ges. in Freiburg 41 
(1951) S. 129. 
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Kalender aus der neuesten, im Druck befindlichen 
Arbei t von Bacsák, 3 9 die auf Grund der sorgfältig-
s ten astronomischen und mathemath i schen Berech-
nungen aufgestell t wurde, und durch die Liebens-
würdigkeit des Verfassers im folgenden mitgetei l t 
wird : 
K l i m a t y p A m p l i t u d e B e g i n n d e r 
i n k a n o n i s c h e n P h a s e i n J a h -
E i n h e i t e n r e n v . u . Z . 
B e g i n n v o n W ü r m I  6 4 4 1 2 2 0 0 0 
E n d e d e r e i s f r e i e n P h a s e R / W  6 4 4 117 0 0 0 
S u b a r k t i s c h e S c h w a n k u n g  1 2 7 1 1 0 6 0 0 
A n t i g l a z i a l e S c h w a n k u n g  0 100 4 0 0 
A k t i v - s u b t r o p i s c h e S c h w a n k u n g . . 1 8 7 9 9 7 0 0 
B e g i n n d e r A n t i g l a z i a l e  4 6 8 8 8 2 0 0 
B e g i n n d e r e i s f r e i e n P h a s e W ü r m I / I I 4 6 8 82 8 0 0 
S u b a r k t i s c h e S c h w a n k u n g  0 8 0 8 0 0 
B e g i n n d e s W ü r m I I  5 4 6 7 7 7 0 0 
Kriván h a t auf Grund der Bacsákschen Berech-
nungen die Kurve der pleistozänen Kl imaverände-
rungen neukonst ruier t , und h a t darin auch die 
Kurven der fü r die Gesta l tung der sommerlichen 
bzw. winterl ichen Halb jahre bes t immenden Fak-
toren Ae und A(e sin jr) dargestel l t . (Die genannten 
Faktoren sind von der ekliptischen Schiefe, weiter-
h in von den Veränderungen der Präzession und des 
Frühl ingspunktes abhängig.) Der Kl imakalender 
von Kr ivänen thä l t darüber h inaus noch die Dauer 
de r eisfreien und vereisten Phasen (die sog. Wir-
kungsgradkurve von Bacsák), die Aufeinanderfolge 
der solaren Kl imatypen , und sogar die Verhältnisse 
der Sedimentat ion usw. (Abb. 8). 
Wir haben an Hand dieser vor t reff l ich zusam-
mengestel l ten Abbildung unsere Er fahrungen mi t 
dem absoluten System von Milankovic in Einklang 
zu bringen versucht . 
Die zi t ier ten Arbeiten haben vom Beginn des 
W I bis zum Beginn des W II , 9 Kl ima typen festge-
stel l t . Diese Klimaserie kann an zwei Stellen mi t 
unseren Beobachtungen mit Sicherheit identif iziert 
werden, nämlich zu Beginn des W ü r m I bzw. des 
W ü r m I I . 
Wir empfanden höchste Freude , als es sich beim 
Anpassen der beiden F ixpunk te herausstel l te , dass 
die von uns nachgewiesenen 10 Kl ima typen mi t der 
theoret isch entwickel ten Klimareihe von Bacsák in 
völligem Einklang stehen. Es blieb uns nachher 
n ichts anderes übrig, als die einzelnen Phasen mi t 
den Daten der absoluten Chronologie zu versehen. 
Wenn wir die ve rmute te ab t ragende Wirkung der 
Quelle und des herab t ropfenden Wassers mitrech-
nen , und überdies bedenken, dass die zonalen Winde 
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 Gy. Bacsák : D i e V e r t e i d i g u n g d e r M i l a n k o v i c -
T h e o r i e . T a b e l l e 2 . 
mit ihrer lössbildenden Wirkung mächtigere Schich-
ten hervorrufen als die meridionalen, so s tehen die 
angegebenen Zeitspannen in guter Propor t ion mit 
der Mächtigkeit der entsprechenden Schichten. 
Wir haben durch Korrelat ion der Bacsákschen 
Kl imatypen mit den unseren die folgende Tabelle 
entworfen : 
Typen von Bacsák 
Istállóskőer 
Beobachtungen, 










Beginn des Würm I 







117 600 18 600 
Antiglaziale ; einfüh-
rende Phase der 
subtropischen 
Schwankung 
13—16. Feuchte, gemässigte 
Sommer, trockene, kalte Win-
ter. Übergang durch 12. eca. 100 000 cca.10 000 
Aktiv-subtropische 
Schwankung 







mählich extrem entartende, 
nasse, später überaus nieder-
schlagsreiche Periode cca. 90 000 cca. 1 800 
Antiglaziale 1—3. Kühle, ziemlich feuchte 
Sommer, kalte, trockene Win-
ter, zunehmende Nieder-
schläge 88 200 5 400 
Eisfreie Phase der In-




82 800 5 100 
Eisfrei Phase der 
Glaziale Würm II 
Gelbe Schicht, kühl und nieder-
schlagsreich über das ganze 
Jahr 77 700 4 000 
Bemerkcnswerterwei.se ermit te ln die Systeme 
von K r iv án und Bacsák eine subtropische Schwan-
kung innerhalb des Glazials W ü r m I. Diese Schwan-
kung besass eine so grosse Ampli tude und so lange 
Dauer, dass sie auf unserem pseudoperiglazialen 
Gebiet das Ents tehen von Wäldern zur Folge ha t t e , 
und zur gleichen Zeit mit der Hilfe seiner meridio-
nalen Winde die in Verfall begriffene Eisdecke des 
W I soweit regenerierte, dass diese wiederum die 
östlichen zonalen Winde der Antiglaziale ins Leben 
gerufen h a t . Die Winde haben die Wälder der pseu-
doperiglazialen Gebiete mi t Löss übersä t , haben 
sie aber nicht zu verdrängen vermocht . So haben 
die Wälder bis zu der günstigeren Wi t t e rung der 
in terkryonalen bzw. nachinters tadialen ozeanischen 
Phase weitergelebt . Die bisher als In te rs tad ia l 
W I / I I aufgefasste Periode ist folglich in der Wirklich-
keit n ichts anderes als die akt ive subtropische Phase 
des Glazials W I , gefolgt von der eisfreien Phase des 
Interglazials W I / I I . Dasselbe wird offenbar auch 
bei den genannten dreigeteilten Lössprofilen der 
Fall sein. Wir sind deshalb angeregt, unbeach te t 
dieses terminologischen Problems, das die archäolo-
10* 
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Л. BEPTEUÍ 
gischen Untersuchungen gar n icht berühr t , weiter-
hin die Bezeichnung «Interglazial» oder «eisfreie 
Periode» für das ganze Komplex anzuwenden. 
Die Richtigkeit unserer kl imatischen Rekon-
s t rukt ion erhält Überzeugungskraf t , wenn m a n be-
denk t , dass die Variat ionsmöglichkeiten der aus den 
vier Bacsákschen Grundtypen entwickelten neun 
kl imatischen Einhei ten und der aus unseren sechs 
Typen abgeleiteten zehn Perioden eine u rgeheue r 
grosse Zahl ergeben : eine zufällige Übereinstim-
m u n g würde daher unvorstel lbar erscheinen. Die 
geringeren unbedeutenden Abweichungen der beiden 
Systeme mochten infolge der schon genann ten 
lokalen geographischen Bedingungen en t s t anden 
haben . 
Wir können zusammenfassend feststellen, dass 
der Mensch der ers ten Aurignacienkultur im Bükk-
gebirge zu Beginn des «Würm-Inters tadia ls» ange-
siedelt ha t . Es her rschte damals ein Klima mit 
feuchten , gemässigten Sommern und t rockenen, 
ka l ten Wintern, die nach den auf die Strahlungs-
kurve von Milankovic begründeten absolut-chrono-
logischen Berechnui gen 110 600 Jahre v. u. Z. 
angefangen hat . Die Höhle war nachher fü r längere 
Zeit unbewohnt , wie die unges tör t e ingebet te ten 
Höhlenbärenknochen über der unteren Ku l tu r -
ilchicht und der Mangel jeglicher Spur von mensch-
scher Kul tur im Grossteil der subtropischen Per iode 
beweisen. Die A r t e f a k t e n f u n d e sind näml ich aus 
dem Horizonte , wo das Wasser die Schichten aus-
gewaschen h a t und nur gröberes Mater ial hinter-
liess, vol lkommen abwesend, obwohl sie infolge der 
relat iven Anhäu fung durch Auswaschen eben hier 
gegenüber den anderen Schichten angereichert sein 
sollten. 
Die nächs te menschliche Bewohnung fand am 
Ende der subtropischen Schwankung und zu Beginn 
des darauffo lgenden Antiglazials s t a t t . Die Über-
reste weisen schon auf die zweite Aurignacienkul tur 
hin. Diese Ku l tu r dauer t bis zum Ende der inter-
stadialen Höhlenfül lung, d. h . bis zur oberen Grenze 
der b raunen Schichten, während der erste — noch 
eisfreie — Teil des Glazials W I I schon keine Über-
reste dieser Ku l tu r aufweist . 
Die erste Aur ignac ienkul tur ha t , in absoluten 
Zahlen gesprochen, ungefähr zwischen den Jah ren 
110 000—100 000 geblüht , der Mensch der zweiten 
Aurignacienkultur h a t dagegen in der Zei tspanne von 
90 000 wenigstens bis 80 000 in der Höhle gewohnt. 
Diese Al tersbes t immung ist zwar noch immer nicht 
genügend genau, gibt aber durch die Benützung 
der absoluten Zeitangaben b innen einem Interglazial 
die Möglichkeit, die Al tersbes t immung in einer 
nächsten Ausgrabung, in unges tör ten Schichten, auf 
Grund der bisherigen Untersuchungen noch viel 
feiner zu gestal ten. 
л . ВЕРТЁШ 
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С С Л Е Д О В А Н И Й ПО О Т Л О Ж Е Н И Я М П Е Щ Е Р Ы НА И Ш Т А Л Л О Ш К Ё . 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Х Р О Н О Л О Г И И 
(Резюме) 
Хронология археологических памятников, обнару-
женных в пещере на Ишталлошкё, была определена срав-
нительно точно, т а к к а к палеозоологические и палео-
ботанические находки названного местонахождения ока-
зались довольно обильными. Но достигнутая степень 
точности не соответствовала требованиям, поэтому вен-
герские археологи поставили себе задачей значительно 
уточнить ее подразделением стадиальных и интерста-
диальных эпох на соответствующие периоды. Д л я этой 
цели были произведены седименто-стратиграфичеекие 
исследования составов отложений, находящихся в от-
дельных пещерах. Исследования были начаты в пещере 
на Ишталлошкё с применением метода Лаиса, приспо-
собленного к данным условиям. В связи с определением 
величины зерен прежде всего рекомендовалось разде-
лить материал на две части, различая в нем группы, со-
держащие зерна, величиной < 0,5 и > 0,5 мм. Д л я обсле-
дования последней группы были применены сетки с 
отверстиями диаметром 0 , 5 - 1 , 0 - 3 , 0 — 5 , 0 мм. 
Прежде всего надо заметить, что средне-европей-
ская ориньякская культура должна быть отнесена 
по единогласному мнению всех исследователей к 
интерстадиальной эпохе Вюрма I I I . Абсолютная хро-
нология интерстадиальных эпох, и вообще плейстоцена, 
была наиболее точно установлена Миланковичом, опре-
деления которого затем были отнесены Бачаком к соот-
ветствующим климатическим типам. Но четыре типа, 
установленные этим ученым в отношении климатов, не 
исчерпывают все возможности развертывания климата, 
поэтому автор — опираясь на данные, установленные 
заграничными учеными в связи с румбами ветров, равно 
как и на наблюдения Кривана , дополнившие работу 
Бачака (рис. 1) — определил климатические типы, ко-
торые с использованием всех теоретических возмож-
ностей, может быть, и верно отражают климатические 
процессы плейстоцена. Были учтены следующие 6 воз-
можностей : 
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KLIMATISCHE GLIEDERUNG DES MITTELEUROPÄISCHEN WÜRM 
Die Schwankung der Erdbahnelemente im 
Pleistozän bezogen auf den P/eistozän -
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At А e. sin Л 
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(P. KRIVAN) 
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A •• Wandel und Dauer der sola-
ren Kiimatypen 
Ц g ЩЩдг I 
ß: Verhältnis der vereisten (ge-
strichelten) und eisfreien (lee-
ren) Phasen 
C: Vereisungskurve (Wirkungs-
gradkurve) nach Bacsók 
D •• herrschender Zirkuia-
!^gestricheltmeridional 
ieer : zonal 
E Richtung des herrschen-
den Windsystems 
F-- Charakter des Klimas 
D E 
G• Die Zusammenhange der L össbildenden 
- verwitternden (bodenbiidenden) И und 
denudativen dl] Vorgängen 
Hi mit den Tundraerscheinungen, Fiugsond-
biidung (Pfeile) und 
J: mit der Schotterauffüllungsphase der 
Terrassenbildung 
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2. прохладное, сырое лето — умеренная, сырая зима, 
3. теплое, сырое лето холодная, сухая зима, 
4. теплое, сырое лето — умеренная, сырая зима, 
5. теплое, сухое лето — холодная, сухая зима, 
6. теплое, сухое лето — умеренная, сырая зима. 
Из анализа отложений, находящийся в отечествен-
ных пещерах (анализы были произведены параллельно с 
испытанием материалов, поступивших из пещеры на 
Ишталлошкё), можно составить картину о том, какое 
влияние произвели климатические условия на данный 
слой отложений. Полученные результаты были сопостав-
лены с другого рода наблюдениями, равно как и с теоре-
тическими типами климата, причем каждое свойство 
учитывалось по своей степени интенсивности (слабая 
инт. = средняя = + + , сильная == + + + ) . таким 









стость (о,5—40 мм) (0,002—0,5 мм 
Прохладное, сырое лето — + + + + + небольшое кол. , средн. вел. . небольшое кол. , лес- серовато-желтый, 
холодная , e j х а я зима с острыми краями совые оранжевый 
2. Прохладное сырое лето — + + + + + + + средней и небольш. вели- небольшое кол. , гли- серый, бурый 
умеренная сырая зима 
чины, с острыми краями 
нистые 
и коэрозией 
3. Теплое, сырое лето — хо- + + + + + + небольш. кол. , с некото- среднее кол. , лес- светло-бурый. 
л о д н а я сухая зима 
рыми следами коррозии совый суглинок желто-бурый 
4. Теплое, сырое лето •— уме- + + + + + + + + + небольшое кол., крупной большое кол. , гли- красный, чернова-
ренная сырая зима 
или средней величины с нистые тый 
коррозией 
5. Теплое, с х о е лето — холод- + + + весьма небольшое количе- лессовые желтый 
ная сухая зима 
ство, с острыми краями 
или коррозией 
б. Теплое, cvxoe лето — уме- + + + + + н е б о л ь ш . к о л . , КРУПНОГО небольшое количе- бурый, 
ренная сырая зима 
формата, с коррозией ство, глинистые серый 
Надо заметить, что эта «определительная таблица» 
относится только к отложениям отечественных пещер, 
так как она была составлена с учетом климатических 
условий страны в ледниковые эпохи, равно как и спе-
циальных особенностей основных пород, имеющихся 
в наших пещерах. 
До приведения результатов исследований необходи-
мо сделать два предварительные замечания. Во-первых 
надо подчеркнуть, что интерстадиальные пещерные от-
ложения заключают в себе больше данных относительно 
климатических условий, господствовавших в периоды 
их образования, нежели отложения, образовавшиеся 
под открытым небом, так как пещерные отложения в 
большинстве случаев более толсты и более расчленены, 
нежели, например, суглинистые прослойки лессовых за-
лежей, и, кроме того, комки известняка, находящгеся 
в них, содержат ценные указания на развертывание кли-
мата. Во-вторых, надо отметить, что в наших исследо-
ваниях, которые теперь впервые были произведены в 
нашей стране, и поэтому их методы во всех деталях еще 
не разработаны, мы часто пользовались вышеупомянуты-
ми естествоведческими наблюдениями наших сотрудни-
ков, но при оценке петрографических результатов мы 
позволили себе уклониться от их влияния. Они служили 
нам главным образом для целей контроля и только в 
спорных случаях имели решающее значение. Эти наблю-
дения поделили обследованные нами слои, представляю-
щие собой интерстадиальный период Вюрма I II, на три 
участка. При отложении нижнего культурного слоя 
господствовал континентальный климат, средняя тем-
пература которого была довольно низкой. В нижней 
части верхнего культурного слоя средняя температура 
была, предположительно, уже более высокой, по мень-
шей мере разница между температурами летнего и зим-
него периодов была более уравновешенной, а в верхней 
части можно предполагать такой же климат, как во 
время образования низшего культурного слоя. Вместе 
с тем надо подчеркнуть, что названные климатические 
различия не были слишком экстремными. В интерста-
диальный период климат существенно не изменился, 
а показывал только некоторые незначительные колебания. 
Обследованные пробы были взяты на каждом 5 15-
ом см из отложений, находящихся в той части пещеры, 
которая в наименьшей мере была подвергнута действию 
внешних сил. Было испытано 20 проб. 1. Измерения 
зерен были произведены на материале, содержащем зерна 
< 0,5 мм. Полученные результаты осветили условия 
образования лессовых залежей, процесс нагромождения 
глины, происшедший вследствие химического распада 
пород, усилившегося под влиянием климатических усло-
вий более мягкого характера, равно как и то явление, 
что механическое размельчение пород во влажные и 
криофильные периоды, предшествовавшие эпохам оле-
денения, может привести к образованию зерен, размеры 
которых не отличаются от лессовых. Результаты, полу-
ченные из обследования взятых в пещере Ишталлошкё 
проб, изображены графиком и сличены с результатами 
исследований, произведенных в других местонахожде-
ниях, где интерглациальные и стадиальные периоды по-
казали склонность к климатическим крайностям (см. 
рис. 2 и 3). 
Были установлены размеры комков известняка, об-
следованы следы коррсзии на них, равно как и все при-
знаки, которые, находясь на их поверхности, указывают 
на химическое или механическое распадение. 
2. Была испытана водоемкость пористость 
комков известняка. Из этого можно вывести заключения 
относительно степени выветрения поверхности отдель-
ных кусков, что в свою очередь способствует установ-
лению климатических условий во время их отложения 
(рис. 4). 
3. Большое количество карбоната в отложениях 
- по мнению Лаиса - свидетельствует о мягком, влаж-
ном климате, а низкое — о господстве холодного, сухого. 
Это как раз противоположно тому, что нам известно о 
карбонатовом содержании лессов свободных залежей. 
В пещерах содержание карбоната регулируется содер-
жащими СаС03 осадками, которые просасываются через 
трещины скалистого потолка (рис. 5). 
4. Перегнойный слой является естественным показа-
телем гумусового характера почвы вне пещеры, равно 
как и густоты растительного покрова, окружавшего ее 
в свое время. Но нельзя упускать из виду, что некоторые 
жизнепроявления людей и животных, проживавших в 
пещере, могли искажать этот показатель (рис. 6). 
5. Цвет отдельных слоев отложений независимо 
от перегнойного покрова — также содержит некоторые 
указания на климат, господствовавший во время образо-
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Слой желтого цвета, 
п р о х л а д н а я погода 
и обильные осадки 
в течение всего го-
да 
77 700 прибл. 
4 000 
о т л о ж е н и я м п е щ е р ы н а и ш т а л л о ш к ё 
х р о н о л о г и и 
вания данного слоя. В глациальные эпохи и в пещерах 
образовались глинисто-песчаные слои желтого цвета, 
в. криофильные периоды отложились промытые, глини-
стые слои сероватого или бурого цвета, и, наконец, в 
интерстадиальные периоды с мягким и влажным клима-
том отложения имели тепло-бурый, красный или черный 
цвет (рис. 7). 
6. Были произведены и термические исследования 
на глинистых минералах, но они не привели к результа-
там относительно хронологии плейстоценовых отло-
жений. Поэтому эти исследования могут служить только 
для контроля других (рис. 8). 
Результаты были подытожены в таблице. Эта таб-
лица сама по себе разбила материал на категории. Вариа-
ционные возможности данных, полученных при помощи 
проб, до некоторой степени вышли из рамок вариаций 
установленных автором климатических типов. 
Данные, вместе взятые, дают, повидимому, довольно 
надежную картину об изменениях, происшедших в кли-
матических условиях. При тщательной их оценке можно 
различать 10 разных климатов, господствовавших во 
время образования ряда слоев толщиной почти 3 м в 
пещере на Ишталлошкё. 
А что касается абсолютной хронологии, слои пещеры 
отложились во время, протекшее от начала Вюрма I до 
начального периода Вюрма II. В течение этой эпохи 
Бачак различает 9 климатических типов. Установлен-
ные Бачаком типы в двух пунктах совпадают с резуль-
татами автора. В этих пунктах полное соответствие всех 
климатических моментов бросается в глаза. 
Результаты исследований могут быть суммированы 
в следующей таблице : 
На основании исследований допустимо, что ориньяк-
ская культура I в пещере на Ишталлошкё появилась 
в конце Вюрма I, во время т. н. активно субтропического 
периода (по терминологии Бачака), т. е. приблизительно 
110 000 100 000 лет назад. Ориньякская культура II 
процветала в неледниковой части интерстадиального 
периода Вюрма I II, т. е. приблизительно от 90 000 по 
меньшей мере до 80 ООО г. Если эта хронология под-
твердиться исследованиями, производимыми в других 
местонахождениях, то предоставится возможность по-
лучить абсолютные годовые цифры и при помощи их за-
фиксировать исторические перспективы известной части 
верхнего палеолита. 
L. VERTES 
PALÄOLITHISCHE KULTUREN DES WÜRM I/II-INTERSTADIALS 
IN UNGARN 
Bevor wir zur Besprechung der ungar i schen 
a l ts te inzei t l ichen K u l t u r e n , de r Aur ignacien u n d 
ande re r K u l t u r e n des W ü r m I / I I übe rgehen , 
müssen wir die A u f m e r k s a m k e i t auf einige M o m e n t e 
lenken , die die Revis ion der Ergebnisse f r ü h e r e r 
Fo r schungen no twend ig erscheinen lassen. 
Die Glanzzeit der ungar ischen Al ts te inze i t -
fo r schung fiel in die ers ten zwei J a h r z e h n t e des 
J a h r h u n d e r t s . Unse re Pa läon tho logen w e n d e t e n 
sich in dieser Zeit von der im Aus land a l lgemeinen, 
im Polyglazia l ismus ve ranke r t en geküns te l t en Grup-
p ie rung ab und kehr t en zu der damals als rea ler 
e rscheinenden monoglazial is t ischen Auf fas sung zu-
rück , woraus sich der auf die di luviale F a u n a ba -
sier te , t a t säch l i ch reale, mode rne polyglaziali-
s t i sche S t a n d p u n k t der l e t z t en J a h r z e h n t e en t -
wickeln k o n n t e . 1 Zu derselben Zeit muss t en a b e r 
unsere P räh i s to r ike r — eben weil wenig F u n d e zur 
V e r f ü g u n g s t a n d e n u n d weil unsere F u n d o r t e ke ine 
s t r a t ig raph i sche Reihenfolgen e rgaben — die F u n d e 
der von uns west l ich gelegenen Länder , besonders 
d e s fundre ichen Frankre ichs , wei tgehend in Be-
t r a c h t ziehen, da in diesem L a n d die verschiedenen 
K u l t u r s t u f e n du rch eine gu te S t ra t ig raph ie a u c h 
chronologisch gesichert waren . So ü b e r n a h m e n sie 
auch j ene Fes t s te l lung , dass n a c h dem Aur ignacien 
das Solut réen folge und dass die Werkzeuge des 
Szeletien dieselbe K u l t u r repräsen t ie ren wie das 
west l iche Solut réen. I n den dreissiger J a h r e n er-
wog Hi l lebrand die Möglichkeit , dass bei uns diese 
be iden K u l t u r e n wenigstens teilweise gleichzeitig 
l eb ten , 2 doch v e r f ü g t e er noch ü b e r kein auswer t -
b a r e s Mater ia l , d a s f ü r die wei tere F o r s c h u n g 
r i ch tunggebend gewesen wäre . 
Die ungar i schen Pa läo l i th forscher b e m ü h t e n sich 
auch wei ter , die zur Ver fügung s t ehenden F u n d e 
1
 M. Kretzoi : Quar ternary Geology and the Ver tebra te 
Fauna . Acta Geologica 2 (1953) S. 6 7 - 7 8 . 
2
 J . Hillebrand : Die ältere Steinzeit Ungarns . Arch. 
Hung . XVII . S. 3 0 - 3 1 . 
3
 M, Mottl : Volt-e aurignacien interstadiális hazánkban? 
nach den bere i t s a n g e n o m m e n e n aus ländischen 
Chronologien zu wer ten . I n dieser B e m ü h u n g wurden 
sie gröss tente i l s durch auf r ich t ige Bes t r ebungen 
gele i te t ; als Ziel schwebte i hnen eine k l a r e Syn these 
der ungar i schen F u n d e vor Augen. I h r e Metho-
den wa ren n i ch t immer en t sp rechend u n d so wur-
den sie auf I r rwege gele i te t . Mott l d a t i e r t e z. B. 
im J a h r e 1939 auf Grund von f a u n i s t i c h e n und 
pa läobo tan i schen A r g u m e n t e n das Aur ignac ien und 
das* P ro toso lu t r éen in d a s I n t e r s t a d i a l W ü r m 
I / I I , 3 doch m i t dem Vorbeha l t , dass sie zeitlich 
auf e i n a n d e r folgen. U m eine «vol ls tändige 
chronologische Reihe» aufs te l len zu k ö n n e n , re ih te 
sie im J a h r e 1941 das P ro toso lu t réen in das 
W ü r m I I / I I I I n t e r s t ad i a l ein u n d setzte d a s F rüh- , 
Hoch- u n d Spâtso lu t réen in die erste H ä l f t e des 
W ü r m I I I . Aus einem Brief , den F r e u n d in ihrem 
Buche 4 ve rö f fen t l i ch t , ist zu ersehen, dass sie bei 
ihrem S t a n d p u n k t bis j e t z t ausha r r t , doch b e r u f t 
sie sich d a b e i auf u r g e n ü g e n d e Beweise wie z. B. 
dass die F a u n a des Pro toso lu t réen ein humide re s 
Klima ind iz ie r t als das des Aurignacien, Avas üb-
rigens n i ch t s t ichhäl t ig is t . F r e u n d a n e r k e n n t die 
Richt igkei t dieser Fes t s t e l lung nicht u n d da t i e r t 
das ungar i sche Pro toso lu t réen in das W ü r m I / I I 
In te r s tad ia l . 
Mot t l s t ü t z t e sich bei de r Da t i e rung der ver-
schiedenen S tu fen unseres Solutréen auf einige 
u n b e s t i m m t e Funde , wie wir dies noch spä te r 
sehen werden . 
E ine der B e m ü h u n g e n unse re r Forscher w a r , die 
ungar ischen F u n d e nach aus ländischen Schemen zu 
dat ieren ; u m dies zu er re ichen, g r u p p i e r t e n sie 
auch die F a u n a e l e m e n t e n a c h Möglichkeit u m . Da-
raus fo lgte , dass sie unsere a typ ischen F u n d o r t e , 
die aber H ö h l e n b ä r und wei ter solche, die keine 
(Gab es ein Aurignacieninterstadial in Ungarn?) Fö ld t . Közl. 
69 (1939) S. 277. 
4
 G. Freund : Die Blat tspi tzen des Paläol i th ikums in 
Europa. Bonn 1952. S. 91. 
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Fauna , wohl aber Klingen l ieferten, in Ermange-
lung etwas Besseren in das Aurignacien einreihten, 
wodurch über das ungarische Aurignacien ein sehr 
verschwommenes Gesamtbi ld en t s t and . Dieses Re-
sul ta t wurde auch durch den U m s t a n d herbeige-
führ t , dass wir nur ü b e r einen einzigen, mehr oder 
minder typischen F u n d o r t ve r füg ten : das spä te 
Hochaurignacien der Höhle von Istál lóskő, das aber 
mit den gut bekann ten europäischen Aurignacien-
Stat ionen nicht entsprechend parallelisiert werden 
konnte , eben weil h ier einige sehr wichtige Werk-
zeugtypen fehlten. 
Neben der Höhle von Istál lóskő ist die Peskö-
Höhle unser wertvollster Aur ignac ien-Fundor t . 
Zuerst f ü h r t e hier im Jah re 1912 Hillebrand Gra-
bungen durch. Die Arbei t wurde von Ehik for t -
gesetzt. In den J a h r e n 1934 und 1939 und schliess-
lich im Jahre 1940 wurden die Grabungen der 
Höhle von Mottl und Kadic zu E n d e geführt ; sie 
Hessen nur im hin ters ten Teil der Höhle eine kleine 
Ausfül lung mit einer unvolls tändigen Schichten-
reihe.5 Die Fauna der inters tadialen Schichten der 
Peskö-Höhle (dunkelbraune und grünlichgraue 
Schichten) s t immt in ihrem Charakter mit der der 
Höhle von Istállóskő überein. Leider förderten diese 
Ausgrabungen sehr wenig Mikrofauna aus den 
Aurignacien-Schichten zu Tage, auch wurden diese 
Funde der unteren Schichten n ich t getrennt be-
handel t . Aus den faunist ischen Angaben kann m a n 
heute n icht mehr feststellen, ob auch die Peskö-
Höhle die beiden Aurignacienstufen enthielt , die 
in der Höhle von Istállóskő beobachte t werden 
konnten . Eines aber kann als bewiesen angenom-
men werden : un te r den Knochenwerkzeugen, die 
Mottl6 mi t den Lanzenspi tzen von Wildscheuer, 
Vogelherd (5 und 6) u n d Sirgenstein (4) fü r identisch 
hält , befinden sich auch mehrere Spitzen mi t ge-
spaltener Basis, wie dies bereits von Hil lebrand 
festgestellt wurde.7 So muss m a n auf Grund der 
Anwesenheit von zwei Gerä t typen mit der An-
5
 Über die Ausgrabungen erschienen folgende wicht igere 
Berichte : J. Hillebrand : Az ősember ú j abb lakóhelyei 
hazánkban . (Neuere W o h n s t ä t t e n des Urmenschen in Ungarn) . 
Földt . Közl. 43 (1913). — ./. Hillebrand : A pleistocaen ős-
ember ú j a b b nyomai hazánkban . (Neuere Spuren des dilu-
vialen Menschen in Ungarn) . Bkut . 1 (1913). - Gy. Éhik : 
A borsodmegyei Peskő-barlang pleistocaen f auná ja (Die 
pleistozäne Fauna der Peskő-Höhle im Komi ta t Borsod). 
Bkut . 2 (1914). — 0. Kadic : A magyar ba r langkuta tás állása 
az 1934. évben. Barlangvilág 5 (1935). — 0 . Kadic : A m a g y a r 
ba r langkuta tás állása az 1939. évben. Barlangvilág 10 (1940). 
— O. Kadic — M. Mottl : Az északnyugat i Bükk bar langja i . 
A Peskő barlang (Die Höhlen des nordwestl ichen Bükkge-
birges. Die Peskőhöhle). Bkut . 17 (1944). 
6
 M. Mottl : Das Aurignacien in Ungarn . Quar tär 4 (1942) 
S, 95. 
Wesenheit beider Phasen des Aurignacien rechnen. 
Unter den Funden der Peskö-Höhle bef inden 
sich f lache Elfenbeinstäbe, deren abgespl i t ter te 
Lamellen in älteren Publ ika t ionen als «Fellöser» 
beschrieben wurden, ausserdem noch ein-zwei 
Knochenahlen . 8 Die Steinwerkzeuge sind haup t -
sächlich re touchier te Klingen ; es gibt u n t e r ihnen 
auch gekerbte Klingen u n d diese erinnern an die 
Geräte der unteren Schicht derHöhle von Istál lóskő. 
Beach tung verdienen die drei groben Schaber von 
Moustérien-Charakter , die aber eher den Typen un-
serer oberen Schichten nahes tehen . Kra tze r wurden 
in der Peskö-Höhle keine gefunden. Der von Mott l 
(а. а. o. Abb. 5, 8) abgebildete Klingenkratzer ist 
eigentlich ein grober Schaber mit s ta rkem Bulbus. 
Hi l lebrand dat ier te die Peskö-Höhle, eben weil 
hier Spitzen mit gespaltener Basis gefunden wurden, 
noch in das ältere Solutréen9 , weil er auch im Proto-
solutréen der Szeleta-Höhle eine ähnliche Spitze 
feststellen konnte , doch bemerk te er, dass neuere 
Ausgrabungen diese zeitliche E inordnung noch 
modifizieren können. Tatsächlich haben neuere 
Ausgrabungen in dieser Strei t frage entscheidende 
Ergebnisse gezeitigt. Wie wir bereits e rwähnten , 
waren in der Peskö-Höhle beide Aurignacien-Hori-
zonte vorhanden , was ausser dem schon Gesagten 
auch d a m i t bewiesen wird, dass un ter den Stein-
Werkzeugen die leicht retouchierten gekerbten 
Klingen, aber auch die Schaber vom Moustérien-
Charakter mi t ziemlich hohem Prozentsa tz vor-
kommen. Die Untersuchungen der Ausfül lung be-
weisen, dass die beiden un te ren Schichten, was die 
Zeit der Sedimentat ion anbelangt , denen der beiden 
Kul turschichten der Höhle von Istál lóskő ent-
sprechen (Abb. 1). D a n a c h enthal ten die zwei 
Aurignacien-Schichten, die dunkelbraune und die 
grünlichgraue, im Vergleich mit der ziegelroten 
Würm IH-Schicht einen kleineren Prozentsa tz der 
Feinkornfrakt ion ( < 0,5 mm) und dami t zugleich 
eine grössere Menge von Grobschutt ( 5 mm). 
7
 J. Hillebrand : Die äl tere Steinzeit. S. 16. 
8
 M. Gábori fasste in seinem Aufstz «A paleol i t ikum 
csontipara Magyarországon» (L' industr ie de l 'os du paléoli-
thique en Hongrie, A É 78 (1951), S. 7 — 18) die bis je tz t in 
Ungarn gefundenen altsteinzeitl ichen Knochenwerkzeuge 
zusammen. Taf. I I I , 1, 2, 5 stellt die Spitzen mi t gespaltener 
Basis der Peskö-Höhle dar , die auf Taf. I I I , 3 ,4 u n d Taf. IV, 2 
abgebildeten Werkzeuge sind wahrscheinlich Bruchs tücke 
von MIadecer Spitzen. Taf. I I I , 6 ist ein unbes t immbares 
Ins t rument ; Taf. IV, 1 u. 4 stellt einen wenig f lachen Knochen-
stab dar u n d Taf. I I I , 7, 8 u. 9 sind Bruchstücke von Knochen-
stäben. 
9
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Innerhalb der beiden inters tadialen Schichten kann 
m a n von un ten nach .oben einen allmählichen Über-
gang zum Stadial feststel len. Dieser Übergang ist 
hier noch besser nachweisbar als am Mater ia l der 
Höhle von ís tál lóskő, da wir hier aus j ede r Schicht 
nur eine, aber von einer grösseren Stelle s t a m m e n d e 
Probe n a h m e n , die nebeneinander gestell t einen 
Kon t r a s t ohne Übergänge aufzeigen, während in 
der Höhle von ís tál lóskő die Übergänge die Gegen-
sätze zwischen den einzelnen Proben abschwächen. 
Es ist in teressant zu beobachten, wie s t a rk die 
lichtgelbe postglaziale Schicht mit der charakte-
ristischen Lösskornfrakt ion gegenüber der Lemming 
entha l tenden hochglazialen, ziegelroten Schicht 
zurückt r i t t . Wenn der Lemming auch hier noch, 
allerdings in einer geringeren Menge a u f t r i t t (im 
ziegelroten Lehm 39 und im gelben ein Unter-
kieferfragment) , müssen wir diese Schicht bereits 
mit unseren postglazialen als «Magdalénien I I» 
angesehenen Schichten parallelisieren und vielleicht 
sind sie noch jünger als diese Schichten. 
Die Otto-Herman-Höhle l iegt ebenfalls im nord-
östlichen Bükk-Gebirge, also im «Gebiete des Solu-
tréen», am Ufer des Szinva-Baches, nu r ein Meter 
über dem Bachniveau. Hier leitete im J a h r e 1915 
Kadié die Ausgrabungen. 1 0 Wenn diese Höhle auch 
verhältnismässig viel archäologisches Mater ia l lie-
ferte, gehört s ie doch zu den problematischesten Fund-
orten. Das archäologische Material s t a m m t aus 
zwei verschiedenen Schichten, doch wurden diese 
als eine angesehen. Die un te re gelbe Schicht ist 
Kalkschut t führender Lehm. Die F a u n a enthäl t 
haupstsächl ich Höhlenbären , daneben auch Wolf, 
Hyäne , Biber, Elch, Biesenhirsch, Gemse, Stein-
bock und die Knochen einer Bovidenar t . In der 
oberen gelben Kul tursch ich t befanden sich nur 
Megaceros-Knochen. Holzkohlen erwähnen die Be-
richte nicht . Es ist in teressant , dass während die 
pleistozänen Schichten keine Rentierknochen ent-
halten, E h i k 1 1 in den holozänen Kul turschichten 
mit neolithischen, hallstat tzeit l iehen und keltischen 
Funden zusammen auch Rentier beschreibt . E r 
fügt die Bemerkung hinzu, dass sie n u r von den 
unteren Schichten in die höheren gelangt sein 
10
 0 . Kadic : A H e r m a n Ottó-barlang H á m o r község 
ha tá rában (Die Ot to -Herman-Höhle bei Hámor in Ungarn) . 
Bkut . 4 (1916) S. 6 - 1 6 . - Gy. Éhik : A Herman Ot tó bar lang 
ásatásának fauniszt ikai eredményei (Die faunist ischen Resul-
ta te der Grabungen in der Ot to-Herman-Höhle) . Ebendor t . S. 
2 4 - 2 8 . 
1 1
 a. a. 0 . S. 25. 
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 Die Faunazusammense t zung des von unse rem Stand-
punk t in Be t rach t kommenden W ü r m I / I I - Inters tadials kön-
nen wir folgendermassen charakterisieren : das Leitfossil 
können. Eine solche Zusammense tzung der F a u n a 
ist in unseren Höhlen nicht selten ; sie gab bei 
äl teren Ausgrabungen, wie wir dies noch sehen 
werden, zu manchen i r r tümlichen Auffassungen 
Anlass. Zu der pleistozänen F a u n a gehörte also 
auch das Bent ier . E ine solche Faunazusammen-
setzung kann vom E n d e des W ü r m I bis zum 
Maximum des W ü r m I I I vorkommen, d. h . vom 
10 20 30 90 50 60 70 SO 90 100 % 
Abb. 1. Petrographische Untersuchungen der Peskö—Höhle. 
1 = H u m u s 
2 = lichtgelber Lehm («postglazial») 
3 = ziegelroter Lehm (Würm II —III) 
4 = grünlichgrauer L e h m (Würm I / I I ; Aurignacien I ) 
5 = dunkelbrauner L e h m (Würm I / I I , subtropische Phase 
[?] Aurignacien I). 
späten Moustérien bis zum äl teren Magdalénien. 
Zu einer feineren chronologischen Gliederung ist 
diese Faunal is te n icht geeignet.1 2 
Wir ha t t en nicht die Möglichkeit, das Sediment-
mater ia l zu untersuchen. Es wäre kaum zu er-
war ten , dass solche Untersuchungen ein positives 
Resul ta t ergeben, da die Höhle vom Szinva-Bach 
öf ters überschwemmt wurde u n d so die S t r u k t u r 
des Sedimentmater ia ls aller Wahrscheinlichkeit 
nach veränder t wurde . 
Nach älteren Auffassungen s t a m m e n die Funde der 
Höhle aus dem Frühaur ignacien . Diese Datierung be ruh t 
einerseits auf der Anwesenheit durchlochter Hirschzähne, 
andererseits auf einigen a l ter tümlichen Gerätetypen : diese 
sind Schaber vom Moustérien-Typus, Chatelperron-spitzen-
ist der Höhlenbär ; der fü r das W ü r m I charakterist ische 
Equus (Asinus) hydruntinus, der Cuon, der Hystrix fehlen 
bereits und der Lemming fehlt noch. I n der Faunal is te ist 
Microtus nivalis n icht mi t einem hohen Prozentsatz reprä-
sentiert und Microtus gregalis t r i t t der arvalis-agrestis-Gruppe 
gegenüber grösstenteils in den Hin te rg rund . Siehe in diesem 
Werk die Arbeit von Jánossy und den dr i t t en Abschnit t über 
den Monastir-Horizont in der Arbeit von M. Kretzoi, Quar-
te rnary Geology and t he Vertebrate Fauna . 
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artige Klingen. Die seither en tdeck ten Aurignacien-Funde, 
in erster Reihe das Aurignacien I der Höhle von Istállóskő 
rechtfer t ig t diese Einteilung n ich t mehr . 
Nach dem oben Gesagten können wir uns bei der zeit-
lichen Best immung der Funde der Ot to-Her inan-I Iöhle leider 
nur auf die Typologie s tützen. Aber auch dieser Methode 
stehen Hindernisse im Wege, da , wenn auch 700 Feuersteine 
im Fund der Höhle enthal ten sind, die einzelnen Typen 
schwerlich mi t den bekannten K u l t u r e n in Zusammenhang 
gebracht werden können. Auf Grund der Fauna h a b e n wir die 
Möglichkeit, worauf wir bereits hingewiesen haben, die Funde 
in die Zeit vom späten Moustérien bis zum Frühmagdalénien 
einzureihen. Wenn wir die Möglichkeiten erwägen, können 
wir feststellen, dass die Funde nicht aus dem Spätmouster ien 
s t ammen können, da sich zu diesen Typen hauptsächl ich 
charakter is t ische jungpaläoli thische Klingen, un te r anderem 
auch Mikrolithen, gesellen. Auch die beiden durchbohr ten 
Hirschzähne würden eine solche zeitliche E inordnung nicht 
rechtfert igen. Im Fundmater ia l bef inden sich aber mehrere 
Moustérienartige Gegenstände, auch solche, die Schlüsse auf 
das hohe Alter und die P r imi t iv i t ä t zulassen. Zu diesen ge-
hört vor allem ein Gigantolitli ; eine Art Faustkei l von drei-
eckiger Form, vielleicht zu einem spezialen Zweck gebrauch-
ter Schaber. Weiter seien Schaber , grobe Spitzen, primitive 
Bohrer usw. erwähnt . Solche wurden übrigens auch in der 
oberen Schicht der Höhle von Istállóskő gefunden. 
Die F u n d e können nicht aus dem Aurignacien I oder II 
s t ammen, weil Knochenar te fak te fehlen, die nicht nu r typo-
logiseh sondern auch vom S t a n d p u n k t der Produkt ion charak-
teristisch sind. In das Solutréen können sie ebenfalls nicht 
eingereiht werden, da die Lorbeerbla t tspi tze fehl t . 
Auch das Magdalénien kann nicht in Be t rach t kommen 
u n d nicht nur deshalb, weil nach den neueren Forschungen 
in Frage gestellt wurde, ob hier diese Kul tur exist ierte, son-
dern auch deshalb, weil jene K u l t u r , die unsere Li te ra tur als 
Magdalénien bezeichnet, auch in den Stationen des Biikk-
Gebirges fast ausschliesslich nur F u n d e mit Mikrol i th-Inventar , 
lieferte. Diese haben ganz andere Merkmale als die groben 
kräf t igen Werkzeuge der Ot to-Herman-Höhle . 
Zuletzt erwähnen wir den Pér igordien-Komplex. Das 
Fehlen der Knochenwerkzeuge schliesst auch die Möglichkeit 
der Dat ierung in das obere «Périgordien» aus, aber auch das 
Fehlen der f ü r diese Gegend so typischen Ar te fak te östlichen 
Gravct te-Charakters . 
Eben diese Gruppe war s ta rk auf die .Tagdverhältnisse 
in der Steppengegend spezialisiert u n d diese Tät igkei t wider-
spiegelt sich auch in den Werkzeugen. Die Funde der Höhle 
von Istállóskő lassen auf eine andere Methode der J a g d schlies-
sen. 
Wir können aber an den un te ren Périgordien-Horizont 
denken, an das Chatelperronien, wenn wir uns wie auch bei 
den anderen ungarischen altsteinzeitliehen Ku l tu ren nicht 
bemühen, unseren Fund mit westlichen Analogien restlos 
zu identifizieren. 
In Allier, einem Fundpla tz des Chatelperronien, wurden 
in der «Castelperronien»-Schicht un te r den Werkzeugen, was 
Form und Zahl anbelangt, vorwiegend bogenförmig retouchier-
te Chatelperron-Klingen entdeckt . Fs sind auch primitive 
Stichel, wenige Kratzer , verhäl tnismässig viele grobe Bohrer, 
retuschierte Klingen, aber auch Mikrolithen vorhanden . 1 3 
Knochenwerk zeuge fehlen im Castelperronien, wohl wurde 
aber ein durchbohr ter Zahn (Premolar eines grossen Fehden) 
entdeckt . 
Im grossen und ganzen haben auch die F u n d e der 
Ot to-Herman-Höhle einen ähnl ichen Charakter , doch fehlen 
hier die Stichel, was bei einem ungarischen Fund nicht über-
raschend wirkt . Ähnliche Werkzeuge von Mosutérien-Charak-
ter fehlen in Cliatelperron, doch sind sie in grösserer Anzahl 
un te r den Castelperronien-Funden von Combe-Capelle und 
in der E Schicht der Höhle La Ferrasie vorhanden. Die Fauna 
von Cliatelperron wird als eine solche beschriehen,1 4 die ein 
kaltes, aber nicht polarisches Kl ima indiziert. Das darunter 
13
 H. D dp orte : Note prél iminaire sur la s t ra t igraphie 
et l ' industr ie de Cliatelperron (Allier). Montbrison (Loire) 
1952. 
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bef indl iche Moustérien lebte in einem ziemlich «feuchten», 
wahrscheinlich ozeanischen Inters tadia l . Diese Eintei lung 
wäre dahin zu deu ten , dass das französische Aurignacien I 
im W ü r m II exist ierte, somit also jünger ist als unser Auri-
gnacien I. Das zeitlich ihm unmit te lbar vorangehende Castel-
perronien war «lie Ku l tu r , die am Ende des Inters tadiale 
b lüh te . Wenn wir n u n , allerdings mit Vorbehal t , doch m i t 
verhältnismässig viel Wahrscheinlichkeit die Funde der Ot to -
Herman-Höh le mi t dem französischen Castelperronien ve r -
gleichen, so f inden wir vom Standpunkt der Fauna , dass sie 
zu Beginn des Inters tadiale oder am Ende des W ü r m I lebte , 
da m i t Ausnahme des Biber alle Arten berei ts in den oberen 
Schichten des Suba lyuk ver t re ten sind. Die gelbe Farbe der 
Schichten und die vielen Kalksteine, worüber die Autoren 
ber ichten , sprechen auch dafür , dass die Sedimentat ion u n -
mi t t e lba r nach einer glazialen Phase zur Zeit eines subark-
t ischen Klimas und der östlichen Winde erfolgte. Es kann also 
nur das Würm I in Bet racht kommen, da die folgende Zeit 
nach den Vereisungen bereits postglaziale Mikrol i tharte-
fak te als Lei t typen aufweist . 
Eine andere, weniger wahrscheinliche Hypothese würde 
bis zu einem gewissen Grad die Meinung von Hil lebrand 
un te r s tü tzen . Er ve rmute te , dass die Ot to-Herman-Hi ih le 
aus der Zeit des Protosolutréen s tamme, obwohl die pr imi-
t iven Lorbeerbla t tspi tzen fehlen.1 6 Die mi t der Höhle zu-
sammenhängende Otto-Herman-Felsnische und die Puska -
poros-Felsnische, über die wir weiter un ten noch sprechen 
werden, sind nach den bisherigen Best immungen Spätsolut-
reen-Fundplä tze , wo aber unter den mehreren Tausend Ab-
splissen kaum einige Lorbeerblat tspi tzen gefunden wurden . 
Ohne diese, nur die anderen Artefakte berücksicht igend, 
wären beide Fundor t e , auch die entfernter liegende Büdös-
pest -Höhle , ebenso problematisch und müssten einem Niveau 
des Aurignacien zugezählt werden, ebenso wie die Ot to -
Herman-Höhle . W e n n wir in Bet racht ziehen, dass hier nicht 
nur die Fauna lückenhaf t ist, sondern auch das Ensemble der 
Ar t e fak te (es fehlen z. B. Waffen vol lkommen) und ausser-
dem auch das Rohmater ia l der Silexabsplisse mit dem Kal-
zedon der Szeleta-Höhle und mit dem Rohmater ia l der Werk-
zeugwerks tä t ten des «Spâtsohitréen» identisch sind, so könn te 
auf Grund des Moustérien-Charakters der Werkzeuge der 
F u n d in das Protosolutréen, also in die Frühzei t des W I / I I 
da t ie r t werden. Die atypische Fauna würde einer solchen 
Bes t immung nicht widersprechen und sogar die gelbe F a r b e 
der Sedimente könn te mi t dem Umstand erklär t werden, dass 
sieh der Eingang der Höhle im N N W bef inde t ; dieser U m -
s tand erklär t , dass weniger Humus in die Höhle gelangte u n d 
auch weniger Möglichkeit zur rotfarbigen Verwit terung be-
s tand . 
Die Chronologie der Ot to-Hermai l -Höhle be-
sprechen wir eingehender, um zu zeigen, wie viele 
Möglichkeiten sich bei der Bes t immung und Da-
t ie rung einer K u l t u r , bzw. bei der wissenschaft-
lichen Wer tung mancher Paläol i ths ta t ionen bie ten, 
welche Al ternat iven die subjekt ive Bes t immung bei 
der Beurte i lung zulässt. Ahnliche Fälle kommen 
auch bei anderen zeitlich besser bes t immbaren 
F u n d o r t e n als die Ot to-Herman-Höhle vor. Eben 
deshalb ist unsere wichtigste Aufgabe bei der 
Revision der äl teren Funde , mit Hilfe möglichst 
vieler und exakte r naturwissenschaft l icher Beobach-
tungen die äl teren Best immungen zu überprüfen . 
Die Aurignacien-Artefakte von Ipolyság en ldeckte 
I . Mayer und er war es, der sie als erster beschrieb.1 6 
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In der Nähe der Bahnhofs ta t ion f and Mayer in 
einer Verwit terungslehmschicht über Andesit sieben 
bea rbe i t e t e Silexwerkzeuge und mehrere Spli t ter , 
deren pleistozänes Alter durch den U m s t a n d ge-
sichert schien, dass in einigen H u n d e r t Metern 
E n t f e r n u n g Mammutknochen gefunden wurden . 
Z u m F u n d gehören zwei grössere, an der einen 
K a n t e retuschierte grobe Klingen, vier kleine 
Kl ingenbruchs tücke und ein i r r tümlich als Werk-
zeug bes t immter Knochenspli t ter .1 7 Die typolo-
gischen Erwägungen würden ebenso eine Dat ie rung 
in das Aurignacien als in jede andere K u l t u r des 
Jungpa läo l i th ikums zulassen. Hil lebrand bes t immte 
sie auf typologischem Wege als Jungaur ignac ien , 1 8 
Breuil und Mayer te i l ten sie dem Hochaurignacien 
zu. 1 9 
Die Höhle bei Görömböly-Tapolca wurde im 
J a h r e 1931 von Leszih und Megay erforscht . Sie 
liegt im nordwestlichen Gebiet des Bükk-Gebirges, 
unmi t t e lba r neben der Thermalquelle von Göröm-
böly-Tapolca. In den Sedimenten wurden das Bruch-
s tück eines menschlichen Schädels (Hin te rhaupt -
knochen) , drei an der Wurzel durchbohr te Rentier-
(?)zähne und einige atypische Silexsplitter gefunden. 
F a u n a : Höhlenbär , Hyäne , Hirsch, Rent ier . 
Hi l lebrand 2 0 meinte , die F u n d e entsprechen der 
der Höhle von Istál lóskő und bes t immte sie als 
Jungaur ignacien . 
Gegen diese Bes t immung liesse sich nur ein-
wenden , dass m a n mit ebenso viel Recht die F u n d e 
in jede andere Phase des Aurignacien dat ieren 
könn te , ja sogar die Dat ierung in das äl tere Magda-
lénien nicht unbegründe t wäre. Sowohl auf Grund 
der nichtssagenden Faunal is te , als auch der in jeder 
jungpaläol i thischen Kul tur wohlbekannten durch-
b o h r t e n Tierzähne kann man diesen Fundor t höch-
s tens als «jungpaläoli thisch» bezeichnen. 
Die pleistozänen Funde der Höhle von Csákvár 
wurden im J a h r e 1925 bei einer paläonthologischen 
Ausgrabung von Kadic und Kretzoi en tdeck t . 2 1 
Aus dem Kalkste inschut t füh renden Höhlenlehm 
k a m e n zusammen mit Höhlenbär- und Wildpferd-
knochen ein menschlicher Metacarpus und ein 
durchbohr te r Hirschzahn zum Vorschein. Kadié , 
17
 Leider können wir die F u n d e von Ipolyság nur mehr 
nach den Abbildungen der Arbeit beurtei len, weil die Gegen-
s t ä n d e in keiner unserer Sammlungen zu f inden sind. 
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 О. Kadic —M. Kretzoi: Vorläufiger Bericht über die 
Ausgrabungen in der Csákvárer Höhlung. Bku t . 14 — 15 
( 1 9 2 6 - 2 7 ) S. 1 - 2 1 . 
der den F u n d mit dem durchbohr ten Hirschzahn 
der Ot to-Herman-Höl i le vergleicht, bes t immte 
ihn als aurignacienzei tbch. Meines Wissens22 haben 
die neueren Ausgrabungen dor t noch mehrere 
Knochen- und Steinwerkzeuge geliefert, die diese 
Bes t immung bekräf t igen. Unter den neueren Funden 
befindet sich auch eine Lorbeerblat tspi tze , ähnlich 
wie die der Jankovich-Höhle und so kann m a n ihn 
mit dem «Altsolutréen» der Jankovich-Höhle 
parallebsieren, da eben diese Typen dort mi t 
Knochenwerkzeugen vergesellschaftet auf t re ten und 
wir so eine sichere Grundlage fü r die typologische 
Bes t immung besitzen. Dagegen sprechen auch jene 
charakteris t ischen Aurignacien-Werkzeuge nicht , 
weil die Klingen unserer «Solut réen»-Fundor te 
grösstenteils einen Aurignacien-Charakter aufwei-
sen. 
Gallus beschreibt von Korlá t und Flur Öregfalu 
bei Szob2 3 Oberf lächenfunde. Aus dem Bachbe t t 
Fóny bei Korlá t kam zusammen mit Gefässscherben 
eine gebogene, retuschier te , stichelartig ausge-
bildete Klinge zum Vorschein. Sie befand sich an 
sekundärer Lagers tä t te und konn te so nur typolo-
gisch bes t immt werden. Wir sind nicht überzeugt , 
dass die typologische Methode bei paläoli thischen 
Funden immer ausschlaggebend sei und somit 
können wir uns dieser zeitlichen Bes t immung nicht 
ansclibessen. Auch bezweifeln wir, dass dieses 
Werkzeug aus der Altsteinzeit s tamme, nur so viel 
kann m a n feststellen, ohne Näheres da rüber zu 
sagen, dass es urzeitlich sei. Den eiszeitlichen 
Terrassenfund aus dem Flur Öregfalu beschreiben 
wir zusammen mit den anderen Funden des Donau-
ufers der Umgebung von Vác. 
Auch in der Szelim-Höhle ist eine Schicht vor-
handen, die Schicht C, die von I . Gaál, der die Er-
forschung der Höhle im Jah re 1933 begann, als 
Spät- oder Frühaur ignacien, möglicherweise als 
Frühsolutréen bes t immt wurde. Gaál leiteten bei der 
Bes t immung ausschliesslich petrographische, bzw. 
s t rat igraphische Erwägungen. 2 4 E r n a h m die un-
unterbochene Kon t inu i t ä t der Sedimentat ion an . 
Auch Hil lebrand reihte diese Schicht in seiner 
zusammenfassenden Arbeit in das Aurignacien 
22
 Nach mündlicher Mitteilung von Prof. M. Roska, 
wofür ich i hm an dieser Stelle herzlich danke. 
23
 S. Gallus : Néhány ú j abb magyarországi paleolitlelő-
hely (Einige neue Paläol i thfundstel len Ungarns). A É 50 
(1937) S. 1 3 7 - 1 3 9 . 
24
 I. Gaál : Ű jabb részletek a diluvium égha j la tának is-
meretéhez (Nouveaux détails à l 'é tude du climat diluvien). 
Földt . Közi. 82 (1952). S. 2 3 7 - 2 4 5 . Über die Ums tände der 
Ausgrabungen s. I. Gaál : A bánhidai Szelim barlang ásatása. 
'ГТК Beihef t . A p r i l - S e p t e m b e r 1935. S. 4 9 - 6 3 . 
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ein,25 obwohl die von hier s t ammenden Ar t e f ak t e 
eher eine Dat ie rung in das Solutréen rechtfert igen 
würden. 
Ausser den schon e rwähnten Fundor t en können 
wir noch die Felsnische von Mélyvölgy (Mecsek-
Gebirge) erwähnen, 2 6 wo wir sichere Spuren des 
Aufentha l tes des Urmenschen gefunden haben , wie 
z. B. Herdspuren , zerschlagene Knochen, aber auch 
hier kamen keine Steinwerkzeuge zum Vorschein. 
Auf Grund der Fauna- und Holzkohlenreste können 
wir die Kul turschicht in das In ters tad ia l I / I I der 
Würmzei t da t ieren ; der Mensch besuchte die 
Nische also ebenfalls zur Zeit des Aurignacien und 
Solutréen. 
Zuletzt sei auf eine interessante Erscheinung 
die Aufmerksamkei t gelenkt. Bei der Beschreibung 
der F u n d u m s t ä n d e und der Lage der Knochen-
lanzenspitze mit gespaltener Basis von Szeleta er-
wähn t Saád,2 7 dass dieses Werkzeug in der Schicht 
I V (Protosolutréen) des linken Seitenganges zu-
sammen mit Aurignacien-Artefakten zum Vor-
schein kam und bemerkt , dass hier die Lorbeer-
b la t t sp i tze gefehlt habe. Hier wurde auch das 
Bruchstück einer Knochenahle gefunden und mei-
nes Wiessens kam bei der letzten Ausgrabung im 
J a h r e 194728 noch eine Spitze mit gespaltener Basis 
zum Vorschein. Wir haben schon mehrfach darauf 
hingewiesen, dass mit Ausnahme der Lorbeerbla t t -
spitzen die ungarischen Solu t réen-Fundinventare 
fas t die gleichen sind wie die des Aurignacien. 
Somit sollten wir nicht unbedingt wei t t ragende 
Schlüsse an das Auf tauchen der von Saád er-
wähnten Aurignacien-Werkzeuge in der Szeleta-
Höhle anknüpfen . Es ist aber zu bedenken, dass 
ausser den zwei Spitzen mit gespaltener Basis und 
der Ahle die grosse Menge der Funde der Szeleta-
Höh le keine Knochenwerkzeuge geliefert h a t . Es 
ist k a u m einem Zufall zuzuschreiben, dass die drei 
Knochenwerkzeuge mit Aurignacien-Klingen zum 
Vorschein kamen und ohne Lorbeerbla t tspi tzen 
an einem bes t immten Punk t der Höhle angetroffen 
wurden . Es ist anzunehmen, dass zur Zeit, als die 
25
 Die ältere Steinzeit. S. 21. 
26
 L. Vértes : A Mélyvölgyi kőfülke és néhány más mecseki 
bar lang kuta tásáró l (Explorat ion de l 'abri de Mélyvölgy et 
d ' au t res grottes du Mecsek). Földt . Közi. 82 (1952). S. 9 - 1 2 . 
27
 A. Saád : A Bükk hegységben végzett ú j a b b ku ta tá sok 
eredményei (Über die Resul ta te der neueren Ausgrabungen 
im Bükkgebirge). A É 43 (1929). S. 245. 
28
 A. Saád—J. Nemeskéri : A Szeleta barlang 1947. évi 
ku ta tása inak eredményei (Die Ergebnisse der Ausgrabungen 
in der Szeleta-Höhle im Jah re 1947). Im Druck. 
29
 Siehe die zusammenfassende Arbeit von F. Felgen-
hauer über das mitteleuropäische Aurignacien und Grave t t jen ; 
Höhle vom Solutréen-Menschen verlassen worden 
ist , der linke Seitengang von einer Aurignacien-
Gruppe vorübergehend bewohnt wurde. Diese Mög-
lichkeit können wir nachträgl ich mit pünkt l ichen 
Beobachtungen der Ausgrabung leider nicht mehr 
beweisen. Dies ist umso mehr zu bedauern , weil 
wir eine Frage von n ich t geringerer Tragweite 
bean twor ten könnten , ob nämlich während der 
Zeit des Inters tadiale die Aurignacien-und Solutréen-
Menschen gleichzeitig das Bükk-Gebirge bewohn-
ten . Es wäre nur so zu erklären, dass sich eine 
kleine Schicht mi t Aurignacien I -Funden in die 
Protosolutréen-Schicht einkeilte. 
Bevor wir zur Besprechung der allgemeinen 
Fragen des Aurignacien übergehen, müssen wir 
noch die Frage der eventuellen Anwesenheit des 
Gravet t ien in Ungarn besprechen. 
Die Fundor t e des östlichen Gravet t ien 2 9 sind 
fas t ausnahmslos Frei landsta t ionen. Auch in Un-
garn sind solche anzunehmen, und zwar müss ten 
sie im Löss nach dem W I / I I vorhanden sein, ja 
sogar im nördlichen Gebiet des Landes, wo sie auf 
dem Weg ihrer angenommenen Wande rung zuerst 
ankommen muss ten . 3 0 
Jungpaläol i thische Lösta t ionen kennen wir 
un te r anderem in Ungarn am Donauufe r in der 
Umgebung von Vác und in Ságvár. Ságvár wurde 
in das W ü r m I I da t i e r t 3 1 u n d die t ypena rmen Arte-
f ak te dem Magdalénien zugeteil t .3 2 Es sei aber 
bemerk t , dass unseres Wissens der bei der Zeitbe-
s t immung eine grosse Rolle spielende Pinus montana 
auf Grund von morphologischen Merkmalen der 
Holzkohlen nicht vom Pinus silvestris zu t rennen 
ist und dass das ebenfalls als zei tbest immend be-
t rach te te Rent ier eher geographisch als kl imatisch 
den Fundor t charakter is ier t . Zuletzt verweisen wir 
auf jene f rüher schon gemachte Feststel lung, dass 
in Ungarn Magdalénien-Funde übe rhaup t nicht 
vorhanden sind und man wahrscheinlich auch in 
Zukunf t nicht mi t solchen rechnen kann . 3 2 a Dies 
bezieht sich auch auf die zu besprechenden Fund-
orte, die schon eher jenem Kreis nahes tehen , deren 
Zur Problemat ik des späten Paläol i th ikums in Österreich. 
Arch. Aust . 10 (1952). S. 1 - 1 5 . 
30
 Von der bekannten O —W-Richtung des östlichen 
Gravet t ien ist stellenweise eine Richtungsänderung nach 
N —S feststel lbar. S. über diese Frage : A. Jura : Das Auri-
gnacien in Polen. Quar t ä r 1 (1938). S. 72. — F. Felgenhauer : 
Mitt. d. P räh . K o m m . d. Akad. der Wiss. Wien, V/6 (1951) S. 
259 usw. 
31
 M. Mottl : a. a. 0 . Földt . Közl. 79 (1939) S. 277. 
32
 D. Laczkó - I. Gaál - F. Hollendonner - J. Hille-
brand : A ságvári felső diluviális lösztelep (Die Lüssmagda-
lénien-Fundstelle von Ságvár). A É 44 (1930). S. 2 1 3 - 2 2 0 . 
3 2 a
 Siehe S. 127. und Anm. 66. 
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F u n d e be re i t s in das Aur ignac ien d a t i e r t wurden 
u n d deren Zugehör igkei t zu dieser K u l t u r ev ident 
e rsche in t . Diese F u n d o r t e sind Szob, wei ter die 
Löss s t a t i onen an der D o n a u in der U m g e b u n g von 
Vác. Die F l u r Öregfalu be i Szob h a b e n wir in Zu-
s a m m e n h a n g mit e i nem von Gallus en tdeck t en 
F u n d bere i t s e rwähn t . F u n d e von diesen S ta t ionen 
haben haup tsäch l ich J . H o r v á t h u n d M. Mott l ge-
s a m m e l t . 3 3 E ingehender beschä f t ig t s ich neues tens 
mit diesen F u n d o r t e n G á b o r i . 3 4 
Von d e n Lösss ta t ionen des D o n a u u f e r s , insbe-
sondere v o n den W e r k z e u g e n von P i l i smaró t lässt 
sich fes ts te l len , dass sie a u c h typologisch der Kos-
t i e n k i - K u l t u r n a h e s t e h e n u n d nicht d e m Magda-
lénien, wie f rüher a n g e n o m m e n wurde . Diese Be-
s t i m m u n g be ruh t e h a u p t s ä c h l i c h auf geologischen 
E r w ä g u n g e n . B. Bulla u n d A. Kéz 3 5 h a b e n nämlich 
fes tgeste l l t , dass die I I . Ter rasse der D o n a u ( jung-
pleis tozän oder «S tad t t e r rasse») im W ü r m I I I ent-
s t a n d , seine Ab t r agung a b e r im Pos tg laz ia l s t a t t -
f a n d . Den auf die I I . T e r r a s s e abge lager ten Löss 
b e s t i m m t e n sie als «Finniglazia l» , bzw. als post-
glazial de r Tannen-Bi rken-Ze i t , abgesehen davon, 
ob im Löss La imenzonen v o r h a n d e n s ind . Ohne uns 
in eine Diskussion ü b e r diese auf geographischer 
u n d te r rassenmorpholog ischer Grund lage getroffe-
ne Fes t s t e l lung e inzulassen , möchten wir einige 
B e m e r k u n g e n machen. 
1. W e n n der Löss d e r zweiten Donau t e r r a s se 
t a t säch l i ch postglazialen Ursprungs i s t , so müssen 
unsere Pa läonthologen d a s Auss terben der F a u n a 
der ungar i schen Monas t i r -S tufe in eine spä t e r e Zeit 
ver legen, d a in diesem Löss noch Ü b e r r e s t e von 
M a m m u t , Nashorn , R e n t i e r , E. uoldrichi, Moschus-
ochs usw. zu f inden s ind . 
2. U n s e r e Fachleute , die sich mi t d e m S tud ium 
des Di luv iums befassen , müssen in d iesem Fal l 
innerha lb de r «postglazialen Vereisung» mi t inten-
siven In te r s t ad ia l en r e c h n e n , die i m s t a n d e waren 
z. B. 1,3 m dicken fossi len Boden u n d in seinem 
oberen Teil Tschernos jom (Schwarzerde) zu bi lden. 3 6 
33
 M. Mottl : Adatok a haza i ó- és újpleisztocén folyó-
terraszok emlősfaunájához (Bei t räge zur Säuget ier fauna der 
ungarischen Alt- und Jungple is tozänen Flussterrassen). 
Földt . In t . Évkönyve 36 (1942). — J. Horváth's handschr i f t -
liche Aufzeichnungen (Nr. I. 24) im Archiv des Historischen 
Museums des Ungarischen Nat ionalmuseums. 
31
 M. Gábori : Paleoli t ikus löszleleteink k u l t ú r a és kor-
meghatározásáról (Sur la dé te rmina t ion de la civilisation et 
de l 'époque de nos trouvailles de loess paléolithiques). AÉ 81 
(1954). S. 9 9 - 1 0 3 . 
35
 B. Bulla : Der pleis tozäne Löss im Karpa thenbecken . 
Földt . Közl. 6 7 - 6 8 ( 1 9 3 7 - 3 8 ) . - A. Kéz: A D u n a G y ő r -
budapest i szakaszának kialakulásáról . Földt . Közl . 62 (1934). 
— B. Bulla : A magyar m e d e n c e pliocén és pleisztocén te r ra -
Sie f ü h r t e n auch wei tgehende V e r ä n d e r u n g e n in 
de r S c h n e c k e n f a u n a herbei : z. B. J . Murány i 3 7  
b e r i c h t e t übe r die Unte r sch iede der Mollusken-
F a u n a über und u n t e r d e m fossilen Boden . 
Mot t l beschr ieb die ge sammel t en Ar t en der 
Wi rbe l t i e r e übe r u n d un te r de r Lehmsch ich t n icht 
gesonde r t , doch wäre dies n i ch t un in t e r e s san t 
gewesen, da eben sie bemerk t , dass auch wesent l iche 
Unte r sch iede in der F a u n a g e m e i n s c h a f t nachweis-
b a r s ind . 3 8 So wurden z. B. alle Über res te des E. 
wolrichi (wenn wir dieses d i luvia le P fe rd als eine 
gesicher te Rasse be t r ach t en wollen) u n t e r dem 
oberen beg rabenen Boden, j a sogar in de r un te ren 
La imenzone g e f u n d e n , wo das Ren t i e r f eh l t . Die 
einzige z i rkumpola re Ar t , de r Moschusochs, war 
z u s a m m e n mi t d e m Rent ie r , W a p i t i (?) u n d dem 
E. ferus im oberen Lö$S zu f i n d e n usw. 
Unsere B e m e r k u n g e n genügen n icht , u m die 
D a t i e r u n g der zwei ten Donau te r r a s se modif izieren 
zu können , doch möch ten wir die A u f m e r k s a m k e i t 
d a r a u f lenken, dass gewissè Wide r sp rüche fest-
s te l lbar sind u n d es sich lohnen würde , das Mater ia l 
n a c h einer besser b e o b a c h t e t e n Sammel tä t igke i t 
e ingehend zu beschre iben. Es wäre schon deshalb 
wicht ig , in d iesem Löss A u s g r a b u n g e n durchzu-
f ü h r e n , weil n i ch t n u r die F a u n a f u n d e vere inzel t 
u n d zufäll ig s ind, sondern auch die archäologischen 
Fo r schungen bis j e t z t , eben da sie planlos durchge-
f ü h r t wurden , noch als ungenügend bezeichnet 
w e r d e n müssen , wenn sie auch viel zur Diskussion 
einiger P rob leme beiget ragen h a b e n . 
Es sei noch b e m e r k t , dass die hier zu e rwar ten-
d e n G r a v e t t e - K u l t u r e n n ich t als hier u n d dort 
d u r c h Zufall en twicke l te b e t r a c h t e t werden können 
oder als solche, die nu r infolge k l imat i scher Fak-
t o r e n zur W a n d e r u n g auf e iner gewissen Strecke 
gezwungen waren . I m Gegensa tz zu d e m wald-
l i ebenden , h ö h l e n b e w o h n e n d e n Aurignacien-Men-
schen bevorzug te der Mensch de r G r a v e t t e - K u l t u r 
die Lösss teppe u n d die T u n d r a . 3 9 Dies d e u t e t da-
r au f h in , dass der Mensch der G r a v e t t e - K u l t u r mit 
szai (Die pliozänen und pleistozänen Terrassen des ungarischen 
Beckens). Földrajzi Közl. 69 (1941). 
36
 M. Mottl : а. а. O. Földt . I n t . Évkönyve , 36 (1942). 
S. 113. 
37
 A váci lösz-képződmények ré teg tan i viszonyai (Die 
s t ra t igraphischen Verhältnisse der Lössbildungen von Vác). 
B k u t . 1 0 - 1 3 ( 1 9 2 2 - 2 5 ) . S. 1 7 - 2 3 . 
38
 M. Moltl : a. a. O. Földt. I n t . Évkönyve 36 (1942). S. 
1 1 6 - 1 1 9 . 
39
 K. J. Narr : Ka r t en zur ä l teren Steinzeit Mitteleuro-
pas . Arch. Geogr. I I , 3/4 (1951). Anm. 114. - V. G. Childe ; 
Prehis tor ic Migrations in Europe. Oslo 1950. S. 18, Abb. 
2 — 3. usw. 
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seiner besonders entwickel ten Jagdmethode und 
dieser entsprechenden, speziellen Jagdwaf fen in 
erster Reihe auf die J a g d in der Steppe spezialisiert 
war und er eine Zeit l ang in der pseudoperiglazialen 
oder periglazialen Steppenzone leben musste . In 
dieser Zeit mussten sie hier leben, wie dies die 
Funde der unmi t te lbaren geographischen Nach-
bar länder bekunden, d . h . sie suchten auch sicher-
lich die Lösssteppen Ungarns auf. 
Nach dem oben Gesagten kann man hoffen, 
dass die in den Lössgebieten des Donauufers ge-
planten Ausgrabungen noch wichtige östliche Gra-
ve t t e -Funde zeitigen werden . 
Im weiteren wollen wir uns mi t dem gegenseiti-
gen Verhältnis des ungarischen Aurignacien und 
Solutréen beschäft igen. 
Wir erwähnten berei ts , dass einige Forscher das 
ungarische «Spätini t telaurignacien» und das Proto-
solutréen als gleichzeitige Kul turen be t rach te ten . 
Auch mehrere ausländische Forscher ve r t ra ten 
diese Meinung, so auch Peyrony, 4 0 der feststel l te, 
dass sich in Mitteleuropa das Solutréen parallel 
mit dem Périgordien entwickel te u n d sich von hier 
nach dem Westen ausbre i te te , wo es bereits das 
Gravet t ien überlagerte. iVarr41 ve r t r i t t die Auffas-
sung, dass das ungarische Protosolutréen zeitlich 
dem westlichen Chatelperronien entspreche. Eine 
extreme Auffassung ve r t r i t t Brandtner, der der 
Vermutung mehrerer Forscher Ausdruck gibt, dass 
das Solutréen nur eine lokale Fazies des Auri-
gnacien sei.42 Diese Möglichkeit konnte nur bei For-
schern j ene r Gebiete au f t auchen , wo das «Solutréen» 
nicht so gu t ausgebildet erscheint wie z. B. bei uns . 
Besonders eingehend beschäft igt sich mi t der 
Frage F reund ; 4 3 sie e rwähn t , dass in keiner unga-
rischen Stat ion das Aurignacien von der Bla t t -
spi tzenkul tur überlagert ist . Sie f ü h r t verschiedene 
Belege d a f ü r an — auch M. Mottl widerlegend —, 
dass der Anfang der Ents tehungsze i t der unteren 
Schichte der Szeleta-Höhle in das W ü r m I fäl l t 
und da t i e r t die En twick lung des «Hochsolutréen» 
in das W ü r m II und parallelisiert es zugleich mit 
dem ungarischen Aurignacien. Nach ihr überdauer te 
in Ungarn (las «Solutréen» das Aurignacien und das 
40
 D. Peyrony : Le Périgordien, Г Aurignacien et le Solut-
réen en Eurasie d'après les dernières fouilles. BSPF (1948) 
S. 327. 
41
 K. J. Narr; a. a. O. S. 115. Derselbe Autor gibt in 
einem Aufsa tz (Zur St ra t igraphie jungpaläoli thischer Typen 
und Typengruppen, Eiszei ta l ter und Gegenwart 2 [1952]. 
S. 58) schon weitere Einzelangaben und stellt fest, dass bei 
uns das Aurignacien I teilweise mit dem Protosolutréen u n d 
Solutréen entwickelte sich aus dem bodenständigen 
Moustérien, doch mein t sie, dass es weder zeitlich 
noch genetisch mi t dem westlichen Solutréen iden-
tisch sei. Sie stellt im Sinne des durch sie wieder 
e ingeführ ten Begriffes der «altpaläoli thischen Bla t t -
spi tzenkul tur» fest , dass die f r ü h e Szele ta-Kul tur 
(Protosolutréen) chronologisch schon ins Jung-
paläoli t l i ikum einzureihen sei, doch kulturel l noch 
eher mi t dem Altpaläol i thikum zusammenhänge 
und mi t dem hiesigen Aurignacien schon sehr f rüh 
Beziehungen en t s t anden . 
E s muss festgestellt werden, dass Freund, ob-
wohl das ihr zur Verfügung s tehende Material sehr 
l ückenha f t war und es auch oft widersprechend 
bewer te t wurde und obwohl sie die ungarischen 
F u n d e nicht aus Autopsie kann t e , die chronolo-
gischen und genetischen Probleme dieser beiden 
K u l t u r e n t reffend löste. Wir schliessen uns ihren 
Feststel lungen mit Ausnahme der Ents tehungsze i t 
der ä l teren Szeleta-Kul tur an. Wi r können sie 
höchs tens wegen dem Vorkommen von Spitzen mi t 
gespal tener Basis in die Anfangszei t des In ter -
stadiale datieren. E in älteres «Protosolut réen» ist 
bei uns unbekann t . 
Wir schliessen uns jener Meinung von G. Freund 
an, dass das Szeletien nicht mit dem westlichen 
Solutréen identisch sei. Da von den charakteri-
s t ischesten mitteleuropäischen jungpaläol i thischen 
Bla t t sp i tzenkul turen , die jünger sind als das W ü r m 
I, besonders im Bükk-Gebirge die Szeleta-Höhle 
sehr typische Funde geliefert h a t , g lauben wir f ü r 
diese Kul tu ren t re f fend, wie dies bere i ts auch von 
anderen Autoren vorgeschlagen wurde , 4 4 den Namen 
Szeleta-Kultur oder Szeletien gebrauchen zu können. 
Bei den folgenden Ausführungen nennen wir da-
her die bis je tzt als Protosolut réen bezeichnete 
K u l t u r (älteres) Friihszeletien, das ungarische 
Hochsolutréen (oberes) Hochszeletien. 
Über die «Früh- und Spätphase» des Solutréen, 
Bezeichnungen ungarischer Autoren , soll noch 
spä te r die Rede sein. 
Die Ergehnisse der Ausgrabungen der Höhle 
von Is tál lóskő rechtfer t igen weiter Parallelisierungen 
der beiden Kul turen als die Fests tel lungen von G. 
das Aurignacien II (Gravet t ien II , I I I ) mi t dem Hochsolutréen 
gleichzeitig sind. 
42
 F. Brandtner : Uber die relative Chronologie des j ü n -
geren Pleistozäns Niederösterreichs. Arch. Austriaca 5 (1950) 
S. 1 0 1 - 1 1 3 . 
4 3
 a. a. 0 . S. 6 5 - 9 5 und 3 1 0 - 3 1 5 . 
44
 J. Andrée : Uber die deutschen Benennungen eiszeit-
licher Kul turs tufen , Nachr ichtenbla t t f ü r deutsche Vorzeit 
(1930) H e f t 1, S. 10. 
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Freund . Es lässt sich nachweisen, dass das Auri-
gnacien I und das Friihszeletien im optimalen Kl ima 
des Wiirm-Inters tadia ls bes tanden , weiter dass die 
entwickel te Lorbeerbla t t sp i tze zusammen m i t dem 
in der zweiten H ä l f t e des In ters tadia ls b lühenden 
Aurignacien I I vorkommt, was ihre Gleichzeitig-
kei t beweist. 
Auf die Gleichzeitigkeit k a n n man übr igens 
nicht nur aus diesen eben genannten Vorkomm-
nissen schliessen. I m ersten Kapi te l haben wir be-
rei ts erwähnt , dass in Dzeravá skala (Pálf fy-Höhle) 
Prosek bei seinen Grabungen im Jahre 1950 das 
f rühe Szeletien (das den E ind ruck einer entwickel-
teren Kul tur m a c h t als das Frühszeletien des Bükk-
Gebirges und auch Lanzenspi tzen mit gespal tener 
Basis lieferte) in einer tieferen Schichte lag als das 
spä te Aurignacien. Ebenfalls in der Slowakei, in 
der Stat ion von Moravány f a n d man bei den Aus-
grabungen 4 5 über dem Szeletien das Grave t t i en . 
Nach Freund ist aber die B la t t sp i t zenku l tu r von 
Moravány ein «echtes» Solutréen,4 6 das im W ü r m 
I I / I I I lebte und h a t t e somit wenig Beziehungen 
mi t unserem Szeletien, was auch die morpholo-
gischen Merkmale beweisen. 
Den ungarischen Forschern standen in den 
vergangenen Jahrzehnten diese Er fahrungen noch 
nicht zur Verfügung. Die meis ten wollten nach-
weisen, wie wir dies bereits e rwähnten , dass unser 
«Hochsolutréen» frühestens im Würm I I , wahr-
scheinlich aber im Würm I I I bes tand . Nehmen wir 
der Reihe nach die einzelnen P u n k t e der Beweis-
f ü h r u n g durch.4 7 
Von den Frühsolutréen-Fundorten fand man in der 
Szeleta-Hühle Eisfuchs, in Kiskevély Schneehasen, in der 
Balla-Höhle Schneehuhnarten, in Dzeravá skala mehrere 
arktische Arten, auch beide Arten von Lemming.4 8 In den 
meisten Eundorten kamen auch Rentierknochen zum Vor-
schein, es konnte aber in letzter Zeit nachgewiesen werden, 
dass es im Pleistozän noch nicht als eine spezifisch arktische 
Art gelten kann, da es sich auch zu charakteristischen Faunen 
des Interglazials gesellt, wie z. B. in einer Schicht des R /W 
der Kálmán Lambrecht-Höhle.4 9 Dasselbe gilt auch von 
Schneehuhnarten, die höchstens dann als Klimaindikatoren 
gelten könnten, wenn die Überreste der verschiedenen Rassen 
statistisch erfasst wären. D. Jánossy lenkt in seiner Arbeit 
die Aufmerksamkeit auf diese Methode. Möglicherweise gilt 
das eben Gesagte auch vom Eisfuchs, dessen Knochen nicht 
immer von unserem Fuchs unterschieden werden können. 
In der Szeleta-Höhle wurde ein rechtes Mandibulafragmcnt mit 
P2_4 und ein proximales Ende des Radius des Eisfuchses 
entdeckt. Da wir weder ein vollständiges Gebiss, noch einen 
für die Füchse so typischen M t an dem Bruchstück messen 
können50 und auch das Radiusfragment bei der Artbestim-
mung nicht ausschlaggebend ist, können wir der Bestimmung 
der Füchse von der Szeleta-Hühle nicht beistimmen. 
Eigenartigerweise bewertete Mottl das Rentier der 
Balla-Höhle als ein arktisches Element und nahm dabei 
nicht in Betracht , dass in derselben Schicht auch Rehknochen 
gefunden wurden. An anderer Stelle51 be t rachte t eben sie die 
Rehknochen als Indikatoren des Interglazials und als ein 
Element der «indifferenten» Fauna der Waldperiode. Das 
Reh indiziert allerdings in unserem Pleistozän eine Wald-
periode und ist in der Würmzeit sehr selten. Dass es zusammen 
mit Rentierknochen gefunden wurde, kann man viel eher 
als Beweis eines Interstadials als einer Glazialperiode ansehen. 
In mehreren «Protosolutréen»-Fundorten wurden Kno-
chen des Schneehasen gefunden und diese als arktische Art 
beschrieben. Dies war auch in der Kiskevélyer Höhle der 
Fall, wo aber die Faunaüberreste nicht schichtenweise ge-
sondert gehandhabt wurden.5 2 Da in Ungarn der Schneehase 
während der ganzen Würmzei t lebte, kann seine Anwesen-
heit nicht als Beweis eines «kälteren» Klimas angesehen 
werden. 
Wie wir gesehen haben , wollte man bereits die 
Fauna des f rühen Szeletien als «käl ter» bes t immen 
als das des Aurignacien. Als es sich herausstel l te , 
dass diese Theorie unha l tba r sei, wurde eben, in 
Anpassung an ausländische Schemen, das Klima 
als ozeanischer, feuchter bezeichnet — was sich 
ebenfalls als unha l tba r erwies — um es in das 
W I I / I I I einreihen zu können. 
Um das gegebene Schema möglichst vollkom-
men auszufüllen, wurde auch die Frage vielfach 
diskutier t , wie z. B. im Falle des Sorbus torminalis 
und Sorbus aueuparia der Szelim-Hölile,53 doch 
wurde nicht dieselbe Kr i t ik angewendet , als man 
die F a c h m ä n n e r subjek t iv beeinflusste, d a m i t sie 
die Holzkohlen der als Glazial geltenden Jankovich-
Höhle und der ebenfalls als Glazial dat ier ten oberen 
Schichte der Szeleta-Höhle als Pinns montana be-
45
 V. Ambroz—V. Lozek—Fr. Prosek: Mlady pleistocén 
V okoli Moravan u Piestan nad Váhom. Anthropozoikum 1 
(1951) S. 5 3 - 1 0 0 . 
46
 G. Freund: a. a. 0 . S. 2 5 1 - 2 5 2 . 
47
 S. die meisten Angaben in der zusammenfassenden 
Arbeit von M. Mottl ; Faunen, Flora und Kultur des unga-
rischen Solutréen. Quar tä r 1 (1938) S. 36 — 54. 
48
 Gy. Ehik : A pozsony-megyei Pá l f fy barlang pleisto-
eaen faunája (Die pleistozäne Fauna der Pálffyhöhle im Po-
zsonyer Komitat). Bku t . 1 (1913) S. 57 — 68. Bei den weiteren 
Ausgrabungen ha t sich über die F a u n a der Höhle heraus-
gestellt, dass sich in der Protosolutréen-Schicht übe rhaup t 
keine arktischen Elemente befinden, wie darüber auch Mottl 
berichtet hat : Az interglaciálisok és interstadiálisok a magyar-
országi emlősfauna tükrében (Die Interglazial- und In ter -
stadialzeiten im Lichte der ungarischen Säugetierfauna). 
Földt. I n t .Évk . 35 (1941) S. 12. 
49
 D. Jánosy : A Lambrecht Kálmán barlang faunája 
(Фауна пещеры им. К. Ламбрехта) . AÉ 80 (1953). S. 2 7 - 2 9 . 
50
 Т. Kormos befasste sich in seinem Aufsatz «A Pilis-
szántói köfülke» mit den fossilen Füchsen, wobei er Fest-
stellungen macht , die heute noch gültig sind und teilt auch 
die charakteristischen, wichtigsten Masse der Arten mit 
(Földt. In t . Évk. 23 [1915]. S. 348-349) . 
51
 Im Fall der Höhle bei Hárornkut (S. : die Tabelle in 
der Arbeit von M. Mottl : Die Interglazial- und Interstadial-
zeiten usw). 
62
 J. Hillebrand ; Ergebnisse der in der Kiskevély-Hühle 
im Jahre 1912 vorgenommenen Grabungen. Bkut . 1 (1913). 
S. 1 8 7 - 1 9 3 . 
53
 M. Mottl; Faunen, Flora und Kul tur . S. 5 2 - 5 3 . 
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s t immen . Zur gleichen Zeit als die Anwesenheit 
von Pinus montana als schwerwiegender Beweis 
bei der klimatischen Bes t immung angesehen wurde, 
wurde die W a r n u n g Hollendonner 's , des zu f r ü h 
verstorbenen Paläobotanikers ausser acht gelassen,54 
der doch darauf hinwies, dass m a n nicht entschei-
den könne, ob die Holzkohlen der Jankovich-Höhle 
von P. montana oder silvestris s t ammen und diese 
Ausserachtlassung geschah, weil die Anwesenheit 
des P . montana die ausschliessliche Möglichkeit bo t , 
die Funde in die Zeit nach dem W I / I I - In ters tad ia l 
zu datieren. 
I m «Hochsolutréen» der Szeleta-Höhle war 
übrigens nur P. montana allein Käl te indika tor , da 
der Fund des E. woldrichi in dieser Hinsicht nicht 
ausschlaggebend ist (da übe rhaup t über die Pferde-
f u n d e Ungarns der Würmzei t wir ungenügende 
Kenntnisse besitzen und sie so wissenschaftlich 
n icht ausgewertet werden können) . 
Was P . montana als Zei t indikator der Szeleta-
Höhle anbelangt , schreibt S. Sárkány, der die 
Arbei t von Hollendonner for tse tzend die Holzkohlen 
der Szeleta-Höhle wieder bearbe i te t hat , 5 5 dass 
seines Wissens Hollendonner seine Vermutung 
Kad ic mündlich mitgetei l t ha t , wonach sich un te r 
den Holzkohlen auch P . montana bef inden könne, 
Sá rkány konnte aber auf Grund der erhal tenen 
mikroskopischen P r ä p a r a t e und des neu bearbeite-
t e n Materials nu r P . silvestris nachweisen. 
Die bei der Unte rsuchung der Holzkohlenreste 
der Höhle von Istál lóskő von Sárkány und Stieber 
verwendete stat is t ische Methode und die Verwen-
d u n g des Opakil luminators lassen das Auf t r e t en 
u n d die Rolle der «kalten» Ar ten im In ters tadia l 
in einem ganz anderen Licht erscheinen. A n s t a t t 
10—20 Holzkohlen zu untersuchen, erstreckte sich 
die Analyse auf mehrere Hunde r t e und so gelangten 
64
 F. Hollendonner : A magyarországi prehisztorikus fák 
és faszenek mikroszkopikus vizsgálata (Mikroskopische Un-
tersuchungen der ungar ländischen praehistorischen Hölzer 
u n d Holzkohlen). I I . Matern, és Te rmtud . É r t . 42 (1926) S. 207. 
65
 S. Sárkány ; A Szeleta-barlang faszénmaradványa i 
(Die Holzkohlenreste der Szeleta-Höhle). Botanikai Kiizl. 
35 (1938) S. 2 2 1 - 2 3 0 . 
56
 In letzter Zeit sind in der Tschechoslowakei wichtige 
Arbei ten zur Erforschung der pünkt l ichen Stra t igraphie und 
Bewertung der Lössschichten im Gange. Es ist interessant , 
dass auch dort nur ein entwickelteres In ters tadia l nachweis-
ba r ist , das war aber z. B. in Dőlni Vëstonice das W A I / H I -
In ters tadia l ( A . Knor—V. Lozek — J. Pelisek — K. Zebera : 
Dőlni Véstonice. Monumenta Arch. I I . P raha 1953) ; es ist 
aber auch möglich, dass es sich nur u m Unterschiede der 
Terminologie handel t , da bei den neues ten Lössanalysen der 
Umgebung von Brünn (,/. Pelisek ; K v a r t é r vychodniho okoli 
Brna . Anthropozoikum 3 [1953]. S. 7 - 2 4 , Abb. 1) das W 
I / I I Interstadial mi t einer 70 cm dicken Laimenzone u n d das 
W H / I I I nur mit einer 10 cm dicken, kal te Steppe indizierenden 
b raunen Schicht nachweisbar war. 
die beiden Forscher zu dem übrigens n icht übe r -
raschenden Ergebnis, dass die als «kal t» oder 
«warm» bezeichneten Ar ten ebenso nur s ta t i s t i sch 
zu bewerten sind wie die eben erwähnten T ie ra r t en . 
Das ist die heutige Auf fassung hinsichtlich der 
beiden ungarischen «Solutréen»-Horizonte, des Pro-
to- und Hochsolutréen. U n t e r den Begle i t funden 
sind keine vorhanden , die eine spätere Da t i e rung 
als das W ü r m I / I I - In te rs tad ia l und die danach 
folgende subarkt ische Periode rechtfert igen würden . 
Um die Frage besser zu erhellen, müssen wir 
den Verlauf der Würmvere isung in U n g a r n be-
sprechen. 
Während in den von Ungarn nördlich liegenden Gebieten 
allem Anschein nach innerhalb der Würmzei t beide In te r -
stadialen nachweisbar sind,56 die die ideale pleistozäne S t rah-
lungskurve vorausse tz t , kann m a n östlich von uns5 7 u n d in 
Ungarn selbst nu r ein, aber ein umso besser entwickel tes 
In ters tadia l nachweisen. 
Man glaubte in der Fo rma t ion des »Paudorfe r In te r -
stadiale» der west l ich von uns l iegenden Gebiete die La imen-
zone des zweiten Würmin te rs tad ia l s entdecken zu können , 
und doch teilen einige moderne Autoren , die sich m i t diesen 
Gebieten befassen, in ihren zusammenfassenden graphischen 
Darstel lungen das W ü r m nur in zwei Teile.68 
Uns interessieren bei dieser Frage natürl ich in erster 
Reihe nur die ungarischen Gebiete. Auslehrlichere Forschungs-
ergebnisse dieser Frage veröffent l ich ten unsere Forscher 
meines Wissens n icht , doch sind eben je tz t die Unte r suchungen 
des Lössprofils von Paks in vollem Gange, die von P . K r i v á n 
u n d seinen Mitarbei ten bewerkstell igt werden. Nach d e n von 
ihm mitgetei l ten Angaben kann m a n das zweite W ü r m i n t e r -
stadial in diesen überaus in teressanten und lehrreichen Löss-
profi len nicht nachweisen. 
Wir selbst beschäft igen uns bei den Unte r suchungen 
der ungarischen Höhlensedimente mi t dem Verlauf der 
Würmzei t . Bei der Bearbei tung der Schichtenreihe mehre re r 
Fundor te des Aurignacien u n d des Szeletien k a m e n wir zu 
dem Ergebnis, dass die Sedimente des Würm I / I I - In te r s tad i -
als einen al lmählichen Übergang zu den glazialen ka l t en , 
humiden Ablagerungen zeigen u n d darauf folgen die ziemlich 
dicken Höhlenlössschichten, wonach unmi t te lbar die even-
tuelle Traver t inschicht des postglazialen K l i m a o p t i m u m s 
folgt. Danach folgt das Alluvium. Das schönste Beispiel dieses 
Klimaverlaufes konn ten wir bei der graphische Dars te l lung 
der Untersuchung der Schichtenfolge der Felsnische I I von 
Pilisszántó v o r f ü h r e n (Abb. 2). Hier entspricht dem O p t i m u m 
des Interstadiale die mit Szeletien-Werkzeugen charakter i -
sierte unters te , bräunl ichrote Schicht,-9 während die zusam-
67
 Aus der grossen Li te ra tur wollen wir nu r folgende 
Arbei ten e rwähnen : H. Spreitzer ; Die Eiszei t forschung in 
der Sowjetunion. Quar tä r 3 (1941) S. 20 — 21. — I. Lepsi : 
Clima Basarabiei in Cuaternarul superior. Arh. Basarabie i 
X (1938) S. 1 - 2 . 
58
 Siehe z. B. R. Grahmann : Urgeschichte der Mensch-
heit . S tu t tga r t 1952. S. 27, Tabelle 2. - W. Wundt : Die Eis-
bilanzkurve u n d die Gliederung der Eiszeit. Quar tä r 5 (1951), 
S. 4 — 5. In diesem Aufsatz weist er z. B. fü r Os teuropa das 
W I I / I I I nicht nach, nennt aber das erste In t e r s t ad ia l ein 
«starkes In ters tadia l» . 
59
 Es sei darauf hingewiesen, dass wir in einem f rühe ren 
Bericht über die Felsnische I I von Pilisszántó (L. Vértes : 
L' abri II de Pilisszántó. Orsz. T e r m t u d . Muz. É v k . 1 [1951] 
S. 223 — 231) die dortigen F u n d e irr tümlich als Magdalénien 
best immten. Zu der Revision dieser irr tümlichen Bes t immung 
verhalfen uns einige seither zum Vorschein gekommene F u n d e , 
nicht zuletzt die je tz t zu bearbe i te tenden Funde der Bivak-
Höhle ; diese be f inde t sich in der Nähe der Felsnische und 
zeigt in vieler Hinsicht ähnliche Verhältnisse. 
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menfliessenden Stadialen des Würm I I / I I I durch den Löss-
lehm und Löss charakterisiert werden. 
Einen ähnlichen Klimaverlauf beweist auch das Graphi-
kon der Untersuchung der Schichtenfolge der Peskö-Höhle 
(Abb. 1), wo, wie wir bereits erwähnten, die vierte bis fünf te 
Schicht im Aurignacien-Interstadial en t s tand , die dri t te 
Schicht ist eine glaziale, die zweite eine postglaziale noch 
mit Lemming und die erste der heutige Humus. Bei der 
Untersuchung unserer Höhlen fanden wir bisher in keiner 
eine fü r den zweiten Würminterstadial charakteristische Se-
dimenta t ion und so können wir nur feststellen, dass sich in 
Ungarn das zweite Inters tadial nicht herausbildete, bzw. das 
W ü r m II mit dem Würm I I I zusammenfloss, ohne dass die 
Periode der westlichen Winde sich s tärker entwickelt und 
die Vegetation oder Sedimentation beeinflusst hät te . 
Auch von diesem S t a n d p u n k t aus s t immen 
wir j ener Bes t rebung nicht bei, die den ungarischen 
Szelet ien-Komplex aus dem «Aurignacien»-Inter-
s tad ia l in das «Paudorfer»- In te rs tad ia l verlegen 
wollte. Nach den faunist ischen Belegen müssen 
wir diese Kul tu ren als in ters tadia le bes t immen und 
zugleich feststel len, dass sowohl das Früh- als 
auch dasHochszeletien zusammen mit dem Aurignacien 
I und II im Würm I / I I , bzw. im Würminterstadial 
lebten. 
Unsere Forscher dat ier ten f rühe r das «Spät-
solutréen» in die Nähe des W ü r m I I I , damit der 
geologisch gesicherte B a h m e n des oberen Pleisto-
zäns vol ls tändig ausgefüll t sei. Wir müssen auch 
dieser K u l t u r unsere Aufmerksamkei t widmen, weil 
mehr als ein Autor , so auch G. Freund 6 0 der Ver-
m u t u n g Ausdruck verleihen, dass das Szeletien 
n ich t eine gesonderte Periode darstel le . 
I n dem einen F u n d o r t des «Spâtso lu t réen», in 
de r Ot to-Herman-Felsnische , die in die Otto-
Herman-Hüh le e inmündet , fand m a n nur zwei roh 
ausgearbe i te te Lorbeerbla t lspi tzen. 6 1 Ein Sicista-
Unterkiefer und ein-zwei Überreste von Microtus 
nivalis sind jene Faunaelemente , die ein «Glazial» 
indizieren.6 2 Diese F a u n a ha t auch Talpa geliefert ; 
ihre Anwesenhei t widerspricht dieser Bes t immung 
des Kl imas. Nach den Er fahrungen unserer Palä-
onto logen 6 3 ist Sicista f ü r die post glaziale Periode 
charakter is t i sch und die Schicht wurde eben wegen 
den Sicista- Überresten der oberen Schicht der 
Puskaporos-Felsnische bereits so bewerte t . Auf 
60
 a. a. O. S. 77. 
61
 0. Kadic : Die Ot to-Herman-Höhle bei Hámor in 
Ungarn Bkut . 4 (1916) S. 6 - 1 6 . 
62
 Leider sind diese Faunaüberreste in dem von der 
Otto-Herman-Felsnische s tammenden und im Geologischen 
Ins t i tu t aufbewahr ten Material heute nicht mehr auff indbar . 
Ihr Verlust, ausser dass wir dies als ein trauriges Beispiel 
unserer Kriegsverluste erwähnen, weist auch darauf hin, 
dass es sich höchstens u m ein-zwei Stücke gehandelt hat , da 
die anderen Faunafunde alle erhalten sind. 
63
 D. Jánossy: R i tkább emlősök (Sicista, Apodemus, 
Asinus) a dorogi és máriaremetei késői pleisztocénből (Neueres 
Vorkommen seltener Säugetiere aus dem Ungarländischen 
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Grund der drei nicht zusammengehörigen F a u n a -
elemente — es lassen sich aber auch andere Argu-
mente an füh ren — können wir an nichts anderes 
denken, als dass bei den Ausgrabungen die Schich-
ten der Ot to-Herman-Felsnische nicht entsprechend 
getrennt wurden und sie somit auch i r r tümlich 
dat ier t wurde. Der F u n d o r t bef indet sich übrigens 
in der unmi t te lbaren Nachbarschaf t der Szeleta-
Höhle, und da hier nu r zwei grobe Lorbeerb la t t -
spitzen ohne Beglei tmaterial gefunden wurden, is t 
das archäologische Material nicht geeignet, u m da-
mit die Exis tenz eines neuen Kul turhor izontes 
beweisen zu können. 
In einigen Metern En t f e rnung von der Ot to -
Herman-Felsnische ist der Eingang eines anderen 
Fundor tes des «Spâtsolutréen», nämlich die Puska-
poros-Felsnische. Hier wurden bereits zwei Schich-
ten unterschieden und zwar eine obere gelbe, post -
glaziale, mi t Sicista charakterisierte , die aber keine 
archäologischen Funde lieferte, und eine ebenfalls 
gelbe Schicht mit Pa läo l i thfunden und Über-
resten von Höhlenbär , Rhinozeros und Pfe rd . 6 4 
Einen anderen Beweis fü r das «glaziale» Alter 
besitzen wir nicht, nu r der unmi t te lbare K o n t a k t 
der beiden Schichten «beweist», dass die u n t e r e 
Schicht dem Postglazial zeitlich nches teh t . U n t e r 
dem F u n d e n zählt Kad ic eine als Magdalénien 
bes t immte durchlochte Kalksteinperle und eine 
andere zylindrische Perle aus Austernmuschel auf . 
Beide sind fü r die ungarische Kupferzei t charakte-
ristisch.65 Die Puskaporos-Felsnische war eine cha-
rakterist ische Werks t a t t . Die Mehrzahl der F u n d e 
(900 Split ter) wurden in einer kleinen grauen, lin-
senförmigen Lehmschicht im hin teren Teil der 
Nische en tdeck t . Un te r den grösstenteils n ich t 
bearbei te ten Silexabfällen befanden sich k a u m 
einige schlecht bearbei te te , unserer Meinung nach 
als Ha lb fabr ika te bes t immbare Gegenstände. U n t e r 
ihnen waren auch zehn Lorbeerblat tspi tzen vor-
handen. Auf einem Teil von ihnen sind nur die 
Spuren der Vorbearbei tung zu sehen, die Re tusche 
der anderen entspricht der des Hochszeletien, aber 
auch diese sind Bruchstücke oder sie wurden wegen 
64
 0 . Kadic —T. Kormos; A Puskaporosi sziklafülkében 
végzett próbaásatások eredményei — A hámor i Puskaporos 
és f auná ja Borsod megyében (Die Ergebnisse der Probeaus-
grabungen in der Felsnische von Puskaporos — Die Höhle von 
Puskaporos bei Hámor [ K o m i t a t Borsod] und ihre F a u n a ) . 
Földt. In t . É v k . 19 (1911) S. 1 0 7 - 1 4 9 . - О. Kadic: Der Mensch 
zur Eiszeit in Ungarn. Mitteil, aus dem J a h r b u c h d. kgl. 
Ung. Geol. Anst . 30 (1934). S. 48. 
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 Eine ebensolche Kalksteinperle f and übrigens Kadic 
im Magdalénien der Peskö-Hühle zusammen mit dem Bruch-
stück eines durchlochten Carapaxteils einer Schildkröte. Beide 
Fehler des Steinmater ials nicht fertiggestell t . Diese 
Lorbeerblat tspi tzen wurden als «dekadente» Lor-
beerbla t tspi tzen b e t r a c h t e t und unsere Forscher 
postulierten daraus einen «Spâtsolutréen»-Kultur-
horizont . 
Unser reichster «Spâtso lu t réen»-Fundor t ist 
die Büdöspest-Höhle. Hie r fand man zwei Kul tu r -
schichten mi t Rentier , Dachs und Lepus timidus. 
Alle drei lebten während der ganzen Würmze i t und 
sind sowohl in in ters tadia len als auch stadialen 
Sedimenten Ungarns zu f inden . Die archäologischen 
Relikte weisen mehr als 10,000 Feuers te inspl i t ter 
auf und so kann man ebenfalls auf eine Werks t a t t 
schliessen. In diesem Riesenmater ia l befanden sich 
nur zwei Lorbeerbla t t sp i tzen , die n ich t gut ge-
lungen sind, möglicherweise sind sie n u r halbfert ige 
Erzeugnisse. Die zeitliche Bes t immung wurde auf 
diese beiden Werkzeuge basiert . 
In keinem unserer «Spâtsolut réen»-Fundor te 
können wir die faunis t i schen und an thrakoto-
mischen Beweise für die Verschiedenheit des Kl imas 
des «Früh-» und des «Hochsolutréen» erbringen. 
Die Bezeichnung «Spät-» könn te man ausschliesslich 
auf Grund der «Dekadenz» der Lorbeerbla t tspi tzen 
aufrechterhal ten . 
Die Dekadenzerscheinung, 6 6 bzw. die Tatsache, 
dass die Bearbei tung gewisser Gerä te typen tech-
nisch s inkt , kann man im Paläol i th ikum nur dann 
gelten lassen, wenn infolge der Änderung der Pro-
dukt ionsmethode die Entwicklung ein Material oder 
einen Werkzeugtypus als überholt erscheinen lässt. 
Der Faus tke i l kann im Moustérien dekadent er-
scheinen, da neuart ige, aus Silexabschlägen herge-
stellte Spitzen als J a g d w a f f e n verwendet wurden. 
Gewisse Steingeräte des Knoclienwerkzeuge her-
stellenden Magdaléniens können — sowohl was 
ihre Bearbe i tung als auch ihr Vorhandensein an-
belangt — ebenfalls d e k a d e n t sein, wo bei einzelnen 
Arbei tsphasen die neuen , leichter und besser 
bearbei tenden Tierknochen und Geweihe dass 
schwerfällige Steinmater ia l ersetzten. Die Lorbeer-
b la t t sp i tzen der Büdöspes t - und der Puskaporos-
Felsnische, wo man u n t e r den mehreren Tausend 
gelangten natür l ich aus d e m Humus in die «Magdalénien»-
Schicht, da bei uns im W I I I die Schildkröte nicht lebte. Die 
Schildkröte indiziert im ungar ischen Pleistozän immer mit 
Sicherheit das Interglazial . Die Kalksteinperle kann als 
Relikt der ungarischen Alts teinzei t kaum in Be t rach t kommen. 
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 Weder die f ranzösischen noch die spanischen Spät-
solutréen-Lorbeerblat tspi tzen sind dekadent , sondern eher 
überspezialisiert und sind infolgedessen neben der schönen 
Bearbei tung auch abwechslungsreich was die Form anbe-
langt : mi t Stiel versehen, h a b e n konkave oder flügeiförmige 
Basis, usw. 
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Silexabfällen nur einige besser bearbei te te Werk-
zeuge f i nde t , können aber auf keinen Fall als deka-
dent bezeichnet werden ; diese Werkzeuge wären 
sozusagen alle «dekadent», bzw. schlecht ausge-
arbei te t . Es bef inden sich aber un te r ihnen keine 
Werkzeuge oder Werkzeugtypen, die entwickelter 
wären als die Lorbeerbla t tspi tzen und die geeignet 
wären, diese zu ersetzen. 
Auch das mit dem der Szeleta-Höhle überein-
s t immende Steinmaterial dieser F u n d o r t e beweist 
unwiderrufl ich, dass der Mensch des Szeletien, der 
wahrscheinlich vom Avas sein beliebtes Ste inmate-
rial, den grauen Kalzedon, in Blöcken bezog, es 
in den niedriger gelegenen, leicht zugänglichen, doch 
verhäl tnismässig schlecht geschützen Höhlen , die 
für s tändige Wohnsi tze ungeeignet waren, bearbei-
te te und nur die fertigen Ar te fak te in die Behau-
sung der Szeleta-Höhle h inaufschleppte . E b e n des-
halb f inden wir in der Szeleta-Höhle verhältnis-
mässig wenige Werks ta t t abfä l l e . 
So ansprechend es auch wäre, nicht nu r die 
Anfangs- und Hochphase, sondern auch die Spät-
phase dieser Ku l tu r in L n g a r n , der klassischen 
Heimat des Szeletien, nachzuweisen, müssen wir 
die Bezeichnung «Spätsolutreen» fallen lassen, wenn 
wir die zu dem Hochszeletien gehörigen Werks t a t t -
funde beschreiben. 
Wir müssen uns damit begnügen, dass wir es hier 
in der Anfangsphase des Würmin te r s t ad ia l s mit 
einem Frühszelet ien zu t u n haben , das mi t dem 
Aurignacien I gleichzeitig ist , weiter in der zweiten 
Hä l f t e u n d am Ende des In ters tadia le mit einem 
Hochszeletien, das mit dem Aurignacien I I gleich-
zeitig ist . Die Szeleta-Höhle ist der einzige Fundor t 
des Hochszelet ien im Bükk-Gebirge. Die oberen 
Schichten fehlen vol lkommen und so k a n n man 
nicht meh r feststellen, ob, wie wir das ve rmuten , 
die Lebensdauer des Solutréen noch in das W ü r m 
II -J- I i i -S t ad i a l hineinreichte. 
Diese Feststellungen, im Gegensatz zu den 
f rüheren , die of t auf zufälligen Vorkommnissen, 
oft i r r tümlichen Erklärungen und Beobachtungen 
des Auf tauchens je eines Faunae lementes oder 
einer P f l anzena r t fussten, können je tz t durch kon-
krete F u n d e un te r s tü tz t werden.6 7 
Bis e tz t haben wir uns mi t der v ier ten , der 
«Frühphase» des «Solutréen» nicht beschäf t ig t , 
67
 Nach Abschluss des Manuskriptes erschien die Ar-
beit von M. Gábori : Солютрейская культура Венгрии. 
Acta Arch. Hung. 3 (1953). S. 1 — 56. In dieser Arbeit be-
richtet der Autor über viele wertvolle Beobachtungen und 
veröffentl icht ein grosses Material. Da ihm zu Zeit seiner 
Arbeit die neueren Beobachtungen noch nicht zu Gebote 
deren Belikte f r ü h e r nur von der Jankovich-Höhle 
des Dunán tú l b e k a n n t waren.6 8 
Ohne eingehendere Lnte rsuchungen fiel be-
reits auf , dass die Funde der Jankovich-Höhle von 
denen beider Schichten der Szeleta-Höhle erheblich 
abweichen und dass man sie zwischen die beiden 
nicht als genetischen Übergang einreihen k a n n . 
Die Lnterschiede sind kurz zusammengefasst fol-
gende : 1. Das «Frûhsolutréen» der Jankovich-
Höhle l ieferte verhältnissmässig viele Knochen-
a r t e fak te , die teilweise mit denen des Aurignacien 
I u n d I I identisch sind, teilweise aber auch ab-
weichen (Lanzenspitzen mit abgeschrägter Basis 
und rundem Querschni t t ) . 2. Die Lorbeerblat t -
spi tzen des Szeletien des Bükk-Gebirges wurden 
grösstenteils in Kern techn ik hergestell t und die des 
D u n á n t ú l eher aus groben Abschlägen. Es sind 
auch vorberei te te , doch zu Lorbeerbla t tspi tzen 
noch nicht ausgearbei te te Abschläge bekannt . Die 
aus den technischen Lnterschieden der Bearbei-
t u n g en t s tandenen Abweichungen der Lorbeerblat t -
spi tzen beider Gebiete führen wir im Folgenden 
mit der Bemerkung an, dass die zickzackförmig 
ges ta l te te Kantenl in ie und die Schneidenretouche 
des Frühszelet ien, die annähernd rechtwinkelig zu 
der Oberfläche ausgeführ t wurde, sich weitgehend 
von denen der Lorbeerbla t tspi tzen des Hochszele-
t ien als auch der Gruppe der Jankovich-Höhle 
unterscheiden. 
Charak te r 
des Ar t e fak t s Frühszele t ien 
Hoch-
szeletien 
J ankov ich -Höh le 
(Abb. 3, 4) 
Que r schn i t t  p lan- u n d bikon-
v e x 
b i k o n v e x plankonvex 
K a n t e n r e t u s c h e  s tei l ke ine f lach 
P lan de f r a p p e  sel ten, doch immer 
nachre touchie r t 
ke in häu f ig g la t t oder 
fazet t ier t 
Zweisei t ige Kerbung zur 
Befes t igung des Stiels . 
ke ine keine selten v o r h a n d e n 
Index der Brei te /Länge . . 58,8 40,9 53,8 
E s sind auch noch andere erhebliche Ln te r -
schiede zwischen den beiden Gruppen der Lorbeer-
b la t t sp i tzen vorhanden : das Fundmater ia l der 
Jankovich-Höhle scheint wegen der vielen Knochen-
a r t e f ak t en entwickelter als die des Szeletien des 
Bükk-Gebirges, und doch haben sie solche archa-
ische Merkmale, wie wir sie im Bükk-Gebirge n icht 
s tanden, konnte er jene Fehler nicht vermeiden, die sich von 
älteren Publikationen vererbten. 
6 8
 S. mehrere Arbeiten von J. Hillebrand in den ersten 
Jahrgängen der Zeitschrift Barlangkutatás, besonders die 
Bände V und VII. 
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f inden. Solche sind z. В. die schon e rwähnten brei-
ten Abschlagflächen oder ihre Spuren, die nicht 
nur auf den Lorbeerblat tspi tzen, sondern auch auf 
den vorberei teten Abschlägen und anderen Werk-
zeugtypen zu beobachten sind (Abb. 3, 1, 3, 5). 
Diese «plan de f rappe» und auch die vorherge-
hende Fazet t ierung, aber auch der Abschlagswinkel 
verleihen dem Fundmate r ia l einen Levallois-Cha-
rakter . Unterschiede sind auch in der Verteilung 
der Werkzeugtypen zu bemerken. 
Aus dem uns zur Verfügung s tehenden Fund-
mater ia l haben wir eine Tabelle zusammengestell t , 
damit wir die konkre ten Unterschiede der beiden 
Gruppen, was ihre Zahl und ihr prozentmässiges 








S tück % Stück % Stück % 
Lorbeerb la t t sp i tze  43 35,5 81 27,0 43 15,0 
Werkzeuge v o m Levallois-Typus . 12 9,8 6 2,0 1 0,3 
Gerä te m i t g robem Bulbus , doch 
n i ch t von Leval lois-Art  7 5,7 — 
— : — — 
Schaber, n ich t der Levallois-Art . . 4 3.3 12 4,0 21 7,3 
Hochkra tze r  4 3,3 14 4,7 6 2,1 
Kie lkra tzer  1 0,8 
— — — — 
Klingenkra tze r  1 0,8 3 1,0 3 1,0 
Stichel  1 0,8 1 0,3 2 0,7 
Kl inge  24 19,8 69 23,0 94 32,8 
Gekerbte Kl inge  1 0.8 19 6,3 14 4,9 
Grobe Spi tze von Moustérien-Clia-
r a k t e r  5 4,6 9 3,0 3 1,0 
Mikrograve t te  2 1,6 
— 5 1,7 




Mikrol i thkl ingc  
— 
4 1,3 19 6,6 
Aur ignacien-Kl ingenspi tze  
— 
3 1,0 12 4,2 
Sonstiges (Bruchs tücke , usw.) . . . . 16 13,2 79 26,3 60 20,9 
Un te r such te Werkzeuge insgesamt 121 100,0 300 99,9 286 99,5 
Die Tabelle ist sehr lehrreich. Das Verhältnis 
der Levallois-Werkzeuge der Jankovich-Höhle mit 
9 .8% im Verhältnis zu dem 2 % des Frühszeletien 
und dem 0 .3% (in der Praxis des 0 % )Hochszeletien 
ist auffal lend. 
Es ist auch das Vorkommen von 5 .7% der Ge-
rä te der Jankovich-Höhle mit s tarkem Bulbus und 
Geräten mit vorher nicht bearbei te ter Abschlag-
fläche nicht zu vernachlässigen. Solche fehlen in 
der Szeleta-Höhle vol lkommen. Mit Ausnahme des 
einen Kielkratzers (Abb. 3, 2), der übrigens im 
ungarischen Paläol i thikum sehr selten ist, ist die 
69
 Also u n g e f ä h r dieselbe Menge wie von der J a n k o v i c h -
H ü h l e ! 
70
 D . h . viel weniger als der F u n d k o m p l e x der J a n k o v i c h -
H ö h l e ! 
71
 T . Kormos : A t a t a i őskori t e lep (Pa l äo th i sche Ku l tu r -
Jankovich-Höhle an Aurignacienart igen Werk-
zeugen (gekerbte Klingen, Hochkra tzer , Gravet te , 
Klingenspitzen) ä rmer . Eine Ausnahme bildet die 
Mikrogravet te , die in dem oberen mit dem Magda-
lénien gleichzeitigen Niveau der Höhle reichlich 
ver t re ten ist und allem Anschein nach von dort 
i r r tümlich in das Material dieser Schicht gelangte. 
Ergänzend fügen wir die Ergebnisse der Unter-
suchungen der Werkzeuge des Subalyuk an : von 
den 240 Werkzeugen der unteren (Hochmoustérien) 
Schicht fanden wir 24, d. h. 10% Levallois-Werk-
zeuge.69 Von den 313 un te r such ten Werkzeugen 
der oberen Schichte t ragen 22 Stück, bzw. 7 % 
Levallois-Merkmale.70 I m Moustérien von Ta t a 7 1  
ist der Prozentsatz noch geringei . 
Es ist also n icht wahrscheinlich, dass die Bla t t -
spi tzenkul tur der Jankovich-Höhle aus dem unga-
rischen Spâtmoustér ien, das sich dem Aurignacien-
Charakter näher t , sich entwickelt hä t te , wobei sie 
die al tpaläoli thischen Tradi t ionen zu neuem Leben 
erweckt hä t te . Auf Grund der morphologischen und 
voraussichtlich auch «1er genetischen Verhältnisse 
sind die Funde der Jankovich-Höhle viel eher mit 
der «Altmühlgruppe» der Höhlen von Mauern zu 
vergleichen.72 
Böhmers wies von 89 re touchier ten Werkzeugen 
der «Altmühlgruppe» bei neun, also bei 10.1% die 
faze t t ie r te Abschlagfläche nach , was wir bei den 
Werkzeugen der Jankovich-Höhle als Levallois-
Merkmale be t r ach te t en . (Es sei bemerkt , das Böh-
mers nur zwei Gerä te als wirkliche Levallois-Ab-
sehläge bes t immte : S. 69, Tabelle 4). Er veröffent-
licht ausserdem viele Werkzeuge mit s tarkem Bulbus 
und breiter, doch nicht faze t t ie r te r Abschlag-
f läche. Charakterist isch sind im Fundkomplex von 
Mauern die in einem hohen Prozentsa tz auf tauchen-
den Schaber, die abwechselungsreiche Formen auf-
weisen. Diese sind auch von der Jankovich-Höhle 
bekann t (in der Tabelle hauptsächl ich in der Gruppe 
«Levallois-Typus»). Morphologisch s t immen haup t -
sächlich die Spi tzschaber der beiden F u n d o r t e 
überein (Abb. 3, 7). 
Die Übereins t immungen zwischen den beiden 
Kni türen werden besonders durch die Spitzen vom 
Moustérien-Typus (Handspi tzen , Abb. 3, 6) be-
krä f t ig t und die auf der einen Seite bearbei te ten 
Bla t tspi tzen. Nach der sorgfältigen Analyse von 
G. F reund 7 3 ist die «Altmühlgruppe» von Mauern 
Stä t te von Ta ta ) . F ö l d t . I n t . É v k . 20 (1912) S. 1 - 6 6 . 
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 A. Böhmers : Die Höhlen v o n Mauern . Pa laeol ih is to-
r ica 1 (1951) S. 1 - 1 0 7 . 
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 G. Freund: a. a . O. S. 162. 
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Abb. 3. 1., 3. Schaber aus Abschlägen mit faze t t ie r tem «plan de f r a p p e » ; 2. Kie lkra tzer , 4. Lorbeerblat tspi tze, 5. Grosser 
bearbei te ter Abschlag mi t faze t t ie r tem «plan de l'rappe», wahrscheinlich die Grundform einer Blat tspi tze, 6. Grobe, 
Moustérien-artige Handspi tze oder Spitzschaber, 7. Spitzschaber, 
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in das W ü r m I / I I - Inters tadia l , höchstens in das 
W ü r m I i -S tad ia l zu da t ie ren . Ih r Alter s t immt 
also mit dem der Funde der Jankovich-Höhle über-
ein. Zusammenfassend k a n n festgestell t werden, 
dass die Ähnlichkeiten zwischen der Szeleta-Höhle, 
die Knochenwerkzeuge k a u m geliefert ha t , u n d der 
Jankovich-Höhle kleiner sind als zwischen letzterer 
Höhle und Mauern. 
Was die Knochenwerkzeuge der Jankovich-
Höhle anbelangt , f ü h r t e n unsere Best rebungen, 
über ihre Lage in den Schichten Näheres zu erfahren, 
zu keinem Resul ta t . Über die Ausgrabungen blie-
ben keine ausführl ichen Berichte erhal ten und so 
wissen wir n icht , ob in der 5 m dicken Schicht mit 
Blat tspi tzen ein Niveau ohne Knochenwerkzeuge 
existierte oder nicht. Wi r bemühten uns aus den 
in verschiedenen Jahren inventar is ier ten Werk-
zeugen die Lage festzustellen, da wir, weil die Aus-
grabungen mehrere J a h r e dauer ten , ve rmute ten , 
dass die spä te r inventarisierten Funde aus unteren 
Schichten s tammen. Von den uns zugänglichen 22 
Knochenwerkzeugen wurden 19 vor 1915 ausge-
graben, als nu r das Mater ia l der oberen Niveaus 
der «Solutreen»-Schicht ausgegraben wurde . Ein 
Werkzeug is t mit der I n v e n t a r n u m m e r des Jahres 
1925 versehen und ausserdem wissen wir noch von 
zwei unbes t immten , die nachträgl ich eingetragen 
wurden. Nach dem Inven t a rbuch wurden bei den 
Ausgrabungen im J a h r e 1925 drei Herdschichten 
aufgedeckt u n d nur in der obersten war ein Knochen-
werkzeug zusammen mi t zwei auffal lend schön be-
arbei teten Blat tspi tzen vorhanden . In der unter-
s ten Herdschicht wurden nur zwei a l ter tümliche 
Schaber en tdeckt . 
Hi l lebrand stellte zwar fest , dass innerhalb der 
mehrere Meter dicken Schichtenfolge in der Be-
arbei tung der Lorbeerblat tspi tzen keine technischen 
Unterschiede feststellbar seien, sagt aber einige 
Zeilen weiter , «dass die Solutréenlanzenspitzen noch 
nicht zu einem vollendeten Typen entwickel t sind, 
ausnahmsweise f indet sich darun te r auch ein voll-
ständiges Exemplar .» 7 4 
Auf Grund dieser ungenügenden Angaben hat 
es den Anschein, dass m a n bei einer den modernen 
Ansprüchen entsprechenden Ausgrabung in der 
Höhle die Relikte der Entwick lung der Bla t t sp i t -
zenkultur h ä t t e verfolgen können, was sich in der 
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 J. Hillebrand : Über die Resul ta te meiner Höhlen-
forschungen im Jahre 1916. B k u t . 5 (1917). S. 126. 
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 Ausgrabungen von Jánossy und Vértes, Die Publ ikat ion 
wird vorbere i te t . 
Mehrung der Knochena r t e fak te (eventuell in ihrem 
Auf t re ten? ) in den oberen Schichten und in der 
Vervol lkommnung der Blat tspi tzen geäussert h ä t t e . 
In Ermange lung sicherer Angaben können wir 
n icht in dem gewünschten Mass die Bla t tspi tzen-
k u l t u r Transdanubiens mit den deutschen und 
österreichischen «altpaläoli thischen Blat tspi tzen-
ku l tu ren» identif izieren, wogegen allerdings die 
Knochenwerkzeuge und die vereinzelt zu f indenden 
Klingen von jungpaläoli thischem Charakter sprechen 
würden ; gleichzeitig können wir aber auch nicht 
feststel len, in welchem Masse diese Ar te fak te aus 
oberen Mikrogravette-Schichten s t ammen , da die 
Ausgrabungen der Höhle während dem ersten 
Wel tkr ieg nicht in der ruhigsten Atmosphäre (mit 
Hilfe von Kriegsgefangenen) durchgeführ t wurden . 
Wi r nehmen aber an , dass zwischen den beiden 
Fundgruppen genetische Zusammenhänge bestehen 
und es ha t den Anschein, dass die en t fe rn tes te 
Auss t rah lung nach SO der mit te leuropäischen 
Bla t t sp i tzenkul tu ren mit altpaläoli thischen Tra-
di t ionen, die mi t Kos ten , Mauern, Ranis, Ofnet 
usw. repräsent ier t werden, die t ransdanubische 
Bla t t sp i tzenkul tu r es ist, die hier am Anfang des 
Inters tadia le an langte und unter den Einfluss des 
nach Westen vordringenden Aurignacien I und 
spä te r Aurignacien I I gelangend u n d auch andere 
Einflüsse aufnehmend , die Fert igkei t der Knochen-
bearbe i tung dieser letzteren K u l t u r übernahm ; 
vielleicht mischten sie sich auch wirklich. 
Darauf weisen wenigstens einige Fundor te west-
lich der Donau : die schon e rwähnte Höhlung bei 
Csákvár mit Knochenar te fak ten , die neuestens er-
forschte Bivak-Höhle,7 5 die neben einer Blat tspi tze 
Knochenar te fak te v o m Aurignacien-Typus lieferte, 
weiter Lovas beim Balaton,7 6 wo ausser vielen, aus 
Knochen verfer t ig ten und schön ausgearbei teten 
Bergwerkswerkzeugen Mészáros eine typische Lor-
beerbla t t sp i tze vom Typus der Jankovich-Höhle 
f and . In diese Gruppe gehört wahrscheinlich auch 
die «Protosolutréen»-Schicht der Kiskevêlyer Höhle, 
die В Schicht der SzeZim-Hölile, weitei die Pilis-
szántóer Felsnische I I und die «Protosolutréen»-
Schicht der Dzeravá skala in der Slowakei. Sechs von 
den erwähnten ach t Fundor ten haben auch Kno-
chenwerkzeuge geliefert , in den anderen zwei (Szelim 
und Kiskevély) k a m e n insgesamt nur ein-zwei 
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 Gv. Mészáros—L. Vértes: A P a i n t Mine f rom the 
U p p e r Palaeolithic Age near Lovas (Hunga ry , County Vesz-
prém) Acta Arch. 5 (1955), S, 1—32. 
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Werkzeuge zum Vorschein. Die Bla t t sp i tzen und 
die Beglei t funde sind mi t dem Typus der Jankovich-
Höhle identisch. 
Obwohl diese Verschiedenheiten bestehen, wür-
den wir es nicht für r icht ig hal ten, die Blat tspi tzen-
F u n d o r t e Transdanubiens mit dem Namen einer 
anderen K u l t u r zu bezeichnen als die des Bükk-
Gebirges, auch deshalb nicht , weil sich fü r die 
äl teren Blat tspi tzenkul t uren Mitteleuropas immer 
mehr die Bezeichnung «Szeletien» einbürger t , und 
weil die Mehrzahl von diesen viel eher der t rans-
danubischen Kul tur als der der Szeleta-Höhle ent-
spr icht . 
U m die Unterschiede zwischen beiden Gruppen 
zu veranschaulichen, schlagen wir die Bezeich-
nungen «Transdanubische Szeleta-Gruppe» und 
«Bükker Szeleta-Gruppe» vor . 
Zum Schluss müssen wir, nachdem eine Er-
scheinung erwähnt wurde , zur Bükker Gruppe 
zurückkehren . Die Fundor t e des Bükk-Gebirges 
der Szeleta-Kul tur scheinen nämlich eine geschlos-
sene Einhei t im nordöstl ichen Gebiet des Eükk-
Gebirges zu bilden, während sich die seither be-
k a n n t e n gesicherten zwei Aur ignacien-Fundor te 
im der nordwestlichen Hä l f t e des Gebirges bef inden. 
W e n n die neueren Ausgrabungen die Unterschiede 
beider gleichzeitigen Kul tu ren besser unters tü tzen 
würden , würden wir über die Organisat ion, Grenzen 
der Menscher gruppén (Sippen?) wertvolle Auf-
schlüsse gewinnen ; solche wären k a u m in einem 
anderen , weniger geschlossenen und einheitlichen, 
bewohnten Gebiet zu erhoffen. 
Was wir über die während dem Würm-In te r -
s tadia l in Ungarn und in der Dzeravá skala leben-
den paläolithischen Kul tu ren gesagt haben, ver-
suchen wir folgendermassen tabellarisch zusammen-
zufassen : 
K u l t u r Er s t e Hä l f t e des In te r s t ad ia l s Zwei te H ä l f t e des In te r s t ad ia l s 
Aurignacien  I 
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Л . В Е Р Т Е Ш 
П А Л Е О Л И Т И Ч Е С К И Е К У Л Ь Т У Р Ы НА Т Е Р Р И Т О Р И И В Е Н Г Р И И В И Н Т Е Р С Т А Д И А Л Ь Н У Ю ЭПОХУ 
ВЮРМА L I I 
(Резюме) 
Прежние венгерские исследования, произведенные 
по вопросам палеолитических культур, неоднократно 
достигали самого высокого научного уровня в обработке 
найденного материала и привели к весьма замечательным 
результатам. Однако, при этом допускались и ошибки, 
которые коренились в общих научных взглядах эпохи. 
При оценке палеолитических находок, поступивших из 
венгерских местонахождений, наши исследователи охот-
но пользовались хронологическими и типологическими 
установлениями заграничных — главным образом фран-
цузских и немецких археологов, стремясь применять 
их без всякого изменения. 
Вследствие возникших таким образом ошибок стало 
необходимым подвергнуть критике все установления, 
относящиеся к венгерскому палеолиту. Прежде всего 
требуется проанализировать ориньякские и солютрей-
ские находки, обнаруженные на территории нашей 
страны. 
Пещера на Ишталлошкё и раньше была самым зна-
чительным ориньякским местонахождением на терри-
тории Венгрии. Находки, поступгвшие из нее, счита-
лись принадлежащими кпсзднему периоду расцветаоринь-
якской культуры, несмотря на то, что они не имели 
убедительных аналогий в западно-европейском ориньяк-
ском материале. Теперь мы уже знаем, что это должно 
быть приписано между прочим тому, что материал пеще-
ры — вследствие бессистемности раскопок - не был 
вскрыт полностью. 
Следуя в порядке важности, пещера Пешкё была 
самой значительной среди остальных местонахождений. 
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Несмотря на то, что слои пещеры, содержащие оринь-
якскую культуру, казались на первый взгляд расчле-
ненными на некоторые части, расчленение все же не 
было произведено ни с точки зрения археологии, ни в 
отношении фауны. Среди находок встречались костяные 
наконечники копий к а к à base fendue, так и младеч-
ского типа . На основании каменных орудий и в резуль-
тате петрографических исследований можно предпола-
гать, что ориньякские культуры I и I I были представ-
лены в пещере Пешкё точно так же как и в пещере на 
Ишталлошкё. Над ориньякскими слоями лежали пласты 
Вюрма III с остатками леммингов, поверх их постгла-
циЗльные слои, в которых находился скудный археоло-
гический материал, состоящий из микролитов. 
Пещера имени Отто Херман находится на северо-
восточном склоне горного массива Бюкк , невдалеке от 
пещеры Селета. Хронология находок сомнительна. По 
мнению прежних исследователей они имеют солютрей-
ский или раннеориньякский храктер. Точное опреде-
ление эпохи и культуры невозможно ни на базе фауны, 
ни на основании обильного, но малохарактерного архео-
логического материала. Находки пещеры представляют 
собой, по всей вероятности, ранне-перигордийскую, в 
частности кастельперронскую культуру с местным коло-
ритом. 
В Ипойшаге было откопано несколько палеолитиче-
ских орудий, но данные, относящиеся к фауне и стра-
тиграфическому положению, не были отмечены. Присое-
диниться к мнению, базирующемуся только на типо-
логии, по которому находки представляют собой поздний 
период расцвета или вообще эпоху расцвета ориньяк-
ской культуры, невозможно. По нашему мнению они 
должны быть рассматриваемы памятниками верхнего 
палеолита. 
Подобное можно сказать и о находках, поступивших 
из пещеры Гёрёмбёй-Тапольца. На основании несколь-
ких, просверленных оленьих зубов они раньше счита-
лись поздне-ориньякскими. Так как ни каменные орудия, 
нн фаунистические находки не имеют особого характера, 
о местонахождении можно установить только лишь то, 
что оно представляет собой верхний э т а ж палеолита, тем 
более, к а к стратиграфические данные совершенно отсут-
ствуют. 
Плейстоценные находки , обнаруженные в Чаквар-
ской скальной нише, были определены к а к памятники 
ориньякской культуры, т а к как среди них находился 
просверленный глазной зуб благородного оленя. В ре-
зультате новых раскопок выяснилось, что это местона-
хождение должно быть отнесено к ранне-солютрейской 
культуре, самой характерной представительницей кото-
рой является пещера им. Янковича. 
Подъемный материал, найденный в с. Корлат был 
причислен но критериям типологии — к ориньякской 
культуре. За отсутствием подходящих данных мы не 
имеем основания считать его даже палеолитическим. 
Культурный слой пещеры Селим, который раньше 
считался ориньякским, судя по новейшим исследованиям, 
должен быть отнесен к ранне-солютрейским культурам 
Трансданубии. 
В каменной нише в Мейвёльдь были обнаружены не-
сомненные следы пребывания людей, но орудий не было 
найдено. На основании фаунистических и палеоботани-
ческих находок было установлено, что культурный слой 
образовался в интерстадиальный период Вюрма I—II , 
т. е. во время существования ориньякско-селетского 
человека. 
Наконец, требуется подчеркнуть, что на базе некото-
рых данных, особенно ж е по присутствию двух наконеч-
ников à base fendue можно предполагать, что в ранне-
селетский слой пещеры Селета вклинилась линза, содер-
ж а щ а я ориньяскую культуру I. Из этого следует, что в 
пещере проживал некоторое время и ориньякский чело-
век. 
Следы восточного ответвления граветтской куль-
туры не были еще констатированы на территории нашей 
страны. Д л я окончательного выяснения этого вопроса 
следовало бы подвергнуть критике хронологию лессовых 
местонахождений, в первую очередь хронологию нахо-
док, поступивших с берегов Д у н а я в окрестностях го-
рода Ваца и из Шагвара . Предметы, найденные в наз-
ванных местах, до сих пор считались медленскими, но 
автор уверен, что большинство их принадлежит восточ-
ной группе граветтской культуры. Д р у г и е исследователи, 
кажется , тоже склонны примкнуть к этому мнению. 
С точки зрения хронологии, вытекающей из послед-
них исследований, необходимо проверить и хронологи-
ческие и генетические отношения венгерской солютрей-
ской культуры. Исходя из результатов заграничных уче-
ных, в частности Г. Фрейнда, может быть установлено, 
что солютрейская культура не была еще обнаружена на 
территории нашей страны, и те предметы, которые рань-
ше считались солютрейскими, отличаются от настоящих 
солютрейских памятников как по возрасту, так и по 
происхождению. Они должны быть отнесены к «селетин-
ской культуре», которая существовала в интерстадиаль-
ный период Вюрма I II, одновременно с ориньякской. 
Автор доказывает, что все попытки по отношению к 
хронологии селетинской культуры к более позднему пе-
риоду Вюрма опирались на неправильное определение и 
неверную оценку находок. Прежде всего требуется от-
клонить предположение, будто бы солютрейская куль-
тура процветала на территории Венгрии в интерста-
диальный период Вюрма II I I I , так к а к новейшие иссле-
дования лессовых залежей и слоев отложений в пещерах 
не подтвердили существование этого периода. Он не про-
явился в большинстве районов Средней Европы и, веро-
ятно, не развился и на территории нашей страны. 
Наша ранне-селетинская культура появилась одно-
временно с ориньякской культурой I, развитая же ее 
фаза совпала с ориньякской культурой II . А что каса-
ется абсолютной хронологии, на венгерской территории 
все эти культуры процветали в интерстадиальный период 
Вюрма I II . 
Все местонахождения, которые раньше считались 
«поздне-солютрейскими», после подробного анализа хро-
нологических данных оказались одновременными с 
развитой фазой селетинской культуры, причем архео-
логические исследования доказали, что они предста-
вляют собой «заводы» довольно развитого человека, про-
живавшего в пещере Селета. Сюда относятся и т а к и , 
местонахождения, как каменная ниша им. Отто Херманае 
каменная ниша Пушкапорош и пещера Бюдёшпешт. 
Здесь требуется сказать еще несколько слов и о 
находках селетинской культуры, поступивших из место-
нахождений Трансданубии, которые считались раньше 
«ранне-солютрейскими». Эти находки, повидимому, не 
представляют собой какой-то стадии развития бюкко-
селетинской культуры, а, наоборот, они отличаются от 
нее в некоторых немаловажных пунктах . Эти отступ-
ления сказываются, прежде всего, в отделке наконеч-
ников копий, имеющих форму лаврового листа. Даль-
нейшее отступление состоит в том, что в материале место-
нахождений Трансданубии находится несколько пред-
метов более древней формы, которые напоминают мустьер-
скую или даже леваллуасскую культуру . Это особенно 
резко бросается в глаза, если сличить материал пешеры 
им. Янковича с обеими культурами пещеры Селета. При 
сличении ясно видно, что находки, поступившие из пе-
щеры им. Янковича, имеют более сильное сходство с 
орудиями, присущими культуре группы «Altmiihl» 
по Бомерсу, нежели с находками пещеры Селета. 
Среди орудий, найденных в пещере им. Янковича 
или в подобных ей местонахождениях (Чаквар , пещера 
Б и в а к , Ловаш, пещеры Кншкевей и Селим, каменная 
ниша II в Пилишсанто и Дзерава скала [в Чехословакии] 
находятся и костяные, которые имеют характерные черты 
ориньякских культур I и II . Это обстоятельство невольно 
наталкивает на мысль, что ориньякская и селетская 
культуры смешивались между собой. 
На основе вышесказанного является необходимым 
разделить селетинскую культуру на две подгруппы : на 
задунайскую и бюккскую. Наши исследования дали нам 
возможность составить таблицу, показывающую раз-
витие этих двух археологически в а ж н ы х культур, кото-
рые возникли и развивались на территории Венгрии n 
интерстадиальную эпоху Вюрма I I I , 
L. VÉRTES 
ÜBER EINIGE FRAGEN DES MITTELEUROPÄISCHEN 
AURIGNACIEN 
. . . Hab t ihr e inmal das Kreuz von Holze tücht ig gezimmert , 
Passt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran . 
G O E T H E 
Das Aurignacien stel l t die Per iode des Pa läo-
l i th ikums dar , die die zahlre ichsten P rob leme en t -
hä l t , de ren Lösung f ü r die Paläoarchäologie von 
mehre ren Ges i ch t spunk ten aus prinzipiell v o n 
Belang sein k a n n ; es is t nämlich die erste K u l t u r , 
die — im Gegensatz zum geographisch verhä l tn is -
mässig homogenen Al tpa l äo l i t h ikum — un te r d e m 
Einf luss von äusseren U m s t ä n d e n eine s t a rk aus-
gepräg te lokale Gl iederung aufwe i s t . Mit R ü c k -
sicht auf den R e i c h t u m und die charak te r i s t i schen 
E igen tüml ichke i t en des F u n d m a t e r i a l s ist es abe r 
eben h e u t z u t a g e sehr heikel , die B e a r b e i t u n g dieses 
F ragenkomplexes in Angriff zu n e h m e n , da die 
Anzah l de r bisher du rch fo r sch ten F u n d s t ä t t e n viel 
grösser i s t , als dass m a n das rein typologische 
N a c h e i n a n d e r , dessen einzelne Glieder vor p a a r 
J a h r z e h n t e n noch f ü r e inwandfre i fes tges te l l t ga l ten , 
be ibeha l t en k ö n n t e . 
J e d e s Glied der heu t igen Reihenfolge von Auri-
gnacien — Per igordien — Grave t t i en scheint sich 
einersei ts auf kein ande res Glied zu s t ü t zen , ande r -
seits a b e r scheint es m i t mehre ren K u l t u r e n in 
Ve rb indung zu s t ehen . Der Grund d a f ü r ist da r in 
zu suchen , dass wir noch nicht genug und zuver-
lässig ausgegrabene u n d gründl ich bea rbe i t e t e F u n d -
s t ä t t e n h a b e n , die — durch E i n t r a g u n g der chrono-
logischen Da t en u n d archäologischen Le i t typen auf 
die ого- und hydrograph i sche K a r t e Euras iens — 
i m s t a n d e wären , die W a n d e r u n g u n d Verbre i tung 
der f rag l ichen archäologischen N iveaus samt d e n 
P roduk t ionsve rhä l tn i s sen und an thropolog ischen 
E igen tüml ichke i t en ohne weiteres zu be leuch ten . 
Dies wird jedoch infolge emsiger und ergiebiger 
Forschungs tä t igke i t k ü n f t i g e r Genera t ionen e inmal 
u n b e d i n g t verwirkl icht sein. 
Vor e twa fün fz ig J a h r e n hie l ten die Forscher 
nur die Typologie vor den Augen : sie bi ldete d a s 
Ziel ihrer Forschungen und d ien te gleichzeitig als 
Mit te l zur F u n d i e r u n g von Sys t emen , die bei de r 
Or ien t ie rung no twend ig erschienen. Nach einiger 
Zeit k o n n t e dieselbe Typologie die a u f t a u c h e n d e n 
Fragen n u r mi t e rzwungener A n w e n d u n g der 
Migra t ions theor ien i rgendwie b e a n t w o r t e n und 
heu te sind die Forscher , die bei gewissen typo-
logischen K o m b i n a t i o n e n beha r r en u n d den for-
mellen E igen tüml ichke i t en zuviel B e d e u t u n g bei-
messen, gezwungen , s t e t s neuere K u l t u r e n anzu-
nehmen , w o d u r c h das Bild des europäischen Paläo-
l i t ikums i m m e r t rübe r wi rd . Es ist d a h e r kein 
Zufall , dass die No twend igke i t einer h is tor ischen 
Anschauungsweise eben in unse ren Tagen geforder t 
wird, um d e m Wirrsal d ieser hypo the t i s chen Kul-
tu ren zu en tgehen . 
Wenn wir es nicht versuchen , das S p e k t r u m 
der Endpe r iode des Pa läo l i t ikums , das zeitl ich und 
räuml ich i m m e r bun t scheck ige r wird u n d of t auch 
be t räch t l i che Wide r sp rüche en thä l t , in his tor ische 
Momente u n d P roduk t i onska t ego r i en aufzu lösen , so 
werden wir in der Flu t de r n e u b e n a n n t e n lokalen 
K u l t u r e n , die mi t Rücks i ch t auf die unzähl igen 
Kombina t i ons fo rmen der G e r ä t e vorausgese tz t wer-
den, vers inken . Jedesmal , wenn wir e iner «neuen 
K u l t u r » eine neue B e n e n n u n g beilegen, müssen 
wir ihr einen Teil des a l t en u n d neuen F u n d m a t e -
rials au fzwingen . 
U m einen Ausweg zu f i n d e n , müssen wir die 
historische Anschauungsweise , die das in unseren 
H ä n d e n bef indl iche Mater ia l zu be leuchten be ru fen 
is t , t a t säch l i ch ausbauen . Vor allem müssen wir 
d a f ü r Sorge t r a g e n , dass u n s das Mater ia l , das 
zur Ausges t a l tung dieser Anschauungsweise von-
nö ten ist , in genügender Menge zu Ve r fügung 
s tehen soll, wobei zu bemerken ist , dass u n t e r 
«Mater ial» n ich t nur die O b j e k t e der mater ie l len 
K u l t u r zu ve r s t ehen sind, sondern auch die chrono-
logischen u n d s t r a t ig raph i schen Fes t s te l lungen , die 
die e igent l ichen Z u s a m m e n h ä n g e zwischen den 
Ersche inungen zeigen. 
U n t e r den heut igen U m s t ä n d e n , als die Menge 
der F u n d o b j e k t e — t r o t z s tändiger V e r m e h r u n g 
— noch ungenügend ist , schein t die Lösung dieser 
Aufgabe ziemlich schwer zu sein. Die Erschl iessung 
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neuer Möglichkeiten und Schöpfung neuer Methoden 
allein reicht hier nicht aus. Um den Boden fü r 
die künf t ige Forschung vorzuberei ten, müssen wir 
die auf unnöt ige Weise vorausgesetzten Kul tu ren 
auf dem Gebiete des Paläol i th ikums aus der Welt 
schaffen und die Ku l tu ren , die nur in den neben-
sächlichen Details typologisch voneinander abwei-
chen, u n t e r Berücksicht igung der vorgeschicht-
lichen Jagdweise, der damaligen Milieuverhält-
nisse und klimatischen Bedingungen, vereinigen. 
Diese Arbeit kann aber nur in dem Falle erfolg-
reich sein, wenn wir geneigt sind manche Fest-
stellungen, die von uns selbst oder anderen For-
schern herrühren, einer Revision zu unterziehen. 
Hier denken wir zunächs t an die Ents te l lungen, 
die manchmal aus längs t überhol ten Gründen 
en ts tanden sind, indem man die heterogensten 
Vertreter der «kalten» und «warmen» Faunen mi t 
Erscheinungen in Verbindung brach te , die ihrer-
seits zwangweise in «Brei t-» und «Schmalklingen-
kul turen» eingereiht worden sind, oder indem man 
gewisse Erscheinungen der Produkt ions tä t igke i t 
f ü r Eigenheit bes t immter Menschenrassen ange-
sehen ha t . 
Das Oben gesagte bes tä t ig t sich in faunist ischer 
Hinsicht durch die paläontologischen Beobachtun-
gen mehrerer Forscher — vor allem Jánossys , 
dessen Meinung uns im gegebenen Falle am nächs ten 
angeht —, die an den Beglei t faunen des Perigordien 
und Aurignacien angestellt worden sind. Die fauni-
stischen Begleiterscheinungen der genannten Kul-
tu ren sind nämlich r ech t verschieden und diese 
Verschiedenheit geht übe r die kl imatischen Diffe-
renzen der einzelnen Zei tabschni t te des Pleistozäns 
weit hinaus. In der recht typischen S teppen-Fauna 
von Kostienki (Ukraine) fehlen die Höhlenbären, 
-hyänen und -löwen ganz oder sie kommen nur 
in einer kleinen Anzahl vor , aber n icht wegen der 
klimatischen Unterschiede der be t re f fenden Zeit-
abschni t te der Pleistozänepoche. Auch im Falle 
von Istál lóskő ist es n ich t angebracht , den beinahe 
vollen Mangel an Ren u n d M a m m u t den klimati-
schen Verhältnissen zuzuschreiben, besonders wenn 
man in Be t rach t zieht, dass im Rohstof fmater ia l , 
1
 A. Leroi-Gourhan : Milieu et techniques, Paris 1945. 
S. 465. 
2
 Durch diese Feststellung will die Rolle der Migration 
und Diffusion bei Wanderung der Kulturgüter der Altstein-
zeit nicht geleugnet werden. Auch in der vorliegenden Arbeit 
wird die Verbreitung gewisser Erscheinungen (z. B. der 
Spitzen mit gespaltener Basis) durch Migration erklärt . Zum 
ähnlichen Schluss kommt auch P. P. Jefimenko (Пер-
вобытное общество, Киев 1953. 221 — 223), als er betont , 
dass es uner laubt sei, das Aurignacien ausschliesslich von 
typologischem Standpunkte aus zu beurteilen. Er weist eben-
das zur Herstel lung der Geräte b e n u t z t war, die 
Rengeweihe undMammuts tosszähne eine bedeutendu 
Rolle spiel ten. Es gibt Fundstel len mi t typischee 
Berg- u n d Wald -Faunen und dabei auch solche-
wo die Tiergesellschaft — t ro tz Iden t i t ä t der geo, 
logischen Epoche und der Kul tu r — aus Steppen-
arten bes t eh t . Hingegen fand man in den Stat ionen 
der Hügel länder und Flusstäler derselben Epoche 
reichlich Tierar ten, deren sporadisches Auf t re ten 
in den vorhererwähnten Fundstel len als hochwer-
tiger I n d e x fü r die kl imatischen Verhältnisse ange-
sehen wurde . Es ist ev ident , dass sich die Unter-
schiede der geographischen Lage und F a u n a auch 
in der Produktionsweise und wir tschaft l ichen Ord- * 
nung gel tend gemacht haben : die Menschen-
gruppen, die auf Ren zu jagen pf legten, mussten 
sich ganz andere Jagdgerä te schaffen, als diejenigen, 
deren H a u p t n a h r u n g s m i t t e l das M a m m u t - und 
Höhlenbärenfleisch war . 
Wir dür fen daher dami t nicht rechnen, dass 
man zwischen den Flüssen Don und Dnjes t e r auf 
Aurignacien I stösst oder aber das Hochaurignacien 
Frankreichs durch Gravet t ien der Mammut j äge r 
der osteuropäischen Steppen bedeckt auf f inde t . Und 
umgekehr t : man k a n n sicherlich behaup ten , dass 
sich auf den gegebenen, verhältnismässig homo-
genen paläolit ischen Grundlagen un te r gleichen 
Bedingungen und bei Beschränkthei t der in Frage 
kommenden Rohstof fe 1 auch ohne Migration und 
Diffusion ähnliche Ku l tu ren hä t t en entwickeln 
können.2 
Dies vorausgeschickt , möchten wir die Geschich-
te der Forschungen, die das Aurignacien zum Gegen-
stand h a t t e n , kurzgefasst überblicken, un te r Anfüh-
rung der Theorien, die bezüglich dieser hoch interes-
santen K u l t u r aufgestell t worden sind. 
In den ersten Übersichten, die das Paläoli t ikum behan-
delten, worunter die Arbeit von Mortillet3 die wichtigste 
war, wurde das Aurignacien noch nicht erwähnt . Zuerst kam 
es bei Breuil4 als selbständige Kulturstufe, zwischen Mousté-
rien und Solutréen eingeschaltet, vor. Später wurde das ur-
sprünglich einheitliche Aurignacien von manchen Forschern, 
unter anderen von Peyrony, weiter gegliedert, und zwar 
durch Ausscheidung des Perigordien, das als selbständige 
Kultur aufgefasst wurde.5 Unter Berücksichtigung der Ver-
hältnisse in Frankreich stellte sich Peyrony den Parallelismus 
zwischen Perigordien und Aurignacien folgendcrmassen vor : 
falls auf die Wichtigkeit der lokalen Entwicklungen hin. 
3
 G. de Mortillet : La préhistoire. Antiquité de l 'homme. 
Paris 1883. 
4
 II. Breuil : La question aurignacienne : Rev. préhist. 
2 (1907) 173 — 209 ; L'aurignacien présolutréen. Ibid. 4 
(1909) S. 2 2 8 - 2 6 5 usw. 
5
 D. Peyrony : Les industries aurignaciennes dans le 
bassin de la Vezére. BSPF (1933) 545 ff.; A propos du Péri-
gordien. L ' Anthropologie 44 (1935) 489 — 490 ; Le Perigordien 
et 1' Aurignacien. BSPF (1936) 6 1 6 - 6 1 9 . 
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Perigordien V (Font Robert) 
Perigordien IV (Gravet te) 
Perigordien II I 
Perigordien II 
Perigordien I (Chatelperron) 
Auriagnacien V 
Aurignacien IV 
Aurignacien I I I 
Aurignacien II 
Aurignacien I 
Die Spaltung des Aurignacien in zwei Gruppen, die zeit-
lich beinahe identische, doch genetisch recht verschiedene 
Momente enthielten, hat die Forscher, die die Provenienz 
des ursprünglich f ü r homogen gehaltenen Aurignacien zu 
erklären suchten u n d dabei zu ziemlich abweichenden Schlüs-
sen gekommen sind, noch mehr verwirrt . Es sind mehrere 
Theorien ents tanden, die die Herkunf t des Aurignacien zu 
beleuchten best rebt waren. Mit einigen von ihnen haben wir 
uns bereits f rüher 6 befasst , mit denjenigen, die die afr ikanische 
Herkunf t des Aurignacien beteuerten und bei uns, in Ungarn 
infolge Hillebrand's Autori tät am meisten verbreitet waren. 
Nach Meinung Hillebrand's7 erfolgte die Verbreitung des 
Aurignacien von SW nach NO, was durch das Fehlen der 
Fundstellen von Frühaurignacien sowohl in unserem Lande, 
wie auch in Osteuropa bestätigt sein soll. Hillebrand s tütz te 
sich dabei auf eine frühere Meinung Obermaiers, die später 
hinfällig geworden ist.8 Mit Rücksicht auf die Funde nämlich, 
die in Kurdistan von Garrod zum Vorschein gebracht worden 
sind, änderte Obermaier seine ursprüngliche Auffassung ah 
und glaubte die Urheimat des Aurignacien in Vorderasien 
aufzufinden. Von dor t aus sollte sich die genannte Kul tu r 
nach Europa verbrei ten, und zwar durch Kleinasien und 
Rumänien (d. h. vom Osten her), sowie durch Syrien, Pales-
t ina (und Nordafr ika , auf südlichen Wege). 
Seit den Grabungen Garrods9 wurzelte sich die Auf-
fassung immer mehr ein, wonach der Ursprung des Aurig-
nacien in Iran oder noch weiter im Osten zu suchen ist: 
von dort aus verbrei te te es sich einerseits nach Europa , ande-
rerseits in Palestina und Syrien. Garrods Meinung10 gemäss 
sind die ursprünglich einheitlichen Chatelperronien, Gravet t ien 
und Aurignacien in drei separierten Wellen nach Europa 
gedrungen. Peyrony 1 1 war ebenfalls der Meinung, dass die 
erwähnten drei Kul tu ren im Osten entstanden sind und sich 
später durch Vermit t lung der Cro-Magnon- und Comb-capelle-
Menschen in Europa verbreiteten. 
Dem einheitlichen asiatischen Ursprung gegenüber t ra t 
Burki t t für eine asiatisch-afrikanische Herkunf t ein. Im 
Gegensatz zum asiatischen Zweige kannte der afr ikanische 
noch keine Knochengeräte.1 2 In Ergänzung der Meinung 
von Burkit t teil te Hawkes das Perigordien durch Unter -
scheidung von Ost- und Westgravett ien in zwei Gruppen ein. 
Das Ostgravettien, das durch «shouldered points» gekenn-
zeichnet ist, habe einen ausgeprägten Steppencharakter und 
stamme aus Asien. Das Aurignacien sei in Bergländern Süd-
und Kleinasiens ents tanden, verbreitete sich ebenfalls in 
Gebirgsgegenden Europa's , machte von »shouldered points» 
keinen Gebrauch und formte sich in Westeuropa in West-
gravettien lokalen Charakters u m . 1 3 — Wie wir noch sehen 
werden, kommen gewisse Feststellungen von Hawkes auch 
uns zusta t ten, nachdem sie mit unseren Beobachtungen genau 
übereinstimmen. 
Zuletzt müssen wir noch Andrées Auffassung erwähnen, 
laut welcher sich das Aurignacien in West- und Mitteleuropa 
aus lokalen Prämissen entwickelt ha t und vom Chatelperro-
nien nicht abgesondert werden darf . 1 1 Es ist ganz überflüssig 
zu betonen, dass diese Meinung — unabhängig davon, oh 
sie stichhält oder nicht — nur zur Bekräft igung jener Grundidee 
Andrées dient, wonach die meisten Kulturen auf deutschem 
Boden ents tanden s i n d . . . 
Die Klärung der Ursprungsfrage ist hier durch zwei 
entgegengesetzte Momente erschwert. Einerseits s teht es 
fest, dass manche Spuren des Frühaurignacien auch auf 
dem Balkan und in Vorderasien vorhanden sind — ein Um-
stand, der die Forscher gezwungen hat , den Mittelpunkt des 
vermeintlichen Ursprungs immer mehr nach Osten zu ver-
legen. Andererseits kann es nicht in Abrede gestellt werden, 
dass die sämtlichen europäischen Fundstä t ten , die Chatel-
perronien und Aurignacien I enthal ten, unverkennbare Zei-
chen eines Moustérien-Einflusses tragen, besonders diejenigen, 
die mit Moustérien-Schichten in Verbindung stehen. Das 
ist der Fall vom französischen Chatelperronien an bis zu den 
ungarischen und bulgarischen Fundsä t ten des Aurignacien 
die den Gedanken erwecken, dass zwischen diesen Kul turen 
in diesen Ländern ein genetischer Zusammenhang besteht .1 5  
Blanc hat hingegen bewiesen, dass das Moustérien — wenig-
stens in Italien — vom Aurignacien, das von Nord-Osten her 
Eingang gefunden hat , zeitlich und räumlich abgesondert 
abgelöst worden ist.16 
Diese Fragen, die sich auf die He rkun f t , Wande-
rung und Verbrei tung des Aurignacien beziehen, 
können nur vom material is t ischen S t a n d p u n k t e aus 
gelöst werden, mit tels einer Theorie, die von der 
störenden Wirkung der nebensächlichen Einzel-
heiten und lokalen Eigentümlichkei ten sich befreien 
kann und den ganzen Fragenkomplex vom Gesichts-
punkt der Produkt ion aus be t rach te t . Ein solches 
Streben zeigt sich schon hei Childe, der das Aurigna-
cien-Volk f ü r Gebirgsbewohner hielt , die sich mit 
6
 JI. В е р т е ш : Новые раскопки в пещере на Иш-
таллошкё Act. Arch. Hung 1(1951)29 
7
 J. Hillebrand : Die ältere Steinzeit Ungarns. Arch. 
Hung. XVII. 1935. S. 30. 
8
 H. Obermaier : Das Capsien-Problem im westlichen 
Mittelmeergebiet. Germania 18 (1934) 1 6 5 - 1 7 3 . 
9
 D. A. E. Garrod : The Near-East as a ga teway of 
Prehistoric Migration. Bull. Amer. School of Prehis t . 
Research (1937 May) 1 7 - 2 1 ; The Paleolithic of Southern 
Kurdistan, ibid. (1930 March) 8 - 4 3 . 
10
 D. A. E. Garrod : The Upper Paleolithic in the Light 
of Recent Discovery. Proc. of Prehist . Soc. London, (n. s.) 
4 (1938) 1 - 2 6 . 
11
 D. Peyrony : Le Périgordien, 1'Aurignacien et le 
Soultréen en Furas ie d'après des dernières foouilles. B S P F 
(1948)347. Es ist zu bemerken, dass gewisse Behauptungen 
Peyronys — teilweise nicht durch sein eigenes Verschulden 
— irrtümlich sind. Es ist z. B. nicht stichhaltig, dass das 
Aurignacien I , das durch Spitzen mit gespaltener Basis gekenn-
zeichnet ist, auf der Balkanhalbinsel «in Blüte s tand» oder 
dass das Aurignacien II in Mitteleuropa nur in der Höhle 
Mladec anzutreffen ist. 
12
 M. C. Burkitt : Some reflections on the Aurignac 
Culture and its female s tatuet tes . ESA 9 (1934) 1 1 3 - 1 2 2 . 
13
 С. F. С. Hawkes : The prehistoric foundat ion of 
Europe to the Mycenaean Age. London 1940. 
14
 J . Andrée : Der eiszeitliche Mensch in Deutschland 
und seine Kulturen. S tu t tgar t 1939. S. 694 ff . 
15
 Jefimenko (a. a. O. S. 323) füh r t Fundstellen an, 
die die Übergangsstufen darstellen, unter anderen die Krimer 
Höhlen und auch Abri Audit . Besonders schön lässt sich der 
Übergang in Bacho-Kiro beobachten, [vgl. D. A. E. Garrod : 
Excavations in the Cave Bacho Kiro, North Eas t Bulgaria. 
Amer. School of Prehist . Research 15 (1939) 5 0 - 5 1 ] , wo 
die Geräte einen stufenartigen Übergang zwischen Mous-
térien und Aurignacien zeigen. Auch das Moustérien der 
ungarischen Fundstelle Subalyuk kann hier erwähnt werden, 
denn es enthäl t Objekte, die uns an Aurignacien erinnern 
(Abb. 1). In der Frage der Übergänge ha t doch die Anthropo-
logie das entscheidende Wort zu sagen. 
16
 A. C. Blanc : Sulla penetrazione e diffusione in Europa 
ed in Italia del Paleolitico superiore in funzione della paleo-
climatologia e paleogeografia glaziale. Quartär 1 (1938) 1 — 28. 
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Bären jagd und Fischfang (?) befass ten , im Gegen-
satz zu den Gravett ien-Menschen, die in den Steppen 
leb ten und auf M a m m u t und mächt ige Pf lanzen-
f res se r j ag ten . 1 7 W a s den Ursprung und die Verbrei-
t u n g dieser K u l t u r e n anbe langt , schloss sich 
Childe der Auffassung Garrods an und bemerk te , 
dass das Aurignacien ostwärts von der Donau in 
p u n c t o Knochengerä te äusserst schwach ver t re ten 
ist u n d der Weg der Migration ausserhalb F r a n k -
reichs kaum verfolgt werden k a n n . 
U n t e r den Forschern , die die e rwähnten Fragen 
zu lösen bestrebt waren, müssen wir besonders 
S a m j a t n i n 1 8 hervorheben, der die Probleme des 
Aurignacien und überhaup t des Jungpaläol i th i -
k u m s überblickend, in der fraglichen Epoche drei 
grosse Kul turbere iche unterschieden ha t : den 
medi terran—afr ikanischen, europäisch—vereisungs-
gebietlichen und den sibirisch—chinesischen. Die 
Unterschiede, die innerhalb dieser Ku l tu rg ruppen 
zum Vorschein k a m e n , sind den geographischen 
Verhältnissen zuzuschreiben, mi t Rücksicht da rau f , 
dass die Hauptbeschäf t igung der damaligen Bevöl-
kerung überall die von den lokalen Möglichkeiten 
bedingte Jagd war. Der Grund, der zur Absonderung 
der grossen terr i tor ialen Einhei ten führ te , ist — 
nach Samjatnins Meinung — in der ständigen geo-
graphischen Isoliertheit derselben zu suchen, wobei 
die Ähnlichkeit der Erscheinungen innerhalb der 
Einhei ten ausser den identischen Produkt ionsver-
häl tnissen auch durch Migration gefördert wurde1 9 . 
Von den angeführ ten Meinungen scheint die 
von Samja tn in die annehmbars t e zu sein. Sie 
17
 V. G. Childe : Prehistoric Migration in Europe, Oslo 
1950. 
1 8
 C. H . З а м я т и н ы : О возникновении локальных 
различий в культуре палеолитического периода. Труды 
Инст. Этногр. им. Н. Н. Миклухо-Маклая, н. с. XVI 
(1951) 8 9 - 1 5 2 . 
19
 Auf interessante Weise ergänzte Childe diese Auffassung 
in seinem obenangeführten Werke, wo er einerseits be ton t , 
dass «a culture is an adapta t ion to the environment», ander-
seits bemerkt , dass «the f i rs t basis of classification (in der 
Archeologie) is funct ional . . .» (op. cit. 1 — 2). — Wegen der 
richtigen Beurteilung der Akkomodation zu Milieuverhält-
nissen darf man so wichtige paläokliinatologische Fest-
stellungen, wie z. B. die von II. Poser [Boden- und Klimaver-
hältnisse in Mitteleuropa während der Würmeiszeit. Erd-
kunde 2 (1948) 53 — 68], nicht ausser ach t lassen. Mit Hilfe 
mehrerer Disziplinen h a t der Genannte das klimatologische 
Bild Europas in der Wiirmzeit zusammengestellt , wobei er 
die kleineren Oszillationen des Klimas innerhalb der genann-
ten Periode — leider — unberücksichtigt liess. Er teilte das 
untersuchte Gebiet in mehrere Klimazonen ein. Aus seinen 
Auseinandersetzungen geht klar hervor, dass man in der-
selben Epoche auf verschiedenen Gebieten mit verschiedenen 
Milieuwirkungen zu rechnen hat , wenn man ein Gesamtbild 
von den einzelnen Kul tu ren erhalten will. 
20
 S. die Karte (Abb. 5 oben S. 116), wo das Areal der 
Spitzen mi t gespaltener Basis dargestellt ist. 
bes t immt auch unsere Aufgabe, d. h. wir müssen 
zuerst die lokalen Unterschiede in die vorgezeichne-
t en R a h m e n eintragen und dann versuchen, ihre 
Ursachen und die näheren Details der weiteren 
Entwick lung festzustel len. 
* 
Wenn wir j e tz t — all das vorausgeschickt — 
das F u n d m a t e r i a l von Istál lóskő mit den euro-
päischen Aur ignacien-Kul turen vergleichen, so fäl l t 
ins Auge, dass die Geräte der unteren Schicht , die 
dem Aurignacien I angehören, auf une rwar t e t 
glücklicher Weise diejenigen Theorien zu bekräf -
tigen scheinen, die die östliche H e r k u n f t dieser 
K u l t u r durch den Balkan verkünden. 2 0 Die F u n d e 
der Höhle sind auch deshalb sehr wichtig, weil 
sie bezeugen, dass die von Childe be ton te A r m u t 
der os twär ts von der Donau befindlichen F u n d -
s tä t t en an Knochengerä ten teilweise mit der mangel-
haf ten Durchforschung dieser Gebiete zusammen-
h ä n g t . Durch Vermehrung der Forschungen werden 
wir wahrscheinlich ims tande sein, den Weg der 
angenommenen Migration anhand eines viel reiche-
ren und zuverlässigeren Materials zu bes t immen . 
Wie berei ts e rwähnt , müssen die Migrat ionen 
der Träger des Aurignacien mit Rücksicht auf die 
Verhältnisse, die bei den Knochenspi tzen mit 
gespaltener Basis zu beobachten sind, unbed ing t 
in Be t rach t gezogen werden. Die R ich tung der 
Migration ersieht man aus der Kar te , der Zeit-
punkt und die Dauer aber sind im Alter der f ranzö-
sischen und ungarischen Funde mit angegeben. 2 1 
2 1
 Obzwar wir fest überzeugt sind, dass das Erscheinen 
der Knochenspitzcn mit gespaltener Basis auf verschiedeneu 
Gebieten nicht auf Konvergenz der Entwicklung, sondern 
auf Migration ethnischer Gruppen zurückzuführen ist, fäll t 
es uns dennoch schwer die Kul turen , die in Begleitung dieser 
charakteristischen Leitgeräte in Ungarn und Frankre ich 
erscheinen, einheitlich als Aurignacien I zu bezeichnen, da 
sie sowohl zeitlich, wie auch in Betreff der Begleitindustrie 
uud sonstiger kultureller Erscheinungen scharf abgesondert 
sind. — Es ist beachtenswert , wie Otto die Einheit der archäo-
logischen Kul turen b e s t i m m t : « . . . n i c h t einzelne gleich-
altrige Schmuckformen oder Geräteforinen sind von Wichtig-
keit (bei der Fixierung des Begriffinhaltes „archäologische 
Kul tur" ) , auch nicht eine Summe solcher Formen, sondern 
nur spezifische Merkmale der materiellen und geistigen Kul tu r , 
die in den verschiedensten archäologischen Quellenarten 
ganz besonders typische Züge der Sitten und Gebräuche, 
und zwar mit dem Gehalt einer historischen Tradi t ion, 
widerspiegeln, nur solche Merkmale in genügender Zahl 
umreissen eine archäologische Kul tur , wenn man sie zu 
allen anderen wirtschaftl ichen und kulturellen Elementen 
des dazugehörigen Komplexes in Beziehung setzt.» [K. II. 
Otto : Archäologische Kul turen und die Erforschung der 
konkreten Geschichte von Stämmen und Völkerschaften. 
Ethn.-Arch. Forschungen 1 (1953) S. 14.] Vgl. noch Br jusov 's 
Auffassung von der Einheit der Kultur : 
«Unter einer archäologischen Kultur verstehe ich die 
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Die F u n d e von Is tá l lóskő s t ammen sicher aus dem 
In te r s t ad ia l W I / I I , wogegen be im französischen 
Aurignacien I e ins t immig kons ta t i e r t wird,22 dass 
das obere Perigordien, das sich auf dem durch 
glaziale Fauna gekennzeichneten Aurignacien I 
lagert , mi t einer Tiergesellschaft charakter is ier t ist, 
deren Anwesenheit auf ein wärmeres Klima hin-
weis t . 2 3 Zeuner ver legt das «lower Aurignacian» 
(Chatelperronien) in W I/II , das Aurignacien I 
aber in W II 2 4 (LG12 — nach seiner Terminologie) 
und ist überzeugt , dass in E n g l a n d (Pine Hole 
Cave) selbst im In te r s t ad ia l W I I / I I I dasMouster ien 
b lühte , 2 5 das später vom Protosolutréen (?) und 
«Upper Aurignacian» abgelöst worden ist. 
In seiner löss-strat igraphischen Arbeit verlegt 
Bordes2 6 die Aurignacien-Kul turen in «I I I loess 
recent», d. h. in eine Periode, die mi t Zeuner 's Löss 
I I , also mit W I I identisch ist . 
Das Alter der zwischen Unga rn und Frank-
reich befindlichen mit te leuropäischen Funds t ä t t en , 
wenigstens derjenigen, die im östlichen Teil dieses 
Gebietes liegen, wird in allgemeinen auf Würm 
I / I I geschätzt . In westlicher B ich tung kann hier 
der Ubergang in W ü r m II leider nicht verfolgt 
werden, da die Absonderung W ü r m I I und I I I 
in Mitteleuropa ziemlich schwer i s t / 6 " 
W a s nun den Gerä tbes tand der verschiedensten 
Gebiete bet r i f f t , herrschen in ihm — wie gesagt — 
Einhei t archäologischer Denkmale (Funde) in einem geschlos-
senen und beschränkten Gebiet, die in einen best immten 
Zeitabschnit t gehören, gewöhnlich einige Jahrhunder te , sel-
tener ein Jahr tausend oder mehr. Die Einheit f indet ihren 
Ausdruck in der nahen Verwandtschaf t der Typen von 
Arbeitsgerät , Hausrat , Waf fen und Schmuck, die in diesen 
Denkmalen gefunden werden (Siedlung, Friedhof, Opfer-
stellen, Schatz usw.), in der Ähnlichkeit der Bautypen und 
der Grabbräuche, in der gleichartigen Veränderung ihrer 
Formen im Laufe der Z e i t . . . Diese Ähnlichkeit darf sich 
nicht auf allgemeine Züge beschränken, die oft auch durch 
eine gleichartige Wirtschaftsform, gleich weit fortgeschrittene 
Produkt ivkräf te und schliesslich auch durch die Gleichartig-
keit des ungebenden Milieus hervorgerufen werden kann.» 
S. Брюсов, А. Я., Очерки по истории племен европейской 
части СССР в неолитической эпохы : Иссл. АН СССР 
1952, стр. 20. Auf Grund dieser Auffassungen könnten wir 
das Material, das auf verschiedenen, mi t Knochenspitzen 
mit gespaltener Base (à base fendue) gekennzeichneten 
Gebieten zum Vorschein gebracht worden ist, kaum für 
Vertreter derselben Ku l tu r erklären. Das Leitgerät ist zwar 
überall dasselbe, in der Begleitindustrie aber, die infolge ihrer 
Menge die entscheidende Rolle spielt, sind schon Momente 
anzutref fen , die auf qual i ta t ive Änderungen der Produktion 
hinweisen. Auf diese Weise könnten wir das ungarländische 
Aurignacien I, das vom französischen durch geraume Zeit 
get rennt ist, höchstens fü r Grundlage des französischen halten, 
aus welcher sich das letztgenannte — wie es weiter unten 
noch besprochen wird — unter f remdem Einfluss entwickelt 
ha t . Dessenungeachtet, können wir unserem Aurignacien 
keinen anderen Namen beilegen, nachdem es mit dem fran-
zösischen genetisch engst verwandt ist . Einen Zusatz wie 
«proto-» oder ein A t t r i bu t wie «primitiv» der Benennung 
beizufügen, ist ebenfalls nicht möglich, nachdem sie schon 
die Knochenspi tzen mit gespal tener Basis und Klin-
gen vor. Bei uns und — soweit wir es wissen — 
auch östlich von uns, in Bacho Kiro und Morovitza, 
fehlen nicht nu r die Hochkra tzer , Stichel, die fü r 
die westl ichen Gebiete so charakter is t isch sind, 
sondern auch die Kunsterzeugnisse, die weder in 
der Form von Höhlenzeichnungen, Höhlengemälden 
oder kleinplastischen P roduk ten , noch in der Form 
von geschmückten Werkzeugen vorkommen. 
In diesem Zusammenhange f rag t es sich vor 
allem, ob sich das Aurignacien I in Ungarn , beson-
ders im westlichen Teil unseres Landes , mi t der 
Früh-Szele ta-Kul tur , die an Hoclikratzern verhäl t -
nismässig reich ist , vermischt ha t , und von ihr 
manche Werkzeugsformen übernommen h a t ? Be-
jahendenfa l l s ist es nähmlich uner laub t zu be-
haup ten , dass die Beglei t industr ie des Früh-
Szeletien einen Aurignacien-Charakter t rägt . 2 6 b 
Dabei d räng t sich noch eine andere Frage in 
den Vordergrund. Wie ist es zu erklären, dass die 
Lorbeerbla t tspi tze , die aus der vermeintl ichen 
Mischung mi t dem Szeletien resultieren sollte, aus 
den durch Hochkra tzer gekennzeichneten Auri-
gacien-Kul turen der wes twär ts von uns liegenden 
Gebiete verschwunden is t? Diese Frage können 
wir auf zweierlei Art bean twor ten . Ers tens mit 
den Worten von Brandtner , wonach das Solutréen 
auf manchen Gebieten sich so s tark mit dem 
längst zur Bezeichnung der Anfangsphase gewisser lokaler 
Kul turen dienen. 
22
 D. Peyrony : La Ferrassie. Préhist . 3 (1934) ; J . 
Bouyssonnie : Les gisements aurignaciens et perigordiens, les 
Vachons (Charente). L 'Anthr . 52 (1948) 1 - 4 8 ; E. Passemard : 
La caverne d ' Is tur i tz en Pays Basque. Préhist. 9 (1944). 
2 3
 Die französischen Forscher schenkten — leider — 
wenig Aufmerksamkeit der Begleitfauna der archäologischen 
Funde, höchstens haben sie das proportioneile Verhältnis 
des Rens zu anderen Vertretern der Tierwelt (Pferd, Bovida 
etc.) vermerkt . 
24
 F. E. Zeuner : Dating the Past , 2nd ed., London 
1950. 202. 
25
 А. а. О. 199. 
26
 F. Bordes : Stratigraphie du loess et évolution des 
industries paléolithiques. L 'Anthr . 56 (1952) 1 — 39, 405 — 452. 
26a
 Bezüglich der Verbreitung des Aurignacien s. S. 
55 in der Arbeit von К. J. Narr : Zur Stratigraphie jung-
paläolitischer Typen und Typengruppen. Eiszeitalter und 
Gegenwart 2 (1952), wo Feststellungen vorkommen, die mit 
unserer Auffassung in mehreren Punk ten übereinstimmen. 
26b
 Es ist zu bemerken, dass die Szeleta-Kultur nicht nur 
mi t dem Aurignacien in Verbindung stand, sondern — wie 
es sich durch die Gravette-Spitze und Mikrolithe, die in der 
oberen Schicht der Szeleta-Höhle entdeckt worden sind, 
erwiesen ha t — auch mit dem Gravett ien. Ohne auf die 
Frage der Mischung mit der le tztgenannten Kul tur tiefer 
einzugehen, müssen wir bemerken, dass das Auf t re ten der 
Gravette-Spitzen der Meinung von Narr , wonach dieser Typus 
in Mitteleuropa erst nach Beginn von Würm II erschienen 
ist , scharf widerspricht. Unserer Meinung nach s t ammt die 
Gravette-Spitze des Hoeh-Szeletien aus der Endperiode W ü r m 
I I I . 
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Aurignacien vermischt h a t , dass es nur die lokale 
Varietä t des letzteren dars te l l t , und zweitens mit 
den folgenden Erwägungen : die Lorbeerbla t t -
spitzen, besonders in ihren primit iveren Formen, 
konnten mi t den Knochenwaffen des Aurignacien 
— vom Gesichtspunkte der P roduk t iv i t ä t aus — 
nicht konkurr ieren. Die beiden Menschengruppen, 
die diese Waffen benu tz t en , tr ieben Bergjagd, 
wobei die H a u p t b e u t e der Höhlenbär war . Dor t , 
wo die Möglichkeit der Mischung wegen der ver-
sperr ten Stammesgrenzen oder aber infolge t radi-
tioneller Feindseligkeiten ausgeschlossen war, war 
die Bla t t sp i tzen-Kul tur imstande , ihre vollkom-
menste Erscheinungsform, das Hoch-Szeletien zu 
erreichen. Eine solche Fundste l le gibt es bei uns 
nur eine : die Szeleta-Höhle. Wo aber der Mischung 
nichts im Wege s tand, dor t behielten die aus Kno-
chen verfer t igten Waf fen die Oberhand : die 
Szeleta-Komponente des Mischungkomplexes über-
n a h m die entwicklungsfähigeren Knochenspi tzen, 
mi t gleichzeitiger Übergabe der schweren Kra tzer -
typen , die zur Holz- und Lederbearbei tung geeignet 
waren. Mit anderen Wor ten : der Aurignacien-
Menscli passte sich an die Verhältnisse des Gebirgs-
und Waldlebens erst dann an, als er sich Kra tze r 
verschaffen konnte , entweder auf dem Wege von 
Mischung oder auf irgend eine andere Weise. 
Diese Arbei tshypothese bezieht sich in erster 
Reihe auf die Erscheinungen, die auf dem Gebiete 
unseres Landes anzutreffen sind. Es wäre eine sehr 
in teressante Sonderaufgabe einerseits die näheren 
genetischen Beziehungen der Szeleta-Kultur , die 
sich vermutl ich aus dem einheimischen Moustérien 
entwickelt ha t , einer Untersuchung zu unterziehen, 
anderseits die obenerwähnte Hypothese vom Ge-
sichtspunkt der westlichen Kul tu ren , und zwar des 
zeitlich und genetisch weit abstehenden Solutréen 
und des bereits nach der ersten Mischung bef ind-
lichen Aurignacien zu überprüfen . In diesem Falle 
würde es sich vielleicht herausstellen, dass es nicht 
unbedingt notwendig ist das Auf t re ten neuer Geräte-
typen in gewissen Kul tu ren auf eine komplizierte 
Weise zu erklären. Diese t r e ten nämlich auch dor t 
auf , wo die Möglichkeit der En t lehnung fehl t . Sie 
erscheinen notwendigerweise unter dem Druck der 
Produktionsverhäl tnisse, sobald sie ein bes t immtes 
Niveau erreichen. 
Zurückkehrend zu den Geräten, die in der unte-
ren Kul turschicht der Höhle von Istállóskő zum 
Vorschein gebracht worden sind, betonen wir noch-
mals, dass sie eine Kul tu r ver t re ten , die in manchen 
Beziehungen mit dem westlichen Aurignacien I 
identif izier t werden k a n n , die aber seine primi-
t ivere unentwickeltere Form darstel l t . Ihr Ursprung 
ist im nahen Osten zu suchen. Von Bulgarien aus 
ist auch ihre Verbrei tung die Donau ent lang zu 
verfolgen. 
Viel problematischer ist bereits das Fundmate -
rial, das aus der oberen Schicht der Höhle s t a m m t . 
Rein typologisch gesehen scheint es der Olschewa-
K u l t u r zu entsprechen, die sämtliche Forscher 
fü r die mit teleuropäische Representa t in des Früh-
aurignacien hal ten. Die Lage unserer Schicht wider-
spricht entschieden dieser Supposition. Es unter-
liegt keinem Zweifel, dass die fraglichen Forscher 
logisch einwandrei vorgegangen sind. Das Olsche-
wien en thä l t wirklich mehr Geräte, die eine primi-
t ivere Form, einen moustérien-âhnlichen Charakter 
haben , als das Aurignacien I, das in Frankreich 
fü r «aurignacien moyen» gilt, nachdem die ent-
sprechenden mit teleuropäischen F u n d e spärlich und 
fas t charakter los sind. 
Auf Grund der Istállóskőer F u n d e müssen wir 
aber nun die Olschewa-Kultur als Aurignacien I I 
auffassen. In diesem Zusammenhang erheben sich 
sogleich mehrere neue Fragen. Wie verhäl t sich 
das Aurignacien I I zu dem genetisch älteren, durch 
Knochenspi tzen mit gespaltener Basis gekennzeich-
neten Aurignacien I, wo ist es en t s tanden und in 
welcher Richtung verbre i te te es sich nachher? 
Die Hauptschwier igkei t , die bei der Beantwor-
tung dieser Fragen erwächst , häng t mit der Primi-
t iv i t ä t der Geräte der oberen Istállóskőer Kul tur -
schicht und der ziemlich niedrigen. Anzahl der 
Knochenwerkzeuge zusammen. Diese Erscheinun-
gen sind n icht nur bei uns oder bloss in Mittel-
europa zu konsta t ieren, denn das Aurignacien I I ist 
auch in Frankreich ä rmer an Knochengerä ten , als 
das Aurignacien I . Gerade dieser Ums tand gab 
manchen Forschern Anlass festzustellen, dass sich 
die Aurignacien-Kul tur in kurzer Zeit erschöpfte 
und der Degeneration anheimfiel . Ihrer Auffassung 
gemäss mach te ja eben diese Erschöpfung das Auf-
blühen des Gravet t ien möglich. Wahrscheinlich 
besassen die Gravette-Menschen irgendeinen physi-
ologischen oder aber in der Produktionsweise wur-
zelnden Vorteil , mit dessen Hilfe die Gruppen der 
d r i t t en Siedlungswelle im Sinne Garrods Theorie 
ims tande waren, die hochentwickel te , un te r gün-
stigen Bedingungen rasch gedeihende französische 
Aur ignacien-Kul tur aus der Wel t zu schaffen, 
dadurch , dass sie ihre Träger vern ichte t oder ein-
verleibt haben . Diese E rk l ä rung gibt zwar bezüg-
lich der kurzen Dauer des Aurignacien Aufschluss, 
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lässt aber die andere Frage, wa rum das Aurignacien 
I I primit iver is t , als das Aurignacien I , unbeant -
wor t e t . 
Vielleicht lässt sich der Unterschied zwischen den zwei 
genannten Kul turen durch Verschiedenheit der Lebens-
weise ihrer Träger erklären. Wenn wir wissen wollen, welche 
Nahrungsmit tel die urzeitlichen Bewohner der Höhle konsu-
mier t haben, so müssen wir die Uberreste der Tiere (darunter 
auch Raubtiere) zusammentellen, die zu diesem Zweck geeig-
net waren : 
Tierga t tung 
Zahl der K n o c h e n 
in der un te ren 
Schicht 
Zahl der Knochen 
in der oberen 
Schicht 
Gemse . . . . 64 62 
Steinbock . . 11 13 
Ren  27 44 
Hirsch . . . . 5 8 
Luchs . . . . 6 8 
Wolf  50 90 
Fuchs . . . . 29 65 
Í M.  273 158 
Höhlenbär 1 
M2  191 59 
Zu dieser Tabelle möchten wir Folgendes bemerken : 
Unter den angeführten Tierarten sind das Ren und der Stein-
bock klimatologisch sehr bemerkenswert, da die Vermehrung 
ihrer Überreste im Fundmater ia l vielleicht auf die Ver-
änderung des Klimas und mithin auch der Jagdweise hin-
weist. Der Höhlenbär kommt hier natürl ich nicht nur als 
Beutet ier in Betracht , er hat die Höhle — in Abwesenheit 
der Menschen — auch bewohnt. Ihre Schädel und andere 
Skeletteile sind in der unteren Herdschicht aufgefunden 
worden, die in archäologischer Hinsicht vollkommen steril 
war . Vom Knochenmaterial der oberen Kulturschicht kam 
eine beträchtliche Menge hei den früheren Grabungen abhan-
den, so dass die angeführ ten Ziffern der zweiten Kolumne um 
10 —15% niedriger sind, als sie in Wirklichkeit waren. Dabei 
dür fen wir nicht ausser acht lassen, dass die Bewohnerzahl 
der Höhle beim Ents tehen der einzelnen Kulturschichten — 
wie man es aus der Anzahl der gefundenen Geräte ersehen kann 
— im grossen und ganzen die gleiche war. 
Aus dem Gesagten geht klar hervor, dass die Menschen 
beider Schichten das Fleisch beinahe derselben Tierarten 
genossen haben. Der Mensch von Aurignacien II trieb wahr-
scheinlich eine intensivere Jagd, wobei auch seine Beuteliste 
e twas reicher an Tierarten war. Vielleicht hat auch die 
Veränderung des Klimas, die nicht besonders wesentlich 
war und im Verhältnis der Laubbäume keine Verschiebung 
hervorrief, dazu beigetragen, aber sie allein konnte die kultu-
relle Wendung, die ziemlich scharf war, nicht herbeiführen. 
In einem der f rüheren Abschni t te h a b e n wir schon 
in Verbindung mi t dem Prozentverhä l tn i s der 
W a f f e n und Werkzeuge der Hypo these Ausdruck 
verl iehen, dass die individuellen, mi t Knochen-
spi tzen ausgerüsteten Jäger von Schützen abge-
löst wurden, die eine kollektive Speer- oder Treib-
j a g d kultivierten.2 7 Dieser Entwicklungsgang scheint 
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 S. oben S. 130 
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 M. В. В - о е в о д с к и й : К вопросу о развитии 
gewissermassen re t rograd zu sein, denn im Epi-
pa läo l i th ikum und Mezoli thikum h a b e n sich die 
grösseren Gruppen, die f rühe r auf Tre ib jagd ein-
gestellt waren , in kleinere Einhei ten von Bogen-
schü tzen umgewandel t . 2 8 Anderersei ts h a b e n wir 
auch d a r a u f hingewiesen, dass die R ich tung der 
En twick lung durch die Vermehrung der Knochen-
gerä te im Fundma te r i a l mark ie r t ist . Diese Fest-
stel lungen müssen j e t z t noch ergänzt werden . Man 
h a t schon öf te rs be ton t , dass die Änderungen der 
Jagdweise im Paläol i th ikum die Entwick lung der 
damal igen Gesellschaft t reu widerspiegeln. Die 
Jagdweise h ä n g t wiederum von den ter r i tor ia len 
u n d k l imat ischen Verhäl tnissen ab. Die Bewohner 
der Gebiete milderen Klimas f inden mehr Pf lanzen-
n a h r u n g , als die Menschen, die s tändig in r auhem 
Kl ima leben. Die le tz teren sind auch die tücht i -
geren J ä g e r , abgesehen na tür l ich von den Bewoh-
nern solcher Gegenden, wo die Kl imaverhäl tn isse 
äussers t ungüns t ig sind. I m älteren Jungpaläol i -
t h ikum war die Tre ib jagd die bes tentwickel te 
F o r m der J a g d . Auf Grund dieser Erwägungen 
k ö n n t e n wir — rein theoret isch — a n n e h m e n , dass 
der Mensch des Aurignacien I von dor t gekommen 
is t , wo das Klima mild, die E rde reich an Frucht 
war und die J agd — mit Rücks icht auf ihre weniger 
wichtige Rolle — einen individuellen Charakter 
t rug . Auch die Kar t e , die die Verbrei tung der ge-
n a n n t e n K u l t u r von Süd-Osten her zeigt, scheint 
unsere A n n a h m e zu bes tä t igen . Der Mensch von 
Aurignacien I I spezialisierte sich hingegen auf die 
viel p roduk t ive re Art der J a g d , auf die Treibjagd 
und dementsprechend t r ach te t e er seine W a f f e n aus-
zuges ta l ten . 
E s i s t höchst unwahrscheinlich, dass un te r so 
wenig abweichenden Ums tänden , wie sie in unseren 
zwei Schichten zu bemerken sind, eine so scharfe 
W e n d u n g in einer K u l t u r e intre ten soll, wie es im 
Aurignacien der Fal l war . E b e n deshalb müssen 
wir die W o r t e von Childe in Er innerung bringen, 
laut welchen die einzelnen Kul turen j a deshalb 
charakter is t ische Geräte besi tzen, weil « they were 
made a n d used a t the same archaeological t ime by 
same people».2 9 Wenn dies aber wahr is t , so ist — 
umgekehr t — auch das wahr , dass dieselben Men-
schengruppen auf demselben Gebiete in derselben 
archäologischen Periode so abweichende Kul tu ren 
nicht ins Leben rufen können. Und wenn wir auch 
эпипалеолита в Восточной Европе. Сов. Арх. 5 (1940) 
144 сл. 
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 Childe : Prehistoric Migration, S. 3. 
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Abb.l. Moustérien-âhnliche Geräte jungpaläoli t ischen Charakters aus S u b a l y u k : 2 , 4 , 5 , 6 , 8 — Klingenspitzen mit Auri-
gnacien-Charakter aus dem Hochmoustér ien ; 1, 3, 7, 9 — hochkratzerähnl iche Geräte aus der Spätmouster ien-Schicht . 
Das sub 7 angeführ te Gerä t h a t Hochmoustér ien-Charakter 
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davon fes t überzeugt sind, dass die auffal lendsten 
Abweichungen im Paläol i th ikum viel zu of t mi t 
ethnischen Differenzen erk lär t wurden, so müssen 
wir doch zugeben, dass diesmal die E rk l ä rung der 
Unterschiede zwischen den besagten Ku l tu r en mit 
dieser Methode am Pla tze sei.30 
Falls aber das Aurignacien I I separa ten Ur-
sprungs is t , so muss auch sein Ents tehungsor t 
festgestel l t werden. Aus diesem Zwecke müssen 
wir vor allem seine Verbre i tung ins Auge fassen. 
I m Osten bi ldet die durch Mammut-Höhle— 
Haligóczer-Höhle — ís tá l lóskő—Potocka gezogene 
Linie seine Grenze. Ostwär ts von dieser Linie gibt 
es keine K u l t u r , die dem Aurignacien I I ähnlich 
wäre oder als ihre Vorläuferin aufgefass t werden 
könnte . Die Funde der Potocka-Höhle im Süden, 
die der Höhle von Mladec (Lautsch) im Norden und 
die Höhlen in der Gegend von Steden im Westen 
zeigen die Scheidelinie nach dem westlichen Auri-
gnacien I I hin an. Das Zen t rum ist irgendwo im 
südlichen Teil der östlichen Alpen zu suchen, wo 
die F u n d e ein sehr hohes Alter aufweisen. Die 
E n t s t e h u n g dieser Ku l tu r in Mitteleuropa ist in 
der ers ten Hä l f t e des Inters tadia le W ü r m I / I I , 
im Wes teuropa aber auf das Ende von W ü r m I I 
zu setzen. 
Wenn wir je tz t die auf dem Areal des mittel-
europäischen Aurignacien I I befindlichen Mous-
te r i en-Funds tä t t en , von welchen manche (Subalyuk, 
Krapina) an Aurignacien-Produkten und Typen 
sehr reich sind, einer Untersuchung unterziehen, 
und beach ten , dass auch unsere K u l t u r viel Mous-
terien-ähnliche Geräte aufweist , so müssen wir 
zum Schluss kommen, dass zwischen diesen Kul-
turen eine enge genetische Beziehung besteht : 
das Aurignacien I I im Mitteleuropa en t s t and aus 
dem lokalen Moustérien am Anfang des Inter-
stadiale W ü r m I. Zu gleicher Zeit d rang das Auri-
gnacien I , vom Osten he rkommend , der Donau 
ent lang nach Westen. Teils kreuzten, teils aber 
vermischten sich die beiden Kul tu ren und der 
30
 Mit anthropologischem Fundmate r i a l miisste m a n 
natür l ich diese Annahme noch bekräf t igen. Der Schädel des 
Mensehen des Aurignacien I I wurde in der Höhle von Mladec 
aufgefunden . Er stellt eine Übergangsform zwischen dem 
Neander tä le r u n d Homo sapiens vor [vgl. J. Szombathy : 
Die diluvialen Menschenreste aus der Fürs t Johannes-Höhle 
bei Lau t sch in M ä h r e n : Eiszeit 2 (1925) 1 - 2 6 , 7 - 9 5 ] . 
Die einschlägigen Angaben des Menschen vom französischen 
Aurignacien I I sind mir — leider — u n b e k a n n t . 
3 1
 Diese Erör terungen s tehen mit einer Behaup tung 
Childe s (Prehis t . Migr. 12) im Widerspruch. Seiner Auffassung 
nach war die Periode R / W mi t ihren 40 000 J a h r e n zu kurz 
dazu, dass sie die Umwandlung der Neander tä le r in Homo 
sapiens in E u r o p a vers tändl ich machen könn te . Man muss 
daher auch mi t Einsiedlungen rechnen. — Die Anthropologie 
ostwär ts empordr ingende Zweig des Aurignacien 
I I lager te sich auf die Kul turschichten der ver-
lassenen W o h n s t ä t t e n des Aurignacien I . Die Gra-
vettien-Welle, die ebenfalls vom Osten he rkam, 
h a t einen Teil der Menschen des Aurignacien I I 
mi t sich nach Wes ten gerissen, wo sie bald an die 
Stelle des Aurignacien I I getreten i s t . 3 1 
Der Mensch von Aurignacien I I wohnte in 
Gebirgen mit t lerer und grosser Höhe und bildete 
eine spezifische Gesellschaft, die auf Höhlenbären-
jagd eingestellt war . Infolge seiner Lebensweise 
war er ebenso, wie der Mensch von Aurignacien I , 
gezwungen sich K r a t z e r und Stichel zu verfert igen 
— es ist sogar möglich, dass diese Geräte bereits 
zu Beginn des Aurignacien I I , wenigstens in nucleo, 
vorhanden waren [vgl. die Kratzer-ähnl ichen Werk-
zeuge (Abb. 1.: 3, 7, 9) und Klingenspitzen 
(Abb. 1.: 2, 4, 5, 6, 8) von Subalyuk] . Obzwar 
das Aurignacien I I — zum Unterschied von Auri-
gnacien I , das vom Osten herkam — in Mittel-
europa en ts tanden ist , hal ten wir fü r unangebracht 
es un te r einer neuen Benennung von der Auri-
gnacien-Kul tur zu t rennen, nachdem ihre Verbrei-
tungsareale kongruen t waren, ihre Träger dieselbe 
Lebensweise f ü h r t e n , sich untere inander vermisch-
ten und einander of t gegenseitig beeinflussten. 
Der entscheidende Unterschied ist n icht zwischen 
ihnen, sondern zwischen ihnen und den Gravet t ien-
Menschen, die Steppen-Jäger waren, zu suchen. 
Unwillkürl ich denk t man dabei an die Lber -
gangsphase, die ebenfalls mit dem Moustérien ver-
bunden ist, nämlich an die Ur-(Proto-)Aurignacien-
K u l t u r , die von manchen Forschern als Л or-
läuferin des lokalen Aurignacien aufgefass t wird. 3 2 
Demgegenüber sind wir eher mi t denen einver-
s t anden , die diese K u l t u r für P r o d u k t des mangeln-
den Rohmater ia ls hal ten und sich hü ten , sie mi t 
dem Aurignacien in genetische Verbindung zu 
b r ingen . 3 3 
Ausser den Funds ' tä t ten der zwei «Mittel-
aur ignacien-Kul turen» gibt es in Mitteleuropa auch 
ha t das letzte Wor t bezüglich Umwand lung der Neander-
tä ler noch nicht ausgesprochen. U m mi t der europäischen 
Umwand lung von H o m o primigenius rechnen zu können, 
müssen wir nicht ins Lager der Bekämpfe r der Stadialhypo-
these vom Menschenwerden hinübergeben. Die Funde , die 
wir bisher erhalten h a b e n , sind noch wirklich sehr spärlich, 
aber u n t e r ihnen gibt es — ausser dem berei ts e rwähn ten 
Material von Mladec — auch solche, die den Übergang auch 
f ü r Mitteleuropa bezeugen, s. E. Vlcek : Nové nalezy pleisto-
cénniho clovéka. Anthropozoikum 1 (1951) 143 — 177. 
32
 M. Mottl : Das Protoaurignacien der Repolust -Höhle 
bei Peggau, Ste iermark. Arch. Austr . 5 (1950) 6 — 18 usw. 
33
 R. Pittioni : Bemerkungen zum Begriff «Ur-(Proto)-
Aurignacien». Arch. Aust r . 8 (1951) 95 — 96. 
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solche, in welchen die zwei charakter is t ischen 
Knochengerä te fehlen oder das ganze Fundmate r i a l 
wesentliche Abweichungen von den übrigen zeigt, 
und dennoch für «Mittelaurignacien» gelten. Zur 
ersten Gruppe gehört — unserer Meinung nach — 
Krems , wo die Gerä te Aurignacien I i -Charak te r 
haben , t rotzdem, dass die Funde — auf Grund 
des in der Fauna aufgefundenen Moschusochsen — 
mit W ü r m I I da t i e r t s ind.3 4 Die zweite Gruppe 
ist durch die Schicht IV von Willendorf ver t re ten , 
wo die Geräte Mit telaurignacien-Charakter haben , 3 5 
obzwar sie eher der Gravet t ien-Gruppe anzugehören 
scheinen. 
In Anbetracht dieser F u n d s t ä t t e n , die primi-
t ive Geräte en tha l ten , aber in keine der Auri-
gnacien-Gruppen eingereiht werden können, müssen 
wir annehmen, dass sich — unabhängig von den 
angeführ ten Aurignacien- und Gravet t ien-Kul turen 
— aus dem Moustérien in ganz Mitteleuropa lokale 
Ku l tu ren entwickelt haben , die durch archaische, 
mousterien-ähnliche Geräte gekennzeichnet sind 
und dabei meistens auch Stichel und Hochkra tzer 
aufweisen. Eine solche kommt z. B. in Studeniza 
(Podolien) vor.3 6 H a n c a r ha t vol lkommen Recht , 
als er diese Kul tur f ü r das äl teste Aurignacien in 
Podolien häl t ,3 7 aber dass sie das Verbindungsglied 
zwischen dem östlichen und westlichen Aurignacien 
wäre, das halten wir schon fü r recht unwahr-
scheinlich. Ähnliche Kul tur weisen auch gewisse 
Aur ignac ien-Funds tä t ten in Rumänien (Suharul, 
Bukares t , Moldova)3 8 mi t ihren mousterien-ähnli-
chen Geräten auf. Aus der Nähe vom Przemysl 
(Polen) h a t A. Ju ra ähnliches Material publiziert3 9 
(von den 60 polnischen Aur ignacien-Funds tä t ten 
gehören nur 2 zu dieser Gruppe). Auch aus Deutsch-
land und Österreich könnte man noch Beispiele 
an füh ren , oder sogar aus Frankre ich , wo das 
Moustérien nicht m i t dem Aurignacien, sondern 
mit dem Alt-Perigordien in Verbindung s teht . 4 0 
Einstweilen ist es noch eine Frage, ob diese 
vom Moustérien beeinf lussten F u n d s t ä t t e n , die 
mit der Aurignacien-Kul tur nicht ganz identi-
fiziert werden können, nur in Frankreich, wo das 
34
 L. Zotz : Altsteinzeitkunde Mitteleuropas. S tut tgar t 
1951. 2 0 5 - 2 0 6 . 
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37
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Aurignacien s t a rk gegliedert ist , f ü r Fundstel len 
des Perigordien gehal ten werden dürfen, oder auch 
in Mitteleuropa, wo die einzelnen Kul turen des 
Jungpa läo l i th ikums von einander nicht so scharf 
abgesondert au f t r e t en . Die bezügliche Forschung 
würde wahrscheinlich die meisten von den erwähn-
t en F u n d s t ä t t e n als zur Perigordien-Gravet t ien-
Gruppe gehörig bezeichnen, die eine lokale Var ie tä t 
dieser Ku l tu r au fbewahr t haben . Eine solche, peri-
gordien-ähnliche Ku l tu r ist in der 0 . He rman-
Höhle (Ungarn) und in Magyarbodza (Sieben-
bürgen) 4 1 anzu t re f fen . Darauf scheinen die vor-
handenen Geräte , sowie die ehemaligen Umstände 
der J agd hinzuweisen. Die lokale En t s t ehung des 
Perigordien widerspricht der Theorie, die mit dem 
Eindringen der Gravette-Wellen rechnet , nicht im 
geringsten. Natür l ich darf man auch die Meinung4 1" 
nicht ausser ach t lassen, wonach sämtliche 
Altper igordien-Kulturen lokalen Entwicklungen zu 
verdanken sind und Migrationen nur bei den 
Aurignacien- u n d Grave t t ien-Kul turen s ta t tge fun-
den haben . F ü r uns scheint diese Erk lä rung plau-
sibel zu sein, denn sie allein gibt bezüglich des 
Moustérien-Charakters der genannten Kul tu ren 
Aufschluss. Auf welche Art immer die Frage der 
Chatelperronien-Migration gelöst wird, unterl iegt 
es keinem Zweifel, dass die paläolitischen Immig-
ran t en nicht in einen luft leeren R a u m eingedrungen 
sind. Sie Hessen sich unter den bereits ansässigen 
Gruppen nieder, oder aber se tz ten ihre Wanderung 
for t , indem sie einen Teil dieser Gruppen mit sich 
gerissen oder vor sich getrieben haben. Die ansässi-
gen Gruppen h a b e n sich nach W ü r m I auf dem 
Wege der natür l ichen Entwicklung ähnliche Geräte 
verschaff t und zur Zeit der grossen Migration, die 
wahrscheinlich von den klimatischen Verhältnissen 
bed i rg t war, mi t Hilfe der fas t unbegrenzten 
Diffusionsmöglichkeiten gewisser Geräte typen, Kul-
tu ren ins Leben gerufen, die nach Westen immer 
einheitlicheren Charakter angenommen haben. 4 2 
J e mehr wir uns in südlicher Rich tung von der 
grösstenteils nördl ich von den Karpa t en liegenden 
Verbreitungszone des Gravet t ien in Mitteleuropa 
40
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 Gy. Teutsch : A magyarbodzai aurignacien ( = Das 
Aurignacien von Magyarbodza) : Barlangkutatás 2 (1914-
S. 5 1 - 6 4 . 
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 K. J. Narr : Zur Stratigraphie jungpaläolitiseber 
Typen und Typengruppen. S. 57 — 58. 
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 Mehrere Steingeräte der Schicht F von Ferrassie-
Höhle (Aurignacien I) sind beinahe identisch mit den Stein-
geräten, die in der Schicht Aurignacien II der Höhle Istállóskő 
aufgefunden worden sind. 
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en t fe rnen , desto mehr begegnen wir nur lokalen 
Ga t tungen dieser K u l t u r . Selbst die einzige süd-
mit teleuropäische F u n d s t ä t t e in Nevl je , 4 3 die f ü r 
Ver t re ter des Junggrave t t i en gilt , kann mit ih ren 
Mikroliten und Kerbspi tzen eher fü r eine lokale 
K u l t u r oder aber eine östliche Var ian te des Grimal-
dien gehal ten werden . 
Zurückkehrend zu den Aurignacien-Kulturen, deren Ver-
t re te r sich im Gegensatz zu den Ren- u n d M a m m u t j ä g e r n 
des östl ichen Spä tgrave t t i en fast gänzlich auf Höhlenbären-
jagd spezialisierten, d ü r f e n wir es n icht verschweigen, dass 
manche Forscher die Rolle des Höhlenbärenfleisches in der 
Nahrung der Menschen, die in der ers ten Häl f te der W ü r m -
zeit gelebt haben, bes t re i ten . Brodar behaup te t z. В. , dass 
der Höhlenbär seinerzeit nicht wegen seines Fleisches, son-
dern u m seines Pelzwerkes halber bei den Jägern be l ieb t 
war . 4 4 Auch Koby 4 bezweifelt die Wichtigkei t , die der 
Höhlenbären jagd der Urzeit von einigen Forschern beige-
messen wird. Mit R e c h t un te rwir f t er die Über t re ibungen, 
die bezüglich der Höh lenbären in der Li te ra tur an den Tag 
gekommen sind, einer scharfen Kri t ik , begeht aber denselben 
Fehler, als er auch die reellen Gegebenheiten ablehnt, die die 
wirkliche Rolle dieser f ü r die Würmzei t so charakter is t ischen 
Tierar t beweisen. 
In den würmzei t l ichen Herden unserer Höhlen f and m a n 
in grosser Menge angesengte, aufgebrochene Höhlenbären-
knochen ohne Epiphysen , deren Spongiosa-Substanz o f t en t -
fernt war u m das Herausschlürfen des Marks zu erleichtern. 
Die Mehrzahl der Knochen s tammte — wie wir f rüher bewie-
sen haben — von jungen Tieren. Zu ähnlichen R e s u l t a t e n 
sind wir auch bei der Untersuchung der Höhlenbärenzähne 
gekommen. Unserem Wissen nach h a t noch n iemand die 
Stat is t ik der natür l ichen Sterblichkeit weder bei den rezen ten 
Braunbären , noch bei den Höhlenbären bes t immt , dessenunge-
achte t können wir behaup ten , dass die Mehrzahl (60 — 7 0 % ) von 
ihnen k a u m vor dem Erre ichen der Geschlechtsreife je u m k a m . 
Nachdem die Knoehen funde in den Herdschichten der 
urmenschl ichen W o h n s t ä t t e n ja eben dieses Verhältnis zeigen, 
so müssen wir annehmen , dass der Höhlenbär seinerzeit 
nicht nur als Pelztier, sondern auch als Genussmittel ge-
schä tz t wurde . 
Mit besonderer Vorliebe jagte der Urmensch auf Höh len -
bären von der Spätinousterien-Zeit an bis zum E n d e des 
Mitteleuropäischen Aurignacien (also auch d f r Szeleta-
mensch!) . Die Wicht igkei t dieser T ie ra r t ist auch du rch 
Begräbnis der Schädel bes tä t ig t , das von Koby ebenfal ls 
in Zweifel gezogen wird , obzwar wir selber in der Höhle von 
Istállóskő4 6 unter den zuverlässigsten Umständen mehre re 
Bärenschädel gefunden haben . Ausser den wirklich an fech t -
baren Exemplaren , die in den alpinischen F u n d s t ä t t e n der 
Altsteinzeit zum Vorschein gekommen sind,47 h a t a u c h 
Leroi-Gourhan 4 8 manche im Fundmate r ia l von Fur t ins , in 
Tayacien entdeckt , ebenso, wie Blanc4 9 , der im Moustér ien 
von Circeo auf ähnliche Funde stiess. 
Soweit es uns b e k a n n t ist, stellt die Höhle von Is tál lóskő 
die einzige F u n d s t ä t t e da r , wo begrabene Bärenschädel in 
Begleitung von jungpaläol i t ischen, dem Aurignacien I I en t -
s t ammenden Fundob jek t en zum Vorschein gekommen sind. 
Dieser Ums tand spr icht ebenfalls d a f ü r , dass die genann t e 
Ku l tu r sich vom lokalen Moustérien entwickelt ha t . 
Zum Schluss möchten wir das Gesagte kurz 
zusammenfassen. 
Zu Beginn der Würmze i t drang eine Menschen-
gruppe vom Süd-Osten her in Europa ein, die die 
Jagd wegen der günstigen Klimaverhäl tnisse nur 
nebenbei kul t ivier te . I h r war das Schleifen der 
Knochen berei ts b e k a n n t . Die Pfeilspitze mit 
gespaltener Basis bi ldete die charakteris t ische 
Waffe der Gruppe, die mi t Bogen ausgerüstet — aller 
Wahrscheinl ichkeit nach — individuelle Jagd 
tr ieb. 
Diese Gruppe, die die Trägerin des Aurignacien 
I war, geriet im Becken der Karpa ten mi t den 
Vertretern der aus dem Moustérien en ts tandenen 
Frühszele t ien-Kul tur in Verbindung. Im Mittel-
punkte der Berührungen, im Gebirge Bükk lebten 
die beiden Gruppen ohne Mischung nebeneinander , 
westlich von der Donau aber übe rnahm das Auri-
gnacien I manche Eigentümlichkei ten des Szeletien 
(Typus Jankovich-Höhle) und passte sich mi t ihrer 
Hilfe den in ters tadia len Lebensbedingungen der 
pseudoglacialen Gebirge von mit t lerer oder grosser 
Höhe recht gut an. Beim Vorwärtsdr ingen im Tal 
der Donau schufen sich die Aurignacien-Menschen 
Hochkra tzer und Stichel, die zur Bearbe i tung des 
Leders und Holzes geeignet waren, wobei die 
Lorbeerblat tspi tzen — infolge grösserer Produk-
t iv i t ä t der Knochengerä te — aus dem Gebrauch 
gekommen sind. 
Die bedeu tends te F u n d s t ä t t e des Aurignacien I 
im östlichen Teil Mit teleuropas ist die Höhle von 
Istállóskő, die aber wegen Abwesenheit der er-
wähnten zwei Gerä te typen und vol lkommenen 
Mangels künstlerischer Leis tungen nur die Anfangs-
periode der gennanten K u l t u r ver t r i t t . 
Als das Aurignacien I in Mitteleuropa einge-
troffen ist , waren noch manche Gruppen da , die 
noch das Spâtmoustér ien ver t re ten haben . Mit 
einem wahrscheinlich südlich von der Donau befind-
lichen Zen t rum schieden sich von ihnen Gruppen 
aus, die die Tradi t ionen der Höhlenbären-Speer-
jagd auch weiterhin beibehal ten woll ten. Die 
Begleit industrie dieser Gruppen war im grossen und 
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ganzen mit derselben des anderen Moustérien-
Nachkömmlings, des Friih-Szeletiens identisch, mit 
dem einzigen Unterschied, dass sich das le tz tere 
knöcherner Speerspitzen von MIadecer Typus be-
dient ha t . Diese andere Gruppe v e r t r a t das Auri-
gnacien I I (=01schewien der Bayerschen Termi-
nologie), dessen Einfluss sich auf dem östlichen Teil 
Mitteleuropas, diesseits der K a r p a t e n , ers treckte. 
Diese Ku l tu r verbrei tete sich auch nach Wes ten 
hin , wo sie un ter dem uniformisierenden Einf luss 
der vielseitigen Diffusion dem Aurignacien I immer 
ähnlichere Steingeräte erzeugte. Der Mensch von 
Aurignacien I I beschäft igte sich ebenfalls mi t 
Bären jagd , machte vom geschliffenen Knochen 
Gebrauch, wenn auch nicht so of t , wie der Mensch von 
Aurignacien I . Mitsamt den Bären jagd t rad i t ionen 
brach te er aus dem Moustérien auch die Si t te des 
Begräbnisses der Bärenschädel m i t sich. Die Fund-
s tä t t en dieser Kul tur die mehr als 500 m hoch über 
dem Meeresspiegel liegen, waren — mit Ausnahme 
von Krems — lauter Höhlen, im Gegensatz zum 
Aurignacien I, das meistens in Flusstälern ver-
brei te t war. Das Aurignacien I I kam mit dem 
Szeletien ebenfalls in Berührung, und zwar mi t einer 
hochentwickelten Erscheinungsform desselben. Im 
Gebirge Bükk lebten die beiden Kul tu ren ohne 
jede Mischung dicht nebeneinander , zeitigten 
aber westlich von der Donau — infolge der gegen-
seitigen Berührungen — schon sehr verwickelte 
Mischformen.5 0 
Ausser den durch knöcherne Gerä te gekenn-
zeichneten und Bärenjagd treibenden Aurignacien-
Kul tu ren müssen wir im Mitteleuropa zu gleicher 
Zeit auch mi t Kl ingenkul turen rechnen, die sich 
in Hochgebirgen nicht festwurzeln k o n n t e n , Stein-
geräte h a t t e n und die Bären jagd nicht kul t iv ier ten , 
vor allem mi t dem Früh-Perigordien, das v o m Osten 
he rkommend nördlich von den Karpa t en in Mittel-
europa eingetroffen ist u n d durch Polen u n d Mähren 
seinen Weg nach Wes ten genommen h a t . Süd-
wärts von dieser Haupt l in ie sind Kl ingenkul turen 
en t s t anden , die eventuel l auch von den Kul tu ren 
des äl teren italienischen Jungpa läo l i th ikums beein-
flusst worden sind. Diese Kl ingenkul turen könnte 
man u n t e r dem Namen «lokale Abar ten des Peri-
gordien» zusammengefass t in Evidenz nehmen . 
Die genetisch und entwicklungsgeschichtlich 
recht verschiedenen Aurignacien- und Grave t t ien-
Per igordien-Kulturen, welchen sich auch das hoch-
entwickelte Szeletien anschloss, bi ldeten — durch 
Ausnützung beinahe sämtl icher Möglichkeiten der 
Berührungen , Mischungen und Anpassungen — 
den f iüh - jungpapo l i t i s chen Kul tu rkomplex im öst-
lichen Teil Mitteleuropas, der erst nachher , in der 
späteren jungpaläoli t ischen Zeit an grösseren Terri-
torien eine einheitlichere Form angenommen hat . 5 1 
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ВОПРОСЫ С Р Е Д Н Е - Е В Р О П Е Й С К О Й О Р И Н Ь Я К С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы 
(Резюме) 
Среди палеолитических культур, повидимому, наи-
большее число проблем скрывается в ориньякской, так 
к а к она имеет наиболее обильное разнообразие в отдель-
ных областях Европы. Типологический метод сам по 
себе не может дать ясной картины о запутанности ран-
него периода верхнепалеолитических культур Евразии. 
Настаивание на названном методе приводит неизбежно 
к непомерной оценке роли миграций и принуждает иссле-
дователей создавать все новые и новые наименования 
д л я местных вариаций той же самой культуры. 
При этом нельзя упускать из виду, что со всех сто-
рон все сильнее требуется от исследователей палеолита, 
чтобы они рассмотрели многообразие палеолитических 
культур с высоты единой исторической точки зрения, 
различая в нем характерные черты различных катего-
рий производства. 
Однако, обнаруженные до сих пор находки вследст-
вие допущенных неточностей и ошибок, как в обработке 
материала, так и в хронологии вряд ли являются достаточ-
ными д л я выполнения этой работы. Поэтому необходимо 
переоценить фаунистические данные с точки зрения 
палеогеографии, и определить влияние географических 
обстоятельств на экономические и производственные 
условия отдельных человеческих групп. Отметив эту 
задачу и не теряя ее из виду, автор рассматривает исто-
рию исследований, относящихся к ориньякской культуре, 
равно к а к и ее бывшее положение в Средней Европе. 
Придерживаясь хронологического порядка , автор 
60
 Nach Abschluss des Manuskripts erhielten wir den 
Text des Vortrags von Fr. Prosek [die ungarische Über-
setzung ist in Szovjet Régészet ( = Sow. Archäologie) I X 
(1954) 63 — 66 erschienen], in welchem mehrere Gedanken 
vorkommen,die mit unserer Auffassung völlig übereinstimmen. 
Das ist der Fall z. B. bezüglich Ents tehung der Szeleta-
Kul tur und des Chatelperronien, sowie in der Frage, dass das 
Olscliewien nicht eine selbständige Kul tu r darstellt. Hin-
gegen können wir mit dem genannten Verfasser nicht einig 
sein, als er behauptet , dass die Speerspitzen vom MIadecer 
Typus nur in provisorischen Jagdlagern gebraucht worden 
sind, weiter dass das Spät-Szeletien in Würm I I b lühte und 
die Mikrolite mit gestumpften Rücken nur von dieser Periode 
an zu f inden sind. Der I lauptunterschied zeigt sich aber 
dort, wo Prosek erklärt, dass das Aurignacien un t e r dem 
Einfluss der klimatisch bedingten Migrationen in Gravett ien 
überging, so dass man bei Ents tehung des letzteren nicht mit 
der Immigrat ion einer besonderen Volksgruppe zu rechnen hat . 
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исходит из мнения Мортилле, в котором не говорится 
еще об ориньякской культуре . Это понятие появилось 
впервые у Врёля . Пейрони пошел у ж е далее, различая 
две параллельные культуры, ориньякскую и перигор-
дийскую. Затем следовали Обермайср, Гаррод-Бэр-
китт и Гаукс, которые на основании новых находок на-
брасывали картины о различных ориньякских и граветт-
ских культурных группах, сменявших к а к волны одна 
другую. Теории названных ученых не оказались безу-
пречными, так как они не могли правильно определить 
ни места происхождения отдельных групп, ни генетиче-
ского отношения ориньякско-граветтской культуры к 
мустьерской. 
Выяснение этих вопросов возможно только при по-
мощи материализма, учитывающего роль различных 
производственных факторов. Чайлдом у ж е были приме-
нены точки зрения этого воззрения, но главная заслуга 
принадлежит Замятнину, который стремился устано-
вить связи между явлениями самых отдаленных друг от 
друга областей. 
К выяснению названных вопросов поспособствовали 
и ценные сведения, приобретенные при новых раскопках 
пещеры на Ишталлошкё. Исследования, относящиеся к 
костяным наконечникам à base fendue копий и стрел, 
допускают предположение, что эти орудия , которые во 
время палеолита весьма недолго находились в употреб-
лении и, исчезнув, вновь не проявились ни в одной из 
культур , ни у первобытных, ни у рецентных народностей, 
могут служить верным указателем пути, по которому 
распространилась эта культура от территории тепереш-
ней Болгарии вплоть до французских местонахождений. 
Хронология определена возрастом венгерских и фран-
цузских находок. Названная культура процветала на 
территории Венгрии в начале межстадиального периода 
Вюрма I — II, а до Франции дошла она во время Вюрма II . 
В ориньякском (I) материале, поступившем из вен-
герских или восточно-европейских местонахождений, ' 
отсутствуют еще скребки высокой формы, применяемые 
д л я обработки кожи и дерева, равно к а к и шилья-до-
лота . Ретуши на орудиях слабы, а художественных па-
мятников совершенно нет. Допустимо предположение, что 
вышеупомянутые орудия были заимствованы миграю-
щими представителями ориньякской культуры у людей 
селетинской культуры (возможно, что первые даже и 
смешивались с последними), и вследствие этого более 
продуктивными ориньякскими костяными орудиями по-
степенно вытеснялись из употребления селетинские ка-
менные наконечники, которые применялись тоже для 
охоты. Это предположение соответствует фактам, наблю-
даемым в отечественных местонахождениях обеих куль-
тур. Но полноправно можно допустить и то, что ориньяк-
ские люди во время своих миграций открыли вышеназ-
ванные орудия независимо от всякого заимствования 
или смешивания, а лишь приспособляясь к условиям 
климата и другим обстоятельствам ппироды. 
Тем не менее находки пещеры на Ишталлошкё, оха-
рактеризованные костяными наконечниками à base fendue, 
д о л ж н ы быть рассматриваемы вопреки отсутствию 
скребков высокой формы и шильев-долот — памятни-
ками ориньякской культуры I , которые представляют 
собой ее первоначальную фазу. 
Намного проблематичным является материал, по-
ступивший из верхнего слоя пещеры на Ишталлошкё. 
Среди этих находок встречаются предметы, которые до 
сих пор считались непременно «Ольшевскими». Но так 
как они залегали здесь над памятниками ориньякской 
культуры I , они были идентифицированы автором с 
ориньякской культурой II , причем он предложил рас-
пространить эту идентификацию на все местонахождения 
ольшевской культуры. В связи с этими находками наи-
более трудным является объяснение, почему ж е явля -
ется о р и н ь я к с к а я культура II во многих отношениях 
более примитивной, нежели о р и н ь я к с к а я I, как в Сред-
ней Европе, так и в Западной? Ведь число костяных ору-
дий хотя и сократилось в ней, но среди находок все же 
преобладают древние типы и т. д. Присоединиться к 
мнению, по которому увеличение примитивности должно 
быть приписано «усталости» этой культуры, нельзя . 
Но невозможно объяснить изменение и данными, отно-
сящими к переменам, наступившим в условиях охоты и 
видах добываемых животных несмотря на то, что из-
менения приемов охоты ясно видны по найденным ору-
диям, — так к а к в слоях ориньякской культуры I I зна-
чительно меньше оказалось орудий, которые могут быть 
рассматриваемы как орудия охоты. Считаясь с условиями 
охоты в эпоху палеолита, мы д о л ж н ы заключить, что 
люди ориньякской культуры I I пользовались более 
продуктивными, соответствующими развитию своей эпохи 
приемами охоты, нежели представители ориньякской 
культуры I , которые прибыли в Европу с юго-востока, где 
вследствие благоприятных условий климата (съедобные 
растения!) они не столь нуждались в добыче при помощи 
охоты, как люди ориньякской культуры I I . Последние 
охотились, устраивая облавы, а первые индивидуальным 
методом (луком?). Эта разнииа методов не может быть 
объяснена ни обстоятельствами среды, ни условиями 
климата. Поэтому надо предполагать этническое разли-
чие между представителями названных культур. 
В противоположность миграции ориньякской куль-
туры I с востока на запад, надо предполагать, что ориньяк-
ская культура I I как из ее ареала явствует - воз-
никла на месте из мустьерской, причем ее центром ока-
залась ю ж н а я часть восточных Альп. Возникновение 
произошло, по всей вероятности, в начале межстадиаль-
ного периода Вюрма Т—II. Эта культура докатилась до 
более отдаленных областей Средней Европы во второй 
половине названного периода, а в Западной Европе 
появилась в коние стадиального периода Вюрма II . 
В течение названного периода ориньякская культура 
I I пересекла путь ориньякской культуры I , стремив-
шейся тоже к западу, причем отчасти смешалась с ней, 
отчасти же последовала по ее пятам. Носителями обеих 
культур были народности, которые, проживая в горах 
средней или большой высоты, охотились главным обра-
зом на пещерных медведей. 
Однако, в Средней Европе имеется много местона-
хождений ориньякского характера , которые не могут 
быть идентифицированы с упомянутыми здесь предста-
вителями ориньякских культур I и I I . Некоторые из них 
сохранили отчасти следы различных волн граветтских 
групп, занимавшихся охотой на мамонтов, отчасти же 
культуру, которая возникла — независимо как от оринь-
якской, так и от граветтской — из мустьерской культуры 
данной местности. Все сходятся в том, что они показы-
вают сильное мустьерское влияние и появляются к югу 
от линии распространения граветтской культуры. Они 
считаются культурами местного характера , соответст-
вующими перигордийской во Франнии. 
Ориньякские и граветтские культуры, показываю-
щие — в завигимости от их происхождения и степени 
развития — различный вид, на котором заметны и сле-
ды влияния селетинской культуры, достигнувшей в во-
сточной части Средней Европы в то время уже довольно 
высокого уровня, распространяясь с востока на запад, 
все сильнее сливаются воедино и, исчерпав все возмож-
ности соприкосновения, смешивания и приспособления к 
местным обстоятельствам, создали в Средней Европе 
различные виды верхнепалеолитической культуры. 

P. SIMONCSICS 
INVESTIGATION OF CHARCOAL REMAINS OF THE PALAEOLITHIC 
LIMONIT MINE OF BALATONLOVAS 
Dr. G. Mészáros, director of the Museum of 
Szekszárd, requested the Botanica l Ins t i tu te of 
the Universi ty of Szeged to analyse the charcoal 
remains found in the l imonite mine of Bala ton-
lovas developed b y him. The parcel contained cs. 
40—50 pieces, in 10 packets . 
I tr ied to invest igate the mater ia l (under the 
direction of Prof. P . Greguss) pa r t ly by t h e wax 
resine method of Sárkány, 1 p a r t l y by embedding 
in pa ra f f in . By both*"methods I retained satis-
f ac to ry cross sections (Fig. 1.: 1, 2, 3), but when pre-
par ing in this way either chord sections, or radial 
sections, no suitable results were obtained (Fig. 
1.: 4 and 5, 6). For this v e r y reason I inves-
t iga ted (mainly for the purpose of analysing the 
radia l s tructure) materials cut off b y a rasor, almost 
pulverised — b y clearing th is charcoal powder 
b y hydra te of chlorine. In th is way I obta ined 
carbonised pieces of ex t raord inary clear design 
and of suitable section plane, qui te appropr ia te 
for an exact observation of detai ls , for quick com-
para t ive investigations and for photographing. 
I stabilised the mater ia l thus prepared in glycerine 
gelat ine. 
The cross sectional images resp. the cross 
sections of the tracheides de termined at once t h a t 
all pieces of coal Were derived f r o m pine or f i r wood. 
In all cross sections we observed longitudinal 
resine veins, consequently the coals derive f rom 
these woods. From the cross sectional images we 
could also conclude the genus of the Pinus . The 
resine veins run more in t h e au tumnal zone or 
near to the a u t u m n a l zone. 
The b read th of the annual r ings varied consider-
ably ; in radial direction f r o m 14—16 to 70—80 
t racheide breadths . In the a u t u m n a l sections the 
tracheides which lay near to t h e border line of the 
1
 S. Sárkány : U j módszer an th rako tomia i vizsgálatok-
hoz. (A New Method for Anthracotomical Invest igat ions.) 
JBotan, Közi. 34 (1937). 
annual ring, generally had th icker walls and ro und 
ed lumen. 
An investigation of the radia l sections establish-
ed defini te ly t h a t the walls were derived f rom some 
Pinus species, because the intersections were almost 
entirely filled out by the pinoid pits 1 (2). Each of 
the invest igated coal pieces, having the same radial 
s t ructure , derived probably f rom the same species. 
— Which species was i t? The indenta t ion of the 
horizontal and of the cross walls of the cross t ra-
cheides de termined t h a t the charcoal remains were 
derived f rom woods belonging to the Pinus silvest-
ris m o n t a n a . As established b y the photographs , 
the cross t racheides are too thed (Fig. 1.: 6—9) and 
the t ee th form sometimes, as it were, a network 
in the cross t racheides (Fig. 1.: 8—9). On the basis 
of this s t ruc ture we can t a k e three members of 
the group into account : P inus silvestris, Pinus 
mon tana or mughus and P inus laricio or nigricans. 
The last possibility, however, may be ruled out 
in the intersections of the medul lary beam parenchi-
mas. I could no t f ind — al though having investi-
gated 120 radial sections — the pits upon each 
other , character is t ic for P inus nigrara. (As the 
inner wall of the cross t racheide is strongly too thed , 
forming almost a network, Pinus cembra was 
quite out of question.) Differences f ixing the limit 
between Pinus silvestris and Pinus m o n t a n a are, 
for the t ime being, not known. The differences 
established b y E . Hof fmann are not reliable. Having 
examined the sections of Prof P. Greguss, I could 
not f ind such differences ei ther . For Pinus silvestris, 
however, we can enumera te several a rguments : 
1. in the cross sectional images the lumen of the 
t racheides in the au tumna l wood is more rounded 
and the walls of the t racheide are thick, (Fig. 1.: 
2,3) ; 2. t he toothing of the cross tracheides is deep, 
in contradist inct ion to Pinus mon tana in which 
the t ee th are smaller (Fig. 1.; 6—9) ; 3. t h e cross 
t racheides are distr ibuted in several steps, the one 
above t h e other , this fact being characterist ic for 
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Fig. 1. 1 Pinus silvestris. Cross section, w i t h resine located in t he au tumna l wood. The t racheides of t he a u t u m n a l wood 
have th icker walls a n d rounded lumina , (1 : 57). 2 Pinus silvestris. Cross section, wi th broad annua l r ings and w i t h 
resine vein (1 : 57). 3 Pinus silvestris. Cross section, wi th small annual rings and with resine vein (1 : 57). 4 Pinus silvestris. 
Radia l longitudinal sec t ion, with heterogeneous medul lary beams, with pinoid pi ts filling out the in tersec t ions . 
5 Pinus silvestris. Radial longitudinal sect ion, with medul lary beam (1 : 300). 6 Pinus silvestris. Radial longi tudinal section, 
wi th heterogeneous m e d u l l a r y beam ; t he inner walls of t h e cross t racheides have deep tooth ing (1 : 300). 7 Pinus 
silvestris. Radial longi tudinal section w i t h cross t racheide having an a l t i tude of two steps. (1 : 300). 8 Pinus silvestris. 
Radia l longitudinal sect ion with s t rongly toothed crosstracheides. E a c h of t hem, is two steps high. (1 : 300). 
9 Pinus silvestris. Rad ia l longitudinal section. The cross tracheides are 4 steps high, the inner wall has deep too th ing 
and forms a ne twork (1 : 300) 
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Pinus silvestris, according to E . H o f f m a n n also ; 
4. t he outer walls of the cross t racheides are s t rongly 
undu la ted and t h e cross t racheides are ra ther high 
(Fig. 1.: 9); 5. in t h e cross walls of t h e cross t rache-
ides the intersections of pi ts wi th court are also 
spinose (Fig. 1.: 7—9). 
We can f ind these characteris t ics isolated and 
sporadically in P inus montana too, b u t not collec-
t ively and regularly. The rich f ind of Bala tonlovas is 
therefore in all probabi l i ty derived f rom Pinus 
silvestris wood. 
On the basis of this single species, however, we 
can not m a k e defini t ive conclusions as to t h e past 
climatic conditions of this f ind . The present area 
of diffusion of Pinus silvestris is Nor thern I t a ly , 
the Balkans and the moun ta in chains of t h e Car-
pa th ians as well as the cool regions of Middle and 
Nor thern Europe . From all th is we can only ascer-
ta in t h a t a t t he pleistocen period there were Pinus 
Silvestris forests in Bakony mounta ins in t h e area 
of Lovas.2 
п. шимончич 
ОСТАТКИ Д Р Е В Е С Н Ы Х У Г Л Е Й И З Л И М О Н И Т О В О Г О Р У Д Н И К А П А Л Е О Л И Т И Ч Е С К О Й Э П О Х И 
В С . Б А Л А Т О Н Л О В А Ш 
(Резюме) 
Директор музея в г. Сексард Д . Месарош обратился 
к Ботаническому институту сегедского университета с 
просьбой определить происхождение древесных углей, 
поступивших из лимонитового рудника , открытого им 
же в с. Балатонловаш. 
Из поперечных сечений трахеид сразу выяснилось, 
что предоставленные д л я анализа куски углей представ-
ляют собой какой-то вид сос ны. Зубчатость горизон-
тальных и поперечных стен трахеид свидетельствует о 
том, что они получились из дерева, принадлежащего к 
группе Pinus silvestris - montana . В данном случае 
только 3 вида были приняты в расчет, а именно Pinus 
silvestris, Pinus montana или mughus и Pinus laricio 
или nigricana. Угли местонахождения Балатонловаш 
образовались, по всей вероятности, из первого. 
2
 Li terature : L. Fekete —T. Blattny : Az erdészeti je-
lentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. 
(The diffusion of trees and hushes impor tan t from the point 
of view of forestry in Hungary . ) Selmecbánya 1913. ; P. Gre-
guss : Kri t ikai megjegyzések a magyarországi prehisztorikus 
faszenek meghatározásaira. (Critical Remarks about the Deter-
mination of Prehistoric Charcoals in Hungary . ) Botan. Közi. 
37 (1940).; P. Greguss — I. Szalai : A solymári barlang faszén-
maradványai . (The Charcoal Remains in t he Cave of Solymár.) 
P. Greguss —F Szalai: A «mélyvölgyi kőfülke» pleisztocén 
faanyagának xylotomiai vizsgálatai. (Investigations of t he 
Pleistocene Wood Material of the «Stone Niche of Mély völgy».) 
Földtani Közl. 1950.; P. Greguss — L Varga: Xylotomischer 
Bestimmungsschlüssel der Pinusar ten. Acta Biol. 1950. ; 
P. Greguss : Xylotomischer Bestimmungsschlüssel der heute 
lebenden Koniferen Gattungen. Acta Biol. 1951. ; E. Hoff-
mann : Paläobotanica der Pflanze. 1934. ; F. Hollendonner : 
A fenyőfélék f a j ának összehasonlító szövettana. (Compara-
tive Hystology of the Wood of Pinoides.) Budapest 1913. ; 
S. Sárkány : A Szeleta-barlang faszénmaradványai . (Charcoal 
Remains of the Szeleta Cave.) Botan. Közl. 35 (1938). ; 
S. Sárkány—J. Stieber : A Szelim-barlang ú jabb faszénmarad-
ványainak vizsgálata. (Investigations of Recent Charcoal 
Remains of the Szelim Cave.) A Budapest i Tud. Egyet . Biol. 
Intézetének évkönyve 1950. 

GÉZA F E H É R 
4. aoû t 1 8 9 0 - 1 0 . avril 1955 
Savant eminent qui se distingua dans les re-
cherches sur l 'histoire pr imi t ive des Hongrois et les 
rappor t s hungaro—slaves, Géza Fehér succomba 
le 10 avril 1955, à l 'âge de 65 ans, à une grave 
maladie qui avai t duré de longues semaines. Avec 
lui s 'éteignit l 'un des représentants les plus cultivés 
de la recherche archéologique hongroise, un homme 
aux connaissances très variées, qui, a u cours des 
dernières années , p r a t i qua des fouilles don t les 
résul tats f u r e n t accueillies avec grand in té rê t non 
seulement p a r les savants hongrois, mais aussi par 
l 'opinion scientifique in ternat ionale . 
Géza Fehé r naquit le 4 août 1890 à Kunszent -
miklós. A y a n t achevé ses études secondaires à 
Kiskunhalas , il entra en 1909 à l 'Académie des 
Lettres de Debrecen, où, sous la direction de Jenő 
Darkó, N á n d o r Láng e t József P á p a y , il f i t des 
études de philologie gréco-latine et byzan t ine , et 
de l inguistique f inno-ougrienne. Après avoir achevé 
ses études universitaires, il passa en 1913, à Buda-
pest, son doctora t ès l e t t r e s . Ses premiers t r a v a u x 
(sa thèse de doctorat in t i tu lée «Le ter r i to i re et 
le nom d 'Atelkuzu», Századok [Siècles] 1913 ; 
«Compléments adverb iaux mordves» N y K 1916) 
révélèrent dé jà c la i rement les connaissances 
philologiques et l inguistiques à la fois nuan-
cées et précises, le sens critique péné t r an t et le 
remarquable don de la conjecture, qui caractéri-
seront dans la suite tous ses t r avaux scientifiques. 
Après son doctorat , G. Fehér se consacra à des 
activités t rès variées. Professeur en 1913—1914 à 
Sepsiszentgyörgy, en 1915 — 1916 à Szabadka , il 
fu t appelé sous les d rapeaux , puis, en 1918, il 
travailla à l ' Ins t i tu t Scientifique Hongrois de 
Constantinople. Revenu de Turquie, il devint pro-
fesseur de lycée à Budapes t , puis fonct ionnaire de 
la Collection Orientale de la Bibliothèque munici-
pale de Budapes t . Au cours de ces années mouve-
mentées, son intérêt scientif ique se po r t a de plus 
en plus sur l 'un des problèmes essentiels de la 
protohistoire hongroise, à savoir les rappor ts 
historiques hungaro-protobulgares . Ceci devint le 
f ac t eu r dé te rminant de toute sa carrière de savant 
et de l 'ensemble de ses act ivi tés scientifiques. 
Après des recherches poursuivies dans ce domaine, 
il publ ia en 1921 son grand ouvrage int i tulé «Bulga-
risch—ungarische Beziehungen in den Y — X I . 
J ah rhunde r t en» . A la lumière d 'une vas te l i t téra-
tu re scientifique et d 'une é tude minut ieuse des 
différentes sources l i t téraires et l inguistiques, l 'au-
t eu r examinai t dans ce livre le problème des rela-
t ions historiques ent re Hongrois et Protobulgares . 
Cet ouvrage é ta i t la meilleure synthèse et la plus 
péné t r an te crit ique des rés id ta ts obtenus par les 
recherches protohistoriques hongroises en t re 1903, 
année de la paru t ion du livre de Pauler , et 1921 : 
grâce à ses nombreuses observations nouvelles, 
qui, au jourd 'hu i encore, sont tou jours valables, cet 
ouvrage demeure une valeur impérissable de notre 
l i t t é ra ture protohistor ique. 
La publication des «Bulgarisch — ungarische 
Beziehungen» ouvrit dans la carrière scientifique 
de G. Fehér une deuxième période qui, devant 
s ' é tendre sur deux décades, f u t essentiellement 
consacrée à l ' explorat ion et à l ' é tude de l 'histoire 
et des monuments des Protobulgares danubiens. 
C'est à propos de ces études qu 'en 1922' il se rendi t 
en Bulgarie, où il é tendi t ses act ivi tés scientifi-
ques à un domaine nouveau. E n effet , c ' es t à ce 
moment- là qu'il commença à s 'occuper de recher-
ches archéologiques e t par t ic ipa à des fouil les à 
Madara , Aboda—Pliska, Moumdji lar , et en de 
nombreuses aut res localités. Au cours de ces vingt 
années de recherches poursuivies en Bulgarie, il 
publ ia de nombreuses études en bulgare, hongrois, 
a l lemand, français et tu rc sur l 'histoire ancienne et 
les monuments archéologiques des Protobulgares . 
Ses ouvrages les plus remarquables , publiés en cette 
période de ses act ivi tés scientif iques, sont le livre 
sur l ' inscription du relief équestre de Madara (Die 
Inschr i f t des Reiterreliefs von Madara . Sofia 1928), 
son é tude int i tulée «Les monument s de la culture 
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protobulgare et leurs relat ions hongroises» (Arehaeo-
logia Hungarica V I I . Budapes t 1931), de même 
que son livre «Rôle e t cul ture des Prolobulgares» 
(Budapes t 1940). Au jourd 'hu i , avec le recul du 
t emps , nous voyons déjà c la i rement que ces 
ouvrages de G. Fehér n ' é ta ien t po in t sans erreurs 
et insuff isances. Ainsi, il a cer ta inement surest imé 
la signification et le rôle historiques des Proto-
bulgares au point de vue de la fo rmat ion de l ' E t a t 
bulgare et de l 'histoire des Hongrois de la conquête 
a rpadienne . Cependant , il demeure tou t aussi 
cer ta in que ses t r a v a u x ont sensiblement contr ibué 
au progrès des é tudes consacrées à l 'histoire des 
Protobulgares et à la protohistoire hongroise, de 
même q u ' à une compréhension plus claire, au point 
de vue historique, des monuments matériels ayan t 
t ra i t à ces problèmes. Pa rmi les nombreux résul ta ts , 
h a u t e m e n t significatifs et de valeur durable, qu ' i l 
ob t in t a u cours de ses recherches, il convient de 
signaler en particulier une cons ta ta t ion impor tan te : 
il é tab l i t en effet que , cont ra i rement à l 'opinion 
généralement admise dans les milieux scientifiques, 
ni les Protobulgares , n i les Hongrois qui entre-
tena ien t avec eux des contacts é t roi ts , n ' ava ien t 
été des peuples nomades au sens hab i tue l du mot , 
qu'ils ava ient la p r a t i que de l 'agr icul ture et possé-
daient pour la p lupa r t des hab i t a t ions fixes. 
E n reconnaissance de ses méri tes scientifiques, 
l 'Univers i té de Debrecen lui conféra en 1924 le 
t i t re de pr ivatdocent . II fu t élu membre ordinaire 
de l ' I n s t i t u t Archéologique Bulgare. E n 1931, il se 
vit conférer le titre de chargé de cours à l 'Universi té. 
Au cours des années qu'i l vécut en Bulgarie, il f i t 
de n o m b r e u x voyages d 'é tudes dans différents pays 
d 'Europe et du Proche-Orient . A l a f in de la Seconde 
Guerre mondiale, il se rendi t en Turquie et t ravai l l 
a au Musée du Top K a p u Saray d ' I s t anbou l jusqu ' en 
1948, année de son re tour en Hongrie. 
Ce r e tou r marqua u n t ou rnan t dans ses act ivi tés 
scient i f iques. En effet , dans le cadre de la recherche 
archéologique hongroise réorganisée, une mission 
difficile mais combien impor tan te l ' a t t enda i t : il f u t 
chargé de déterminer, de rassembler et d 'apprécier 
au po in t de vue his tor ique le legs archéologique 
des Slaves ayant vécu sur le terr i toire de la Hon-
grie à l 'époque de la conquête arpadienne . Fehér 
accepta avec enthousiasme cette mission difficile 
et le g r a n d labeur qu 'exigeai t l 'accomplissement 
de sa t âche . Au bout de quelques années, il ob t in t 
des résu l ta t s remarquables qui nous pe rmet ten t 
à l 'heure actuelle de voir clairement les grandes 
lignes d u problème des rappor ts en t re les Hon-
grois conquérants et les Slaves v ivant en ce pays 
à l 'époque de la conquête a rpadienne . Grâce à 
ses recherches, l 'on peut considérer comme déter-
miné le legs archéologique des Slaves du t emps 
de la conquête arpadienne, et nous possédons 
également des connaissances approximat ives con-
cernan t le long processus au cours duquel se déve-
loppa l 'aspect e thnique des Hongrois du moyen 
âge. A l 'heure actuelle, il n 'es t point encore possible 
de mesurer la signification de ces résul tats à la 
lumière de tou tes leurs incidences scientif iques, 
mais il est d'ores et déjà certain que ses recherches 
sur les Slaves de la Hongrie des conquérants arpa-
diens revêtent une importance fondamenta le et 
ouvrent une Amie nouvelle au t rava i l historique ul-
tér ieur . C'est dans le cadre de l ' é tude du problème 
des Slaves de la conquête a rpadienne que fu ren t 
entreprises les fouilles très impor tan tes de Zalavár : 
malgré son grand âge, G. Fehér dirigea ces fouilles, 
qua t r e années du ran t , avec un dévouement exem-
plaire. Grâce au r appor t préliminaire publié à propos 
de sfouilles en question (Les fouilles de Zalavár 
1951—1953. R a p p o r t préliminaire. Ac ta Arch. H u n g . 
4 [1954] 201 — 265), nous sommesen mesure de nous 
faire dès ma in t enan t une idée claire de l ' impor tance 
du t ravai l accompli. Les fouilles de Zalavár nous 
ont permis de pénétrer , dans le domaine de l 'histoire 
de Hongrie, un phase essentielle au point de vue de 
l 'apprécia t ion exacte des rappor t s historiques en t re 
Hongrois conquérants et Slaves. 
La mor t ravi t G. Fehér alors que, t ravai l lant 
avec un zèle f iévreux, il rassemblai t les monuments 
slaves du t emps de la conquête arpadienne et 
é tudiai t le matér ie l des fouilles de Zalavár . Sa mor t 
cause à la recherche archéologique hongroise une 
per te d ' a u t a n t plus douloureuse que les résultats des 
t r a v a u x scientifiques qu'il accompli t au cours des 
dernières années n ' o n t été publiés j u squ ' à ce jour 
que dans une mesure f ragmenta i re . Ses ouvrages inti-
tulés «A honfoglaló magyarok és a magyar—szláv 
együt té lés problémái» (Problèmes des Hongrois 
conquérants et de la coexistence hungaro—slave) 
et «A népvándor láskor i népek viselete» (Le vê tement 
des peuples de l 'époque de la Migration), le premier 
volume — presque ent ièrement achevé — du 
Corpus des monument s hungaro—slaves , de même 
que plusieurs é tudes de la plus h a u t e impor tance 
sont demeurés manuscr i t s . Nous espérons que ces 
manuscr i t s de G. Fehér pourront ê t re publiés sous 
peu e t qu'ils guideront dans leur t r ava i l les cher-
cheurs appelés à poursuivre son oeuvre. 
J. Harmaita 
A LA MÉMOIRE DE OTTO HERMAN 
Cinquante années se sont écoulées depuis le j ou r 
mémorable (le 4 août 1905) dans l 'his toire de l 'arché-
ologie hongroise, où Ot to He rman , après avoir 
découvert la première trouvaille paléol i thique de 
Hongrie et après avoir pass ionnément soutenu sa 
thèse dans le déba t qui s'éleva a u t o u r d'elle, f i t 
la découverte , à Miskolc, de la „ t ro i s i ème" t rou-
vail le paléoli thique, chez le gardien d u cimetière d u 
m o n t Avas, qui la conservait depuis q u a t r e ans dé jà . 
Oit sait que la première trouvail le f u t mise à 
jour dix ans a u p a r a v a n t , en 18911, et la deuxième 
en 18942. On connaît également l 'histoire du d é b a t 
exaspéré dont les par t ic ipants al laient souvent 
j u s q u ' à se permet t re des personnalités, et qui se pro-
longeait pendan t dix a n s 3 dans des revues hongroises 
et étrangères en langue hongroise, a l lemande 
et française. C'est j u s t emen t la publ icat ion de la 
troisième t rouvai l le 4 qui a t ranché ce déba t e t a 
donné les moyens matériels nécessaires pour la 
cont inuat ion des recherches. 
1
 O. Herman : A miskolczi palaeolith lelet , („La t rou-
vaille paléolithique de Miskolc") Arch. É r t . 1893. pp . 1 — 25. 
Pour la bibliographie y relat ive cf. MAG W 1906. Sep. p. 1. 
Note 2. et J. Bayer : Das Alter des Ar te fak t s aus der Pe tő f i -
gasse in Miskolcz u n d andere angeblich paläol i thischer Stein-
gerä te . WPZ. 1922. pp . 2 2 - 2 6 . 
2
 О. Herman : Das Pa läol i th ikum des Biikkgebirges in 
Unga rn . MAG W 1908. Sep. p. 9. 
3
 Pour la bibliographie cf. ibid. les notes . 
4
 O. Herman : Zum Solutreen von Miskolcz. Ibid. 1906. 
Sep. pp . 1 — 11. 
5
 Cette let tre me f u t remise dans la compagnie des au t r e s 
documents — se r a p p o r t a n t sur tou t à l ' inspect ion des musées 
— qui furent re t rouvés p a r m i les manuscr i t s du r eg re t t é 
Á. Buday . La le t t re se t rouve actuellement dans les archives 
de la section archéologique du Musée Nat iona l Hongrois. Les 
au t r e s documents sont déposés dans la b ibl io thèque de 
l 'Univers i té de Szeged. В. Pos ta était du n o m b r e de ceux 
qui ne doutaient pas de l 'origine paléoli thique (chelléen) des 
t rouvail les de Miskolc, ce qui est témoigné p a r le manuscr i t 
d ' une de ses conférences qu ' i l a tenue encore à Budapes t , 
manuscr i t qu'il avai t donné à O. Herman que celui-ci a publ ié . 
Y. : MAGW. 1906. Sep. p. 5. — Le fait que Pos t a s ' intéressai t 
à l ' époque paléoli thique aux cours de ses é tudes antér ieures 
dé jà , est prouvé en t re aut re p a r la circonstance qu' i l a mis à 
la disposition de O. H e r m a n l ' image du coup de poing d 'Olo-
nec qu'il avait appor té de la collection Po l j akov du Musée de 
Moscou et que celui-ci a publiée (ibid.) comme analogie. Y. : 
f ig. 2. U n passage de son journa l de voyage, t e n u il y a cinqu-
ante ans, eSt in téressant de ce point de vue . Nous ci tons ce 
passage, daté de Moscou, puisque ce journa l t rès caractéris-
La le t t re de O. H e r m a n que publions ci-dessous 
et que nous avons t rouvée parmi les manuscr i t s de 
B. Posta , 5 est un document intéressant du point de 
vue de l 'histoire des recherches paléoli thiques 
hongroises. 
„Magyar Ornithologiai K ö z p o n t . " 
Hungar ian Central Bureau for Ornithology 
Budapest , V I I I . József-kőrút 65. 1. 
Budapes t , le 31 j anv ie r 1907. 
Mon cher Béla ! 
Recevez mes remerciements pour vo t re gentille 
et bonne le t t re ainsi que pour la bonne nouvelle de 
votre guérison.6 Pád i T ó t h m ' a parlé, il y a quelques 
semaines, avec tristesse de votre é t a t . 
L 'a f fa i re du paléoli thique de Miskolcz a été 
provoquée pa r ma dernière étude publiée en alle-
mand,7 dans laquelle j ' a i mis en doute la justesse 
du relevé de Ha lavá t s et où j ' a i publié une nouvelle 
t ique de l 'histoire de l ' expédi t ion de Zichy, mais de Posta 
lui même aussi, n 'est pas publ ié encore : „ L e 10 f év r i e r " 
(1898) „ J ' a i commencé la visi te du musée his tor ique su ivant 
le catalogue. J ' a i t rouvé des analogies de la t rouvai l le de 
Miskolcz pa rmi les objets p o r t a n t la cote 30 de la salle I 
p rovenant du gouvernement de Iénisséï, et une pièce analogue 
à un obje t découver t en Hongrie qui a été publié en compagnie 
des trouvail les de Miskolcz ; ce t t e dernière por te la cote 75 e t 
se t rouve dans la salle II ; elle f u t découverte p a r m i les t rou-
vailles d 'une gro t te de m a m m o u t h de Keletskaïa goubernia, 
olkoumski ouiezd. D 'au t res pièces mésolithiques analogues 
sont exposées sur les t ab leaux 118 et 122 de la salle I I ; elles 
f u r e n t collectionnées par K. N. Senger, J . A. Kelyszivej et 
Sandherg en 1876 — 77 sur le l i t toral de la Mer Blanche, à 
150 verstes d 'Arkhangel . U n e aut re pièce complè tement 
conforme à celles de Miskolcz por te la cote 137. J e noterai 
le lieu de découver te plus loin avec celui d ' u n m a r t e a u poli 
bosselé. Une pièce découver te dans le gouvernement de 
Smolensk est également analogue à celle de Miskolcz." — Ce 
passage renfe rme les premières observatoins fa i tes par u n 
savant hongrois sur le paléol i thique des régions situées à 
l 'est de not re pays . Cf. encore : Arch. É r t . 1898, 73 où il 
me t en doute leur origine paléoli thique. 
6
 Cette maladie a eu des conséquences du po in t de vue 
de l 'histoire de nos musées. U n chapitre du budget de cet te 
année avai t p révu la construct ion de la section archéologique 
du Musée de Transylvanie . C'est la somme réservée à ce b u t 
qui a servi plus t a rd à la const ruct ion de l ' Ins t i tu t Zoologique 
d ' I s tván A p á t h y , et ainsi la Section Archéologique de Kolozs-
vár n 'es t t ou jou r s pas installée dans un bâ t iment indépendant . 
7
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trouvaille provenant de la terrasse d 'Avas que 
j ' a i considérée comme diluviale à l 'encontre de 
l 'opinion de Halavá ts selon qui les t ombeaux mêmes 
seraient creusés dans du grès. Hornes 8 m 'a écrit , à 
propos de ce t te étude, que toutes mes conclusions 
sont logiques et qu'il fera le nécessaire pour que le 
p lan s t ra t igraphique de la terrasse soit de nouveau 
levé.9 Mais Böckh1 0 a aussi réagi parce que ses 
deux géologues1 1 é ta ient également st igmatisés. 
I l a pris le pa r t i de s 'adresser à Darány i en lui 
fa isant savoir que cet te affaire doi t être f inale-
m e n t tirée au clair. E t le bon minis t re a donné la 
possibilité de le faire.12 
L 'au tomne passé, le dr . Károly P a p p 1 3 a été 
envoyé pour étudier la s t ra t igraphie des l ieux ; 
Ot tokár Kad ic 1 1 l 'accompagna en qual i té de palé-
ontologue. Ce dernier est venu me voir et moi, je 
lui ai donné d 'amples renseignements sur tous les 
problèmes, en insistant su r tou t sur le fa i t qu ' au tour 
de la source d u ruisseau Szinva, il y a beaucoup de 
grot tes et que, selon moi, dans la grot te Szeleta 
part icul ièrement , il doit y avoir des trouvailles 
préhistoriques. 
Les deux jeunes s avan t s zélés ont accompli 
leur mission dont voici le résul ta t : 
Tout le système de terrasses est diluvial malgré 
les af f i rmat ions contraires de Ha lavá t s , celle sur 
laquelle se t rouve le t emple réformé e t le cimetière 
est également diluviale.15 C'est dans la rue Pe tő f i 
qui traverse cette terrasse, que f u t découvert le 
coup de poing d 'une exécution délicate dont j ' a i 
envoyé l ' image, et les fouilles exécutées dans ces 
parages a livré d ' innombrables éclats de silex. C'est 
la même région où fu ren t découvertes les t rouva-
illes paléonthologiques magnif iques du musée de 
Miskolc.16 
8
 Нэегпез : Der diluviale Mensch in Europa . 1903 
— Il reconnaît que la première trouvail le ressemble aux 
coups de poing chelléens, mais il doute de son authent ic i té 
et il la considère plutôt comme solutréenne si on peut la tenir 
pour paléolithique. 
9
 On ne peu t pas savoir s'il était in te rvenu dans l ' in térêt 
des recherches géologiques, mais il est sur que ces recherches 
f u r e n t en effet commencées. 
10
 La le t t re que J. Böckh avai t écrite à ce su je t , f u t 
publiée par K. Papp aussi. M. Kir . Földtani In téze t Évkönyve , 
1907. pp. 9 1 - 9 2 . 
11
 Gy. Halaváts et L. Telegdi Roth don t les noms sont 
mentionnés dans la lettre don t nous venons de parler. 
12
 Les t r a v a u x furent mis en marche p a r un décret du 
31 août 1906 de Ignác Darány i , ministre de l 'agriculture. 
1 3
 Le p lan a été exécuté du 20 octobre au 10 novembre 
1906. 
14
 Son premier rapport est publié dans le Földtani Köz-
löny, 1907, pp . 2 0 5 - 2 0 7 . 
15
 C'es là qu ' a été découver te la t rois ième trouvail le . 
16
 Misk. É v k . 1900, pp . 3 4 - 3 8 et 1 9 0 6 - 7 , pp. 2 7 - 3 9 
Ces fa i ts ont réduit à rien la valeur des affir-
mations et des hypothèses de Ha lavá t s . H a b e a t 
sibi. Telle est l 'opinion du dr . Károly P a p p aussi 
qui est en t ra in d 'écrire une étude à ce sujet . 1 7 
Kadic, su ivant mes conseils, a exploré la grot te 
Szeleta, où sous la couche d 'humus , il a t rouvé un 
couche d 'argile diluviale d 'une épaisseur de 5 m . 
Les fouilles qu'i l a entreprises dans cet te couche, ont 
livré jusqu ' ic i beaucoup d''ossements de VUrsus 
spelaeus et d'instruments primitifs en os ! Ces fouilles 
seront continuées au mois de mai et elles seront 
étendues sur les aut res grot tes aussi.1 8 E t quan t 
à l ' Ins t i tu t de Géologie, il a mis sur son p rogramme 
régulier l 'explorat ion des couches inférieures des 
cavernes. Voilà ce qui est fai t jusqu ' ic i . 
E t s'il arrive v ra iment que l ' é tude archéolo-
gique de la Grande Plaine sera également abordée, 
on aura de tou te façon besoin de la présence d 'un 
géologue qualifié, car au t r emen t les fouilles auront 
le caractère d 'un farfouillage.1 9 
E t ma in t enan t voilà une question confidentiel le 
et conf iante : n 'avez-vous pas reçu, mon cher Ami, 
un objet paléoli thique de Ferenc Doba, sonneur 
du temple pro tes tan t d 'Avas , à Miskolc? Quand 
j 'avais fa i t l 'acquision de la belle pet i te pointe de 
flèche que j ' a i décrite dans mon étude sur le Solutréen, 
il m 'ava i t dit qu'il en avai t une autre d ' u n e forme 
différente qu 'un „monsieur de Transy lvan ie" 
avait prise.20 J ' ava is pensé d 'abord à E n d r e Orosz, 
mais le sonneur m ' ava i t donné un s ignalement 
différent du sien. 
Comme j ' a i lu dans vot re le t t re que vous avez 
passé à Miskolc, l ' idée m'es t venue que c 'é tai t 
peut-être vous. 
J e vais publier quelque chose, plus t a r d , et je 
vous enverra i mes é tudes , toutes les qua t re . 
17
 Miskolcz környékének geológiai viszonyai. Föld t . Évk . 
1907. pp. 91 — 131. „La S t ruc tu re géologique des environs 
de Miskolc". 
18
 Ada tok a szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez, 
„Contr ibut ions au problème de l 'homme diluvial de la vallée 
Szinva". Föld t . Évk . 1907. pp . 3 3 3 - 3 4 5 . 
" iNous ne croyons pas que Uttô H e r m a n eût pensé 
uniquement a u x fouilles des stat ions plus récentes , qui 
n 'exigent guère des connaissances géologiques. Il para î t 
p lu tô t qu ' ap rès la découverte des trouvailles de Miskolc, 
il supposait qu 'on allait découvrir , dans la Grande Plaine 
aussi, des trouvailles paléolithiques. S'il en est ainsi, son 
hypothèse s 'est avérée jus te dans la suite. On a, en e f f e t décou-
vert des trouvail les paléolithiques dans le Ötlialom de Szeged 
en 1935, cent ans après sa naissance. Cf. : J. Banner : Az első 
alföldi palaeolit-lelet. Der erste Palaeoli thfund in der unga-
rischen Tiefebene. — Dolgozatok — Travaux , 1936, pp. 1 — 7. 
20
 Nous ne savons pas si cet te pièce fu t re t rouvée , mais 
son histoire est mentionnée dans ses publ icat ions aussi. 
Le fait est d'ailleurs très caractérist ique des méthodes de 
collectionnement des musées de provinces au t o u r n a n t du 
siècle. 
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J e vous embrasse. 
Votre vieil ami 
Ot to H e r m a n " . 
Pour nous faire une idée des recherches palé-
olithiques systématiques, riches en résul ta ts , qui 
ont é té fai tes en Hongrie depuis la conférence de 
Ot tó Herman , prononcée dans la Société des Sciences 
Naturelles, il nous suf f i t de consulter u n exposé 
d 'ensemble récemment publié, qui embrasse les 
t r a v a u x de détail aussi.2 1 Nous tenons en même 
t e m p s à ment ionner les recherches effectuées au 
cours de la dernière dizaine d 'années , recherches 
don t les résul ta ts ont été publiés précisément pa r 
no t re périodique. Ces résul tats n ' aura ien t j amais 
p u être a t te in ts sans les lu t tes qu 'ava i t menées 
O t t ó Herman a u x temps héroïques de cette discip-
line. C'est pourquoi nous pensons avec reconnais-
sance au grand précurseur de la science paléolithi-
que hongroise, en publ iant ce document intéressant 
t a n t du point de vue humain que scientifique. 
J. Banner 
21
 J. Hillebrand : Magyarország őskora. — Die ältere 
Steinzeit Ungarns. Arch. H u n g . XVII , p. 40. pl. I —VII. 
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(wahrscheinlich mi t gespaltener Bas is ) ; 14. Fellablöser, 1 5 - 2 0 , Fragmentar ische Knochespi tzen. 
X X X V Lf I 
Aurignacien I. — Knochengeräte . 2 — 5. S t äbe aus Mammutel fenbein (bague t t es ) ; 1, 6, halbfertige Knochenge rä t e ; 
7. re touchier te Knochenlanzenspitze ; 8, 12, 13, 15. Knochenahlen ; 14. Knochenahle mit eingespaltenem Spitzenende ; 




Aurignacien I. — Steingeräte. I. Ruridschaber ; 2. Klinge mit Levalloisien-Charakter ; 3,10. dreieckige, 
bearbeitete Abschläge ; 4, 8, 9. gekerbte Klingen ; 5, 7. retouchierte Klingen ; 6. Unretouchierte Klinge. 
Aurignacien I. — Steingeräte. 1, 3, 7, 8. Gekerbte Klingen ; 2, 4. Unretouchierte Klingen ; 6. Retouchier te 
Klinge ; 5. Bohrer ; 9, Klingenkratzer , 
XLt 
Aurignacien I I . — Knochengeräte 1 2 4 \ f l A - ir 
Lanzenspi tze ; 6. Knochengerä t „ ú t i J S ^ ^ Г Й ^ ^ ^ ^ Г 
Griff fassbares Gerät. ' K n o c h e n a » ' 1 a „ g e r oder ein 
X L I I 
Aurignacien II . — Knochengeräte . 3. Spitze mit gespaltener Basis (?) ; 5, 6, 9. Lanzenspitzen aus Mammutelfenbein 
von unbes t immbarem Typ. Die übrigen Gegenstände sind Bruchstücke von unbes t immbaren Knochenlanzenspi tzen. 
XLIII 
Aurignacien II . — Knochengeräte , l / a , b, c. Flöte mi t drei Löchern aus dem Femur eines Höhlenbären 
2/a, b, c. Idolart ig geformter Gemsehornzapfen( ? ) ; 3/a, b, c. Rentier —Phalanx mi t vier Löchern. 
XLIV 
Pseudo-Knochengeräte vom Ycldener Typ aus den verschiedenen Schichten der Höhle von Istállóskő. 29. 
Limonit aus der Aurignacien Il-Schicht ; 30. Gelbe Erdfarbe aus der Aurignacien I-Schicht. 31/a, b. 
Pyri ts tücke aus der Aurignacien I-Schicht. 
XLV 
Aurignacien II. — Steingeräte 1. Retouchier te K l i n g e ; 3. Gekerbte K l i n g e ; 4. Kl ingensp i tze ; 5. Messer mit 
abges tumpf tem Rücken ; 12. Unretouchier te Klinge ; 2. Lanzenspitze mi t Moustérien-Charakter ; 7. Bla t t förmige 
grobe Lanzenspitze ; 8. Hochkratzerar t iges Gerät . 
XLVI 
9 
7 8 9 
Aurignacien I I . — Steingeräte. 1. Unretouchier te K l inge ; 3. Klinge mit sägeartigem R a n d ; 2. Diskusart iger Schabe r ; 
4. Mikrolithklinge mit abges tumpf t em Rücken ; 6. Bruchstück von einer Klingenspitze mit Chatelperron-Charakter ; 
7, 9. Nicht typische Stichel ; 5, 8. Schaber mit Moustérien-Charakter . (Möglicherweise handelt es sich bei Nr. 8 
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Aurignacien 11. - Steingeräte. 1. Bruchstück einer lorbeerblat t förmigen Lanzensp i tze ; 3. Kl ingenkratzer ; 
4, 6. Retouchierte Klingen ; 7. Gekerbte Klinge ; 2. Hochkratzerar t iger Abschlag ; 5. Lanzenspi tze mit 
Moustérien-Charakter , 8. Diskus ; 9, Schaber mit Moustérien-Charakter. 
X L V i I I 
7 8 
Aurignacien I I . — Steingeräte. 1. Gekerbte Kiiiige ; 3. Retouchier te Kl inge ; 4, 6. K l i rgen mit С hate lperron-Charakter ; 
5. Bruchs tück von einer Lanzenspitze mit Mousté i i tn-Charakter ; 2, 7, 8. Schaber mit Moustérien-Charakter . 
XLIX 
Aurignacien II. — Steingeräte. 1, 3, 5, 6. Schaber mit Moustérien-Charakter; 2, 4. Klingenkratzer; 7. Klingenspitze. 
L 
Stein- und Knochengeräte aus dem Aurignacien II oder III 5, 9. Grabe, dicke bearbei te te Abschläge, 1, 3. 
K l ingenbruchs tücke ; 10. Gekerbte K l i n g e ; 6. Picartiger Hochkratzer . 7. «Bec»-artigc K l i n g e ; 2. In Solutréen-Technik 
ausgearbei teter Abschlage, 8. Atypischer Klingenkratzer ; 4. Bruchstück eines Knochengeräts . 
<i) Die Höhle von Istállóskő während der Grabungsarbei ten . Im Hin te rgrund sind die nicht en t fe rn ten Schut t -haufen der f rüheren Grabungen zu sehen. 
/. РСФЗ Humus 
2 КШКЯ Hellgelber Höhlenlehm 
3. |Q
 0P.| Gelblich, steinig 




Dunkelbraun, mit Hikrofauna 9. X Ц Hellbraun, mit feinstückigem Kalkschutt 
Grubenausfüllung 10. Х////Л J" situ verwitterter Stein 
а. 1 Я Grauer Schutt 
'2. [ T U Rote Einkeilung 
Gelblichbraun, lösshöltig 
O. fc^sSSl Dunkelbraun, steinig 
b) Schichtenquerschit t bei P u n k t 12. 
L I I 
1. Cypselus apus L. r e c h t e r H u m e r u s , Obere K u l t u r s c h i c h t . 2. Lox ia cu rv i ro s t r a L. P rämaxi l l e , Obere K u l t u r s c h i c h t . 3. E r inaceus sp. , dis tales B r u c h s t ü c k des 
r e c h t e n H u m e r u s . Obere K u l t u r s c h i c h t . 4. Microtus- C le th r ionomys-Gruppe , rechter F e m u r m i t angewachsener d i s ta le r Ep iphyse . Obere K u l t u r s c h . 5. Sorex 
sp. (von S. kennard i Hin t . -Grösse ) , l inke Mandibel . U n t e r e K u l t u r s c h i c h t . 6. Arvicola t e r res t r i s L., l i nke r F e m u r ( j uv . ?) Obere K u l t u r s c h i c h t . 7. N e o m y e 
fodiens Schreb . , p rox imales B r u c h s t ü c k des l inken F e m u r s . Gelb l ichbraune , lössige Schicht . 8. Microtus (Stenocranius) gregal is Pali . , l inker M r M. b r a n d i V a r i a n t e . 
Un te re Ku l tu r sch i ch t . 9. Micro tus arval is-agrest is Gr. , l inker ML. « f o r m a maski i» . Unsere K u l t u r s c h i c h t . 10. Arvicola t e r res t r i s L. , l inker M t m i t einer « M i m o m y s -
K a n t e » . Obere K u l t u r s c h i c h t . 11. Microtus a rva l i s -agres t i s Gr., r ech te r M,—M 2 . » forma neol i th icus». U n t e r e K u l t u r s c h i c h t . 12. Microtus oeconomus Pal i . , r e c h t e r 
M t , Va r i au t e . Untere K u l t u r s c h i c h t . 13. Micro tus (Stenocranius) gregal is Pali . , r ech te r M t —M 2 , Va r i an t e m i t ku rze r Vorderschl inge . U n t e r e K u l t u r s c h i c h t . 14. 
C le th r ionomys glareolus (Schreb . ) , l inker M t — M 2 , s t a r k abgekau t . Ge lb l ichbraune , lössige Schicht . A b b . 1—3 in 2facher , Abb . 4 u n d 6 ÍU 3facher , A b b . 5 in 
5 facher , A b b . 6 in 7facher u n d Abb . 8—14 in ca. 12facher Vergrösserung. 
L U I 
13 
1. Ursus spelaeus Ros., linker Astragalus, untere Kul turschicht . 2. Ursus arctos L., rechtcr Astragalus, ober 
Kulturschicht . 3. Ursus arctos L., Pha lanx III . , obere Kul turschicht . 4. Ursus spelaeus Ros., P h a l a n x III. obere Kul tur 
schiebt . 5. Ursus spelaeus Ros. , rechter Mt£ , obere Kul turschicht . . 6. Ursus actos I,., rechter Mt.,, obere Kul turschicht 
7. Ursus spelaeus Ros., rechter Mc4, obere Kul turschicht . 8. Ursus arctos L., linker Mc4, obere Kulturschicht . 9. Ursus arcto 
L., linker P1 , Oberausicht, obere Kul turschicht . 10. Derselbe in Seitenansicht. 11. Capra ibex L. (?), juveniler Hornzapfen 
obere Kulturschicht . 12. Capra ibex L., Frontale mit Hornzapfen von vorn, obere Kul turschicht . 13. Bison priscus Boj., 
rechter Metacarpus, obere Kul turschicht . Abb. 1—8. in ca. 3/4 , Abb. 9 10 in 5/3, Abb. 11 in 1 / l , Ahl). 12 in »/, und 
Abb. 13 in % der natür l ichen Grösse. 
Überres te von Höhlenbären aus der Höhle v o n Tstállóskő im Biikkgebirge (Ungarn) 
I . Schne idezahn m i t u n v e r s e h r t e r Krone . 2. Schne idezahn . Die K r o n e ist zu Lebze i t en des Tieres abgebrochen. Die Bruchf läche z i e h t s ich auch über die Wurze l 
hin u n d wurde noch zu Lebze i t en des Tieres g l a t t , g länzend abgeschl i f fen. 3—4. W u r z e l s t ü m p f e eines s t a rk abgenu tz t en Schne idezahnes eines a l ten Tieres . 
5—8. Schne idezahn eines a l ten Tieres , am entb löss ten Zahnha l s m i t s ta rker E i n k e r b u n g . 9—10. Linker u n t e r e r Eckzahn an K r o n e u n d Ha l s m i t einer d u r c h 
Abwetzen e n t s t a n d e n e n , m e h r als 1 cm t iefen E inke rbung . D u r c h d ie Tä t igke i t des oberen Eckzahnes und des oberen dr i t ten Schne idezahnes bed ing te A b n u t z u n g . 
I I , 13. U n t e r e r E c k z a h n . E i n e infolge der we tzenden W i r k u n g des oberen Eckzahnes , der Zunge und der L i p p e n ents tandene E i n k e r b u n g . 14. Abgesprengter , 
gesonder ter Kronen te i l aus der Höh lenbärensch ich t . (Trotz se iner besonderen F o r m n i ch t das P r o d u k t eines E ingr i f f e s des Urmenschen . ) 12, 15. Abgebrochener 
u n d s t a rk abgenu tz t e r W u r z e l s t u m p f eines u n t e r e n Eckzahnes . E n t l a n g der du rch A b w e t z u n g en t s t andenen E i n k e r b u n g ist die Z a h n s p i t z e t r auma t i s ch abge-
brochen . Von der Krone fehl t jede Spur . Die Bruchf läehe w u r d e noch zu Lebzei ten des Tieres g la t t geschliffen. Pu lpahöhle geöf fne t . 16. Wurze l s tümpfe eines 
s t a rk abgenu t z t en Schneidezahnes eines a l ten Tieres. 17. U n t e r e r v ie r te r L ü c k e n z a h n m i t abgebrochener und a b g e n u t z t e r Krone . 18. U n v e r s e h r t e r oberer v i e r t e r 
L ü c k e n z a h n . 19. Oberer v i e r t e r L ü c k e n z a h n der l inken Sei te e ines senilen Tieres . P r o t o c o n u s abgebrochen , Z a h n k r o n e s tark a b g e n u t z t . 20. Oberer v ie r te l 
Lückenzahn der l inken Sei te e ines a l ten Tieres. Abgebrochener Protoconus , s ta rk abgeschl i f fene Bruchf läche. 21. Oberer l inker v i e r t e r Lückenzahn eines a l ten 
Tieres . Abgebrochener P ro toconus , die Bruchf läehe ers t reckt sieh auch auf die Wurze l . S t a rke Abnu tzung . Knochenauf lagerung auf der Wurze l (Periost i t is) . 
22—23. Oberer l inker v i e r t e r Lückenzahn eines senilen Tieres. Abgebrochener Pro toconus , s ta rk abgenu tz te K a u f l ä c h e , von der Krone i s t fas t n ichts mehi z u s e h e n . 
LV 
Ü b e r r e s t e v o n Höhlenbären aus der Höhle von I s t á l lóskő im Bükkgebi rge (Ungarn) 
1. Unversehr te r oberer ers ter Mahlzahn. 2—4. Obere erste Mahlzähne m i t ausserordent l ich s t a rk abgenu tz ten K a u f l ä c h e n . Freigelegte Pu lpahöh len , fas t ke ine 
Kronen ; das Kauen erfolgte auf der D e n t i n f l ä c h e . 5. Wie Abb . 4. Infolge der of fenen P u l p a h ö h l e n zeigt sich K a r i e s . 6. Wie Abb . 5. 7. Wie Abb . 5. Die Kar ies 
ers t reckt sich auf die ganze Kauf l äche u n d die du rch sie v e r u r s a c h t e Höhle d r ing t t ief in das Dent in ein. 8. Die Krone des oberen ers ten Mahlzahnes ist voll-
s tänd ig verschwunden, in der Alveole ist n u r ein einziger W u r z e l s t u m p f zurückgebl ieben . Pu lpahöh le offen. 9. Unve r seh r t e r oberer zwei te r Mahlzahn. 10. Oberer 
zwei ter Mahlzahn mi t anomalen A b n u t z u n g s f l ä c h e n (Gruben), die z u m Teil auf das Feh len der an tagonis t i schen Zähne zu rückzuführen s ind . E ine ausführ l iche 
Analyse eines ähnl icher Zahnes s. in der Arbe i t Breuers (18). 11. Oberer zwei ter M a h l z a h n , m i t teilweise abgeb rochene r und anoma l abgewe tz t e r Krone. Of fene 
Pu lpahöhle . 12—13. Oberer zweiter M a h l z a h n . S ta rk a b g e n u t z t e K a u f l ä c h e mi t d e m Ü b e r r e s t des Metaconus. Of fene Pu lpahöhlen . Die K a u f l ä c h e bes teh t völlig 
aus Dent in . 14. Unversehr t e r un te re r d r i t t e r Mahlzahn . 15. Der s t a rk abgekau te S t u m p f des un te ren d r i t t en Mahlzahnes mi t offenen Pu lpahöh l en . 16—17. U n t e r e r 
e rs te r Mahlzahn m i t anomalen A b n u t z u n g s f l ä c h e n und offenen Pu lpahöh len . 18. U n t e r e r e r s t e r Mahlzahn m i t te i lweise abgebrochener K r o n e , d ie F r a k t u r e r s t r eck t 
s ich auch auf die Wurzel . Die Bruchf läche w u r d e noch zu Lebze i t en des Tieres abgeschl i f fen . Die Krone eines solchen Zahnes k a n n zwischen den beiden Wurzeln 
ausei i ianderbrechen (s. die beiden fo lgenden Bilder) . 19—20. B ruchs tück eines un te ren e r s t en Mahlzahnes. Der Bruch und das Abschleifen der S t ü m p f e er fo lg ten 
zu Lebzei ten des Tieres . 
Linker Unterkiefer eines Höhlenbären aus der Höhle von Istállóskő. Oben von der Innenseite, unten von der 
Aussenseite und in der Mitte von oben, von der sequestrierten Zahnreihe aus gesehen. In der oberen Abbildung 
weist die sich in der Höhe der Wurzelspitze des zweiten Mahlzahnes öffnende Fistel auf eine chronische Beinhautent -
zündung der Wurzel hin. Die mit t lere Abbildung zeigt sehr schön, dass die ganze Zahnreihe sequestriert ist und dass die 
Alveolenwände nach dem Ausfallen der Zähne zusammengewachsen sind. In der un te ren Abbildung sieht m a n hinter dem 
stark vergrösserten Foramen mentale eine Knochenauf lagerung (Periostitis ossificans). Der verletzte Gelenkkopf ist gut 
sichtbar. 
1. Unterer erster Mahlzahn eines Höhlenbären. Die Krone ist abgebrochen und die ganze Kauf lache infolge der F rak tu re 
von tiefer Karies durchzogen. Höhle von ístállóskő. 2 3. Vierter Lückenzahn eines Höh lenbä ren mit gu t ent-
wickeltem Protoconus. Unte rha lb des Protoconus sind Krone nnd Wurzel eines zweiten, kleineren Zwillingszahnes zu-
erkennen. Höhle von ístállóskő. 4 — 5. Nicht näher best immbarer Mahlzahn eines Höhlenbären. Drillingszahn (1 erster. 
Zahn, 2 = zweiter Zahn, 3 = dri t ter Zahn, r = Wurzel). Höhle von ístállóskő. 6. Höhlenhyäne. Linke Schädeldeckes 
m i t Fistelöffnungen(—»). Igric-Höhle. 7. Rechte obere Zahnreihe desselben Höhlenhyänenschädels. Der vierte Lückenzahn, 
ist mehrfach f rak tur ie r t . Der grosse Ahszess ist gut s ichtbar (—>). 
LV1II 
Der in Taf. LVII abgebildete Höhlenhyänenschädel vom Gaumen her gesehen. Stark abgenutzte Schneidezähne mit 
offenen Pulpahiihlen, ein frakturiertcr vierter Mahlzahn der rechten Seite mit offenen Pulpahöhlen und Fistelöffnung 
(—>) Igric-Höhle, 
L I X 
Höhlenlöwe. Igric-Höhle. Stark abgenutzte Schneidezähne mit geöffneten Pulpahöhlen. Stark abgenutzter Eckzahn mit 
geöffneter Pulpahöhle. (Der rechte Eckzahn ist während der Fossilisation abgebrochen.) An den stark abgekauten Höckern 
des l jnken vjer ten Lûçkçnzahnes j st die Pulpahöhle geöffnet. Seniles Tier. 
Lx! 
Höhlenbä ren res t e aus der Höh le von Is tá l lóskő im Bükkgebi rge (Ungarn ) 1. Brustwirbel . Die Celenkf läche der Hippe ist vol ls tändig zugrundegegangen ; der 
Wirbe lkörper und die U m g e b u n g der Gelenkf lächen mi t K n o c h e n a u f l a g e r u n g e n besetz t ( A r t h r i t i s deformans) . Se i tenans ich t des in A b b . 3. darges te l l t en Wirbels . 
2. Brus twi rbe l . U n m i t t e l b a r h in te r der Gelenkf läche des R ippenkopfe s e ine nach h in t en g e r i c h t e t e Exostose (Exos tos i s l igamentosa) . 3. Brus twi rbe l . Die vordere 
Gelenkfläche des Wirbe lkörpers ist gänzlich zugrundegegangen . Am Wirbe lkörper und in d e r U m g e b u n g der Gelenkf lächen K n o c h e n a u f l a g e r u n g e n und grössere 
Exos tosen . Der in Abb . 1. gezeigte Wirbe l in H i n t e r a n s i c h t . 4. Brus twi rbe l . Die h in te re Gelenkf läche des Wi rbe lkö rpe r s ist zug rundegegangen , die Spongiosa 
pbera l l f reigelegt , auf d e m Wirbelkörper grosse, koral lenförmige Exos tosen (Arthr i t i s und Spondy l i t i s de formans m i t beginnender Ankylose) . S t a m m t wahrschein l ich 
von derse lben Wirbelsäule wie der vorige Wirbel . 5. F rak tu r i e r t c r R a d i u s m i t verschobeneu Bruchs tücken . Ka l lusb i ldung . 
LXI 
Höhlenbärenreste aus der Höhle von Istállóskő im Bükkgebirge (Ungarn). I. Zwei aufeinanderfolgende Brustwirbel der-
selben Wirbelsäule. Koral lenförmige Exostosen zwischen den Gelenkflächen der Präzygapophyse und der Postzygapophyse. 
2. Lendenwirbel. An der hinteren Gelenkfläche des Wirbelkiirpers liegt die Spongiosa frei. Die noch sichtbaren Teile 
des Gelenkkopfes sind ganz f l ach und glänzend abgeschliffen. In der Spongiosa nekrotische Hohl räume. 3. Ankylosierte 
Schwanzwirbel. 4 — 5. Fingerglied mit Spuren von Beinhauten tzündung (Periostitis ossificans). 6. Fingerglied mit 
angewachsenem Sesamknochen. 7. Hyaena spelaea Goldf. Fingerglied mit Periostitis ossificans. 8. Scheingelenk am 
Corpus des Metapodiuins. 9. Mittelfussknochen mi t Spuren von Periostitis ossificans. 
LXII 
1. Radius eines Höhlenbären aus der Szeleta-Höhle im Biikkgebirge (Ungarn). An der Diaphyse mit Spuren eines Bissess. 
Ringförmige Knochenverdickung infolge von Periostitis. 2 — 3. Radius eines Höhlenbären von der Aussen- u n d Innen-
seite. Höhle von Istállóskő. An beiden Seiten der Diaphyse mit Spuren eines Bisses. Um den Krater Knochenauf lage-
rungen infolge von Periostitis ossificans. 4. Os penis eines Höhlenhären. Zu Lebzeiten des Tieres f raktur ier t . Die Brueh-
f lächeu nicht verwachsen, sondern mit Bildung eines Scheingelenkes. Höhle von Istállóskő. 5. Bruchstück eines Os penis 
eines Höhlenhären. Am oberen Teil ein Scheingelenk. Das zweite Bruchstück des Penisknochens wurde nicht gefunden. 
Höhle von Istállóskő, 
LXIII 
Pathologische Reste urzejtlicher Wirbeltiere. 
LxiV 
1. Larix-Picea, Querschnit t . Längsharzgiinge mi t dickwandigem Epi thel , breite und voneinander scharf getrennte 
späte Zonen. Vergrösserung 90 X 2. Larix-Picea, Querschni t t , Längsharzgänge mit dickwandigem Epi thel , unbedeutende 
späte Zone. Vergrösserung 210 X 3. Larix-Picea, tangent ia ler Längsschni t t . Markstrahl mit zwei Querharzgängen. Ver-
grösserung 290 X 4. Larix-Picea, tangent ia ler Längsschni t t . 2-Zellen brei ter Markstrahl ohne Querliarzgang.Vergrösserung 210 X 
LXV 
5. Larix-Picea, radialer Längsschni t t . In den Kreuzangsfeldern 2 - 4 Tüpfel. Vergrösserung 370 К 6. Larix-Picea, radialer 
Längsschni t t . Iii dem Kreuzungsfeld 1 6 Tüpfel . Vergrösserung 505 X 7. Larix-Picea, radialer Längsschni t t . Iii den Längs-
tracheiden sind die Hof tüpfe l in einer Reihe gelagert. Vergrösserung 370 X 8. Larix-Picea, radialer Längsschnit t . In 
den Längstracheiden sind die Hof tüpfe l in zwei Reihen gelagert. Vergrösserung 505 X 
LXVI 
9. Larix decidua, rezentes Material, tangentialer Längsschnitt mit exzentrischem Querharzgang. Vergr. 255 X 
10. Picea excelsa, rezentes Material, radialer Längsschni t t . In den schmalen Kreuzungsfeldern 4 — 6 Tüpfel. Vergr. 385 X 
11. Picea excelsa, rezentes Material, tangentialer Längsschni t t . Medianer Querharzgang. Vergrösserung 205 X 12. Picea 
excelsa, rezentes Material, tangentialer Längsschni t t . Exzentrischer Querharzgang. Vergrösserung 205 X 
L X V I I 
13. Pinus cembra, Querschnitt . Längsharzgänge mit dünnwandigem Epi the l und fast gänzlich fehlender Spätzone . 
Vergrösserung 80 X 14. Pinus cembra, Querschnit t mit Längsharzgang und hesser entwickelter Spätzone. Vergrösserung 80 X 
15. Pinus cembra, tangentialer Längsschnitt . Markstrahl mit Querharzgang. Vergrösserung 205 X 16. Pinus cembra, 
radialer Längsschnitt . Vergrösserung 65 X 
LXV1II 
17. Pinus cembra, radialer Längsschnit t . In den Kreuzungsfe ldern grosse Tüpfe l . Glatt wandige Quer t racheiden. Ver-
grösserung 510 X 18 .Pinus cembra, radialer Längsschni t t . In den Längstracheiden Zwillingshoftüpfel. Vergrüsserung 423 X 
19. P inus cembra, radialer Längsschnit t . In den Kreuzungsfeldern 1—2 grosse Tüpfe l . Vergrüsserung 300X 20. Acer c f . 
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